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Seus mensageiros, para conduzi-los a adora-lo,
para conquistarem vit6ria sobre seus inimigos e
para abracarern Seu plano de como glorifica-Io
em suas vidas.
Os judeus, a nacao chamada Israel, falhou em
obedecer 0 Senhor e em segui-lo. Em 586 a.C.,
Nabucodonosor destruiu Jerusalem, a capital,
queimando 0 temple e levando, depois, 0 restante
da populacao ao cativeiro na Babil6nia - tudo
como um sinal do julgamento de Deus pelos seus
pecados. Setenta anos mais tarde, alguns judeus
retornaram a Terra Prometida, e, nos anos seguintes, alguns outros judeus tarnbem retornaram.
Os profetas entregavam a mensagem de Deus
aos judeus espalhados entre as nacoes e aqueles
que estavam na Terra Prometida. 0 ultimo profeta que entregou uma mensagem do Senhor ao

o

o Antigo Testamento. Depois, seguiram-se aproximadamente 400 anos de silencio, periodo chamado de silencioso porque Deus nao estava falando por intermedio dos profetas.
Novo Testamento come~a com quatro biografias do Filho de Deus, chamadas de Evangelhos, cada uma enfatizando um aspecto diferente
da vida de Jesus. Uma virgem deu a luz e chamou
seu filho de Jesus, como um anjo a havia instruido.
Jesus foi criado em Nazare da Galileia e crescia
Jesus em sabedoria, e em estatura, e em gra~a para
com Deus e os homens (Lc 2.52). Aos 30 anos de
idade, Ele come~ou a pregar a mensagem do Reino de Deus e a realizar milagres para mostrar que
Ele era 0 Messias. 0 povo escutava-o com alegria,
mas os religiosos judeus e os lideres politicos rejeitaram-no e tramaram para mata-lo. Ele foi
crucificado pelos sold ados roman os, mas morreu

oce esta prestes a estudar 0 livro mais
i~fiuente ja escrito, 0 Novo Testamento.
E claro que essa declaracao inclui 0 Antigo Testamento porque e 0 fundamento sobre 0
qual 0 Novo se apoia. Esses dois livros compoern
a Biblia, a mensagem de Deus para 0 mundo.
A influencia do Novo Testamento e ilustrada
pelas inumeras pessoas, ao longo da hist6ria, que
leram a sua mensagem de salvacao do pecado e de
liberdade em Cristo Jesus, creram nas promessas
de Deus, e tiveram a vida transformada.
Ela e tambem ilustrada pelas nacoes e imperios
que foram fundados e infiuenciados pe1as Escrituras. As leis desses povos foram baseadas nos
valores judaico-cristaos, e seus cidadaos procurayam viver segundo a etica protestante/puritana.
Seguir os principios da Palavra de Deus fez deles
uma grande nacao.
Antigo Testamento fala sobre a criacao do
universo realizada por Deus, incluindo 0 planeta
Terra. Ele descreve como 0 Altissimo criou 0
primeiro homem
Sua imagem e deu-lhe vida,
liberdade e cornunhao com Deus. Ele mostra que
a tarefa do homem era adorar ao Senhor, obedece-10 e servi-lo, em um lindo ambiente. E fala tambern da origem do pecado, que tem causado um
imp acto devastador sobre a ra~a humana. Em
seguida, a Biblia conta a hist6ria do plano de
salvacao de Deus, como as pessoas devem agradar
ao Senhor com sua vida e adora-Io.
Deus escolheu um homem, Abraao, e um grupo de pessoas, os judeus, para cumprirem 0 Seu
plano de redencao para todos. Deus deu-lhes
principios de vida, os Dez Mandamentos, e a
terra que conhecemos como Palestina. 0 Altissimo deu-lhes reis, govern antes e profetas como

Scu povo foi Malaquias,

a

o
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do Novo Testamento

como 0 Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo (}o 1.29). Tres dias depois, Cristo levantou-se
dentre os mortos e pas sou 40 dias preparando
Seus discipulos para urn ministerio mundial,
pregando a mensagem da Sua morte e da Sua
ressurreicao como a base da salvacao para todos
quantos cressem.
livro de Atos dos Apostolos (a segunda secao
do Novo Testamento) conta a historia do inicio e
do crescimento dos grupos de fieis chamados de
igreja. A Igreja era vitoriosa aonde quer que ela
fosse, porque muitos alegremente cornecaram a
seguir Jesus, mas, ao mesmo tempo, houve perseguicao por parte das autoridades judaicas e, mais
tarde, pelas autoridades romanas. 0 poder da
Igreja vinha das oracoes a Deus quando os fieis
pediam que Ele usasse a Sua pregacao para transformar vidas. 0 Espirito Santo trabalhava nos
coracoes para que propagassem a mensagem, e a
Igreja cumpria a comissao deixada por Jesus: Mas
recebereis a virtude do Espirito Santo, que ha de
vir sobre vos; e ser-me-eis testemunhas tanto em
Jerusalem como em toda aJudeia e Samaria e ate
aos confins da terra (At 1.8). 0 livro de Atos dos
Apostolos apresenta a historia da Igreja primitiva
desde 0 Pentecostes ate 0 encarceramento de
Paulo em Roma (aproximadamente em 62 d.C.).
Simao Pedro, 0 lider dos Doze, pregou no
Pentecostes quando a Igreja do Novo Testamento foi introduzida ao mundo. Ele tambem pregou
o evangelho a Cornelio, urn oficial do exercito
romano, marcando a introducao do evangelho aos
gentios.
Paulo, 0 outro lider na difusao do evangelho,
era urn judeu nascido em Tarso (Turquia) que
originalmente tivera uma alta posicao entre as
autoridades judaicas em Jerusalem. Apos sua
conversao, Paulo levou 0 evangelho as atuais regioes da Turquia, Crecia, e varias ilhas do mar
Mediterraneo, e, finalmente, aRoma, na Italia.
Novas igrejas eram plantadas onde quer que 0
evangelho Fosse pregado, e elas cresciam em tamanho e em influencia. Por causa dos diferentes
historicos de vida dos novos convertidos e da

o
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influencia do pecado na vida deles, surgiram problemas nessas igrejas.
Paulo teve de revisita-las para esclarecer os
problemas doutrinarios e de estilo de vida; mas,
ele tambem comecou a escrever cartas para enfatizar uma variedade de importantes assuntos.
Essas cartas tornaram-se a base do ensino da
crenca doutrinaria e das praticas cristas. As cartas
de Paulo compoern a terceira secao do Novo Testamento.
A quarta secao do Novo Testamento e chamada
de cartas ou epistolas gerais. Estas incluem uma
carta aos Hebreus em Jerusalem, uma carta de
Tiago,o meio-irrnao de Jesus, e cartas dos apostolos Pedro, joao e Judas. Elas foram escritas para
resolver problemas especificos entre igrejas e fieis,
A ultima, ou quinta secao do Novo Testamento e 0 livro de Apocalipse, escrito por joao, 0
apostolo, quando Jesus apareceu a ele e disse-lhe:
Escreve as coisas que tens visto, e as que sao, e as
que depois destas hao de acontecer (Ap 1.19).
joao resume a mensagem de Deus nas Escrituras
ao descrever 0 estado do cristianismo, que foi
simbolicamente representado em sete igrejas de
Efeso e regiao, no oeste da Turquia. Ele, entao,
descreve os eventos dos ultimos dias, inclusive a
volta de Jesus Cristo no fim dos tempos; e conclui
com uma breve descricao do ceu e da vida na
eternidade.
Estao incluidos tambern, nesta analise do
Novo Testamento, quatro importantes capitulos
preliminares que fornecem urn pano de fundo
para 0 seu estudo. 0 primeiro capitulo explica
Como 0 Novo Testamento chegou ate nos. 0
segundo capitulo e Interpretando 0 Novo Testamento. Voce precisara dessa orientacao para ajuda-le a entender claramente a mensagem de cada
urn dos 27 livros que aparecem na sequencia. 0
capitulo tres, A historia no intervalo entre os
Testamentos, traz urn relato profundo dos eventos
historicos que precederam 0 nascimento de Jesus.
Finalmente, 0 capitulo quatro, A essencia do
problema sinoptico, examina as questoes que
envolvem as semelhancas e as diferencas entre 0

que aprenda sobre Deus e que, nesta experiencia,
encontre a vontade do Altissimo para a sua vida.
A nossa oracao e que voce desfrute do estudo do
Novo Testamento e que, em sua pesquisa, esforce-se para tocar em Deus. Porern, 0 mais importante e que, desde ja, oramos para que 0 Senhor
tarnbem venha toca-lo.

que cham am os de Evangelhos Sinopticos - Mateus, Marcos e Lucas.
Esta analise do Novo Testamento e resultado
de urn grupo de escritores que lecionaram este
curso na Liberty University e em outras instituicoes educacionais. Este livro representa 0 transbordar dos nossos estudos academicos, das nossas
experiencias com alunos como voce e da nossa
paixao em conhecer 0 Senhor e Sua Palavra. Qyeremos que voce estude

0

Elmer L. Towns, Editor Geral
Ben Gutierrez, Editor Geral

Novo Testamento para

+
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Capitulo 1

Como 0 Novo Testamento

historia de como 0 Novo Testamento foi escrito, copiado e traduzido e urn
topico importante que tern urn impacto no fundamento da fe do cristianismo.
Este capitulo responde as seguintes questoes: Como 0 Novo Testamento
chegou ate nos? Qyem decidiu que livros seriam incluidos? Por que alguns textos
antigos nao foram incluidos? Por que existem tantas traducoes?

A ESCRITA DO NOVO
TESTAMENTO

algumas de suas cartas fossem circuladas (C14 .16).
Nao sabemos se a carta original (chamada de
autografo) circulou pelas diversas igrejas ou se os
escribas fizeram copias para que fossem circuladas. De qualquer forma, as copias foram finalmente reunidas em colecoes. Aparentemente, havia
colecoes das cartas de Paulo (cf. 1 Pe 3.16). Elas
foram copiadas em codices que eram semelhantes
aos livros modernos, com as paginas costuradas
para formar uma encadernacao. Desta forma, os
documentos ficavam mais faceis de ler. Os rolos
de couro, ou pergaminhos, eram diflceis de ler
porque 0 livro to do tinha de ser desenrolado para
encontrar-se uma passagem. E tambem, as folhas

o

Novo Testamento consiste de 27livros que
foram escritos aproximadamente entre os anos de
45 d.C.e 100 d.C.Alguns autores escreveram seus
proprios livros, enquanto outros tipicamente ditaram 0 conteudo de uma carta ou narrativa para
urn assistente ou escriba. Este assistente escrevia
o que era ditado, e 0 autor entao verificava a exatidao do documento. Aparentemente, Paulo manuscreveu algumas de suas primeiras cartas (GI
6.11) e ditou as posteriores, acrescentando sua
saudacao manuscrita para autentica-las (CI4.18;
2 Ts 3.17; veja tambem 1 Pe 4.12). Os livros do
Novo Testamento foram escritos em pergaminhos e em folhas de papiro'. Estes livros inicialmente circularam independentemente,
e nao
como uma colecao, Talvez os pregadores itinerantes, como 0 apostolo Mateus, permaneceram na
casa de algum cristae rico que tivesse uma biblioteca e urn escravo servindo de escriba pessoal.
Mateus pode ter permitido que urn escriba copiasse 0 seu evangelho. Dessa forma, 0 Evangelho
de Mateus circulava amplamente enquanto ele
viajava de igreja em igreja. Paulo instruiu que

o mais antigo

•
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salterio coptico completo.

A Essencia

~ Capitulo 1

do Novo Testamento

de papiro se rasgavam se fossem enroladas como
urn pergaminho; portanto, as folhas de papiro
passaram a ser costuradas, formando urn livro. Em
latim, a colecao de codices era chamada de Ta Bib/a,
a mesma que usamos para designar a nossa Biblia.
Mas a forma de codice forcou a tomada de algumas decisoes, porern nenhuma mais importante
do que esta: Que livros deveriam ser incluidos?

o CANON
Preparando
Testamento

0

caminho para

0

Novo

Varies fatores necessitam ser considerados
quando se fala da formacao do canon. 0 canon se
refere a uma lista permanente de livros autorizados reconhecidos como as Escrituras'. A formacao
do canon do Antigo Testamento, que nao sera
discutida detalhadamente aqui, deu it Igreja a ideia
de formar 0 canon do Novo Testamento. Alguns
eruditos atribuem a compilacao dos 39 livros do
Antigo Testamento ate Esdras. Lembre-se de que
os cinco primeiros livros do Antigo Testamento
haviam sido agrupados formando 0 Pentateuco.
Outros estudiosos dizem que 0 Antigo Testamento foi agrupado em urn canon quando a Septuaginta foi traduzida do hebraico para 0 grego. Portanto,o conceito de canon seria familiar aos autores
do Novo Testamento e aos cristaos judeus em geral.
Deus "inspirou" 0 texto da Escritura de forma
que os autores escreveram a Palavra de Deus sem
erros. Deus escolheu tres linguas para a Sua autorrevelacao, Primeiro, 0 Antigo Testamento foi
escrito em hebraico, uma estrutura linguistica que
refletia os judeus. De todas as linguagens semiticas, ela e simples, solitaria e direta. 0 hebraico e
tao lindo em suas palavras descritivas quanta e
engenhoso em suas express6es idiornaticas. Algumas partes de Daniel e de Esdras foram escritas
em outra lingua sernitic a, 0 aramaico. 0 Novo
Testamento foi escrito em grego.
grego do Novo Testamento era diferente do
grego classico dos filosofos. Entretanto, nas escava-

o
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coes arqueologicas se tern descoberto milhares de
pergaminhos da "lingua grega comum", verificando
que Deus escolheu a linguagem do povo comum
(grego koine) para comunicar a Sua revelacao. Deus
escolheu uma lingua expressiva para comunicar as
minuciosas cores e interpretacoes da Sua doutrina.
Ainda outros sentem que Deus preparou os gregos
com sua lingua intrigante, permitiu que eles conquistassem 0 mundo, usou-os para influenciar sua
propria lingua como a "lingua universal do comercio", e, depois, inspirou os homens de Deus a escrever 0 Novo Testamento em grego comum para 0
povo comum, que era parte da nova formacao da
Igreja. Isto tornou a Palavra de Deus imediatamente acessivel a todos. Se a Biblia tivesse sido escrita
em grego literario ou em uma "lingua especial do
Espirito Santo", 0 cristianismo teria uma barreira
de linguagem para alcancar 0 povo comum.
Nao temos os manuscritos originais ou "autografos" de nenhum livro da Biblia. Estes ficaram
perdidos, principalmente durante a perseguicao da
Igreja primitiva. Os imperadores romanos pressentiam que se conseguissem destruir a literatura
da Igreja, e1es poderiam eliminar 0 cristianismo.
Outros se perderam pelo uso e desgaste. 0 fato de
algumas igrejas primitivas nao manterem os autografos, mas fazerem copias e usa-las demonstra
que elas estavam mais preocupadas com a mensagem do que com 0 veiculo da mensagem. Deus, em
Sua sabedoria, permitiu que os manuscritos
originais desaparecessem. Assim como as reliquias da Terra Santa, eles teriam sido venerados e
adorados. Certamente a "bibliolatria" (a adoracao
it Bfblia) teria substituido a adoracao a Deus.
Embora alguns possam ter dificuldade com a
ideia de nao terem os manuscritos originais, os
estudiosos que trabalham com documentos nao
biblicos da antiguidade geralmente tambem nao
tern acesso a esses originais. Ao se considerar a
evidencia do manuscrito, deve-se lembrar de que
existem cerca de cinco mil manuscritos gregos
e, adicionalmente, 13 mil copias manuscritas de
porcoes do Novo Testamento. Isto nao inclui oito
mil copias da Vulgata Latina e mais de mil copias

•..
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0

ate nos ~ -

Outro movimento herege, 0 gnosticismo,
desenvolveu -se no segundo seculo, Em geral, este
grupo acreditava que a salvacao era encontrada
em obter-se urn "conhecimento especial". Os
gnosticos tinham as suas proprias escritas para
defenderem suas crencas e praticas. Incluidos em
seus escritos havia falsos evangelhos (per exemplo,
o evange1ho de Tome). Os gnosticos e Marciao
levantaram a questao de que livros seriam genuinos
e autorizados para os cristaos". Metzger conclui:
"Sobretudo,o papel desempenhado pelos gnosticos
no desenvolvimento do canon foi principalmente
o de provocar uma reacao entre os membros da
Grande Igreja, de forma a determinar ainda mais
claramente quais livros e epistolas transmitiam 0
verdadeiro ensinamento dos evangelhos'".

de outras vers6es mais antigas da Biblia. Estes
rnimeros se tornam ainda mais significantes quando comparados com estatisticas similares de outros escritos antigos'.

Motivadorespara

ChCjOU

canon

Alguns escritores argumentam que os cristaos
nao discutiram urn canon para os livros do Novo
Testamento ate seculos depois da vida de Jesus.
Entretanto, por causa da presen<;ado herege Marciao (falecido c. 160), isto e improvavel, Marciao
era urn bispo da igreja que tinha uma visao negativa do Deus apresentado no Antigo Testamento e
tinha urn canon bastante reduzido do Novo Testamento, consistindo apenas do Evangelho de Lucas
e dez das cartas de Paulo. Entretanto, mesmos estes
foram editados para remover 0 maximo da influencia judaica possivel. A Igreja excluiu Marciao e
prontamente rejeitou seus ensinamentos e canon.

Os principais entertes para a
canonicidade

o

processo pelo qual 0 canon foi formado e
bem complicado. Entretanto, alguns oferecern os
seguintes tres testes para que urn livro fosse considerado como parte do canon: (1) apostolicidade,
(2) regra de fe, e (3) consenso". Existem tambern
outras listas que determinam a canonicidade.

o teste

da apostolicidade

significa que

0

livro

deve ter side escrito por urn apostolo ou por alguem associado a urn apostolo, Quando aplicado
ao Novo Testamento, a maioria dos livros automaticamente se enquadra nessa exigencia (aqueles
escritos por Mateus.joao, Paulo e Pedro). Marcos
e Lucas foram ambos companheiros de Paulo.
Tiago era meio-irmao de Jesus, eJudas e 0 aposto10,ou e 0 meio-irrnao de Jesus. 0 unico livro que
tern muita dificuldade com este criterio e 0 de
Hebreus. Muitos na Igreja primitiva acreditavam
que Paulo escrevera 0 livro de Hebreus, mas varios
estudiosos do Novo Testamento hoje sugerem que
o mesmo tenha sido escrito por Lucas. Se nao
sabemos quem escreveu 0 livro, como podemos
anexa-lo ao canon? Em Hebreus 13.23a lemos:
Qpero que saibam que 0 nosso irrnao Timoteo foi
posto em liberdade. Qjiem quer que seja este
autor, esta referencia 0 coloca no circulo pauline"

Papiro grego.
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dos de fora, mostra-se a consistencia do canon,
assim como foi repassado. Alguns "evangelhos"
foram encontrados recentemente, e levantaram
urn grande alvoroco, como 0 evangelho de Tome
e 0 evangelho de Judas. Por que estes evangelhos
nao sac considerados autorizados para os cristaos?
Primeiro, esses evangelhos nao podem definitivamente ser vinculados aos apostolos, embora eles
sejam mencionados nos titulos", Segundo, alguns
ensinamentos hereticos em cada documento contradizem aos ensinos da Escritura 10. Terceiro,
nenhum desses documentos foi usado universalmente ou continuamente pela Igreja". Portanto,
cada urn deles e desaprovado em todos os tres
criterios".

o argumento

16gico

o

argurnento a priori declara que Deus protegeria a reuniao dos livros em urn canon porque
Ele havia originalmente escrito cada livro. 0 argumento e baseado na seguinte premissa: (1)
Deus tinha uma mensagem que Ele queria revelar
ao homem. (2) Deus escolheu urn numero multiplo de autores que escreveriam a mensagem para
que outros entendessem. (3) Deus sabia que a Sua
revelacao seria atacada externamente. (4) Deus
sabia que os destinatarios da Sua revelacao nao
eram eruditos, mas pessoas comuns de circunstancias medianas. (5) Portanto, podia esperar-se
que Deus pessoalmente garantisse 0 conteudo (a
revelacao), a exatidao das palavras (a inspiracao),
e a compilacao das diferentes mensagens de todos
os Seus mensageiros em uma coerente unidade
(canon). Dessa forma a mensagem seria transmitida as futuras gera~6es (inerrancia) de modo a
nao haver corrupcao, alteracao, subtracao nem
acrescimo a Palavra de Deus",

Fragmento de uma passagem de Exodo da Septuaginta, a
tradueao grega da Escritura hebraica.

.............................................

A regra de fe se refere a conformidade entre 0
livro e a ortodoxia. A ortodoxia se refere a "doutrina correta". Portanto, ° documento tinha de ser
consistente corn a verdade crista como 0 padrao
que era reconhecido pelas igrejas cristas (ex.: em
Corinto, Efeso, Filipos etc.). Se urn documento
apoiasse ensinamentos hereticos, 0 mesmo era
rejeitado.
Finalmente, 0 consenso se refere ao amplo e
continuo uso de urn documento pelas igrejas8. No
principio, faltava urn acordo completo, nao porque
urn livro em particular fosse questionado, mas
porque nem todos os livros eram universalmente
conhecidos. Entretanto, os livros que estavam
incluidos tinham arnpla aceitacao. Porque 0 Espirito Santo assoprou a Sua vida em urn livro pelo
processo da inspiracao (2 Tm 3.16),0 Espirito
Santo que habita nos fieis individualmente (1 Co
6.19,20) eo Espirito Santo que habitava nas
igrejas (1 Co 3.16) produzia urn conceito unificado de que certo livro tinha a autoridade de Deus.
Aplicando-se esses criterios aos livros contidos
no Novo Testamento, e aqueles que foram deixa-

A BfBUA NA TRADUCA014
As primeiras tradu~oes das Escrituras

o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico (com urn pouco de ararnaico) eo
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era tao literal que as vezes era diffcil de entender.
Wyc1iffe morreu de um acidente vascular cerebral
e logo depois foi declarado herege pela igreja
cat6lica romana". A igreja declarou como herege
tambem qualquer um que possuisse esta traducao.
seculo 16 viu uma proliferacao de traducoes
para 0 ingles. Com a redescoberta do hebraico e
do grego na Renascence europeia e a invencao da
imprensa, a traducao da Biblia para as linguas dos
leigos se tornou uma prioridade para homens
como William Tyndale (1494-1536). Tyndale
concluiu sua traducao do Novo Testamento em
1526. Ji que a Biblia em ingles era proibida na
Inglaterra, ela foi impressa na Alemanha e contrabandeada para a Inglaterra. Ele continuou a
tarefa, traduzindo 0 Pentateuco (os primeiros
cinco livros do Antigo Testamento) e outros livros
do Antigo Testamento enquanto revisava continuamente a sua traducao do Novo Testamento. Ele
finalmente foijulgado e condenado por heresia. Foi
executado por estrangulamento e queimado na
fogueira. A traducao de Tyndale e muito superior
a de Wycliffe. 0 seu desejo de ver 0 homem comum
entender a Biblia evidente em sua traducao,

Novo Testamento em grego. 0 Antigo Testamento foi traduzido para 0 grego por judeus eruditos
cerca de 200 anos antes do nascimento de Jesus.
Esta traducao ficou conhecida como a Septuaginta, abreviada como LXX. Por vezes, a LXX e
uma traducao bem literal, mas, as vezes desvia-se
substancialmente do texto hebraico". Tambern,
antes da escrita do Novo Testamento, 0 Antigo
Testamento foi traduzido para 0 aramaico, a lingua primordial de Israel. A principio, essas tradus;6eseram feitas nas sinagogas para que a congregas;ao pudesse en tender a Escritura quando 0
texto em hebraico era lido em voz alta. 0 lider da
sinagoga traduzia verbalmente 0 texto hebraico
para 0 aramaico, e finalmente, essas traducoes
foram escritas. As traducoes ficaram conhecidas
como targuns.
A Biblia inteira (Antigo e Novo Testamentos)
foi traduzida em muitas linguas no inicio da
hist6ria da Igreja. Houve muitas traducoes latinas
das Escrituras, e estas foram usadas por todas as
igrejas. No final do quarto seculo, 0 papa Damasco comissionou Jeronimo a criar uma versao latina padronizada para a Igreja a partir das traducoes
existentes.O produto foi a Vulgata. Esta foi rapidamente aceita e torriou-se 0 texto padrao em
toda a Igreja durante os proximos mil anos. A
Biblia tarnbem foi traduzida para 0 siriaco no
inicio do segundo seculo, Uma versao padrao siriaca, chamada de Peshita, foi conc1uida no quinto seculo, Traducoes tambem foram feitas para 0
copta, georgiano, arrnenio, g6tico e etiope. 0
objetivo era tornara Escrituraacessivel aos cristaos que nao conheciam 0 hebraico ou 0 grego.

o

e

A Brblia traduzida para 0 ingles
Algumas partes da Biblia foram traduzidas
para 0 ingles entre 0 setimo e 0 decimo seculos .
John Wycliffe cornecou urn ambicioso projeto de
traducao no seculo 14. Ele traduziu os quatro
evangelhos, talvez ate 0 Novo Testamento inteiro.
Os seus companheiros completaram a traducao
do restante da Biblia. Esta traducao era baseada
na Vulgata Latina, e nao no grego e hebraico. Ela

~.
w

William Tyndale.
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Muitas outras versoes foram produzidas por
Tyndale. A Biblia Coverdale (1535) foi a primeira Biblia completa impressa em Ingles. Esta era
essencialmente uma revisao da traducao de Tyndale. A primeira Biblia impressa com a aprovacao
do rei da Inglaterra foi a Matthew's Bible (1537)17.
A Great Bible (1539) foi a primeira traducao
autorizada e foi a Biblia oficial da Inglaterra por
cerca de 20 anos.
A Biblia de Genebra (inicialmente impressa
em Genebra, SUlc;a,em 1560) foi uma significante realizacao para a traducao da Biblia em Ingles.
Esta traducao foi concluida por urn grupo de
estudiosos, e nao somente por uma pessoa. 0
Antigo Testamento foi traduzido do texto hebraico, diferentemente da maioria das traducoes anteriores. AMm disso, muitos a consider am a primeira Biblia de estudo.ja que continha anotacoes,
introducoes aos livros da Biblia, e ainda mapas e
referencias. Finalmente, foi a primeira traducao
da Biblia em ingles a usar numeracao de capitu10s e versiculos, Ela rapidamente substituiu a
versao Great Bible nas igrejas.

a ERV atualizou palavras.ji que a lingua inglesa
havia mudado significativamente nos ultimos 250
anos; e (2) muitos manuscritos mais antigos do
que os que foram usados na KJV foram descobertos, e estes foram usados pelos tradutores da
ERV2°.0 comite da ERV era composto de eruditos da Inglaterra e da America. Os representantes american os tiveram uma infiuencia significativamente menor no cornite e publicaram sua
propria versao da KJV em 1901: a American
Standard Version (ASV). A ASV foi revisada em
1952 constituindo a Revised Standard Version
(RSV)2I.

Tradu~oes modernas em ingles
Muitas traducoes surgiram no cenario americano nos anos recentes. A seguir vem urn sumario
de uma selecao das traducoes mais populares e
suas origens. Algumas dessas traducoes sao consideradas essencialmente literais, que e uma filosofia de traducao que entende que 0 relacionamento entre 0 leitor moderno e a mensagem do
texto e 0 mesmo do que aquele entre 0 lei tor
original e a mensagem do texto. Esta filosofia
enfatiza a importancia de traduzir-se cada palavra
usando as mesmas (ou similares) estruturas gramaticais que as originais, preservando as expressoes idiornaticas e man tendo uma consistencia na
traducao das palavras das linguas originais. Outras
traducoes estao na categoria funcional ou de
equivalencia dinamica, que tenta traduzir 0 texto antigo de forma a ter 0 mesmo imp acto sobre
o leitor contemporaneo que 0 texto antigo tinha
sobre 0 leitor original. Esta filosofia enfatiza que
a traducao deve ser facil de ler e deve ter uma
grarnatica inglesa conternporanea, Muitas traducoes caem entre essas duas filosofias.

A versao King James (1611), tarnbern conhe-

cida como versao autorizada, foi em parte rnotivada pela falta de apreciacao do rei Tiago I da
Inglaterra pelas anotacoes que acompanhavam a
Biblia de Genebra. Cerca de 50 eruditos foram
convocados, e a traducao comec;ou em 1607. As
regras e principios que eles usaram para conduzir
sua traducao foram publicados como urn prefacio
de 11 paginasl8. Os tradutores argumentaram que
os estudantes da Biblia devem estudar uma variedade de traducoes e observarem as traducoes alternativas fornecidas as margens da KJVI9. Esta
traducao foi uma excelente obra academics. Logo
apos sua publicacao, ela tornou-se a traducao
padrao usada na Inglaterra. Foi a traducao inglesa dominante usada por mais de quatro seculos.
Existe uma tradicao de traducoes para 0 Ingles
que sao revis6es da tradicao KJV.A Versao Revisada Inglesa (ERV) concluiu 0 Novo Testamento
em 1881 e 0 Antigo Testamento em 1885. Os
principais progressos da KJV para a ERV sao: (1)

TraduGoes essencialmente literais
Quatro das traducoes essencialmente literais
mais populares foram publicadas recentemente.
A mais literal e a New American Standard Version (NASB: 1971, 1995).A NASB e uma revisao
da ASV preparada por urn cornite de evangelicos
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conservadores.A versao New King James Version
(NKJV: 1982) e uma atualizacao da gramatica e
do estilo da KJV. OS tradutores fizeram significantes mudancas removendo os hist6ricos pronomes da segunda pessoa (como ti e ru), Eles tambem mudaram os verbos, removendo 0 eth do
final (entao "believeth" tornou-se "believes"). 0
estilo e a qualidade literaria da KJV foram mantidos. Nesta traducao, os tradutores usaram 0
mesmo texto grego (0 texto majoritario) da KJV,
em contraste com as outras traducoes modernas.
A English Standard Version (ESV: 2001,2007,
2011) e uma revisao da RSV. Os tradutores da
ESV procuraram atualizar a linguagem da RSV e
ao mesmo tempo corrigir algumas traducoes que
eles acreditavam ter uma inclinacao literal. A
Biblia Holman Christian Standard Bible (HCSB:
2004, 2009) e uma nova traducao do hebraico e
do grego, e nao uma revisao de uma versao anterior. Dois fatores motivaram a traducao da HCSB:
(1) As traducoes biblicas devem acompanhar 0
passo da rapida rnutacao da lingua inglesa, e (2)
os significantes progressos na pesquisa biblica
(como a descoberta dos pergaminhos do mar
Morto) deram aos tradutores modernos mais
informacoes para traducoes mais precisas. A traducao HCSB representa uma traducao de alta
qualidade e precisao para 0 leitor hodierno.

New International Version (NIV: 1978, 1984,
2011). Os tradutores da NIV foram um grupo de
aproximadamente 100 eruditos que tinham uma
profunda visao da Escritura e estavam comprometidos com a autoridade e a infalibilidade da
Biblia. 0 cornite planejou uma revisao que foi
finalmente foi publicada como TNIV (2005). Em
2009,0 editor anunciou que a NIV de 1984 e a
TNIV de 2005 nao seriam mais publicadas. Em
vez destas, uma NIV atualizada seria publicada
em 2011. A NIV de 2011 tern muitas mudancas
em relacao a NIV de 1984, mas permanece aproximadamente 95 por cento a mesma. As mudancas foram feitas por uma das tres raz6es: (1)
mudancas na lingua inglesa, (2) 0 progresso academico, (3) preocupacao com a clareza". Os tradutores procuravam encontrar um equilibrio entre
a filosofia essencialmente literal e a de equivalencia funcional. A NIV tern sido a traducao biblica
mais vendida por mais de duas decadas.
A versao New Revised Standard Version
(NRSV: 1898) foi outra revisao da RSV. Esta foi
uma das primeiras maiores traducoes a incorporar
uma linguagem de genero neutro em sua filosofia
de traducao, A questao do genero neutro na
traducao da Biblia e urn dialogo sobre como abordar a questao do genero de certas palavras. Os
tradutores argumentam se certas palavras e frases
em hebraico e grego tinham originalmente urn
genero especffico ou eram mais universais. Por
exemplo, Mateus 4.19 na KJV diz: Eu os farei
pescadores de homens, mas a NRSV diz: Eu os
farei pescar pessoas.
A versao New English Translation (NET:
2001,2003,2005) e outra traducao nova do hebraico e do grego. 0 objetivo nesta traducao
peculiar era fornecer uma traducao digital que
pudesse ser obtida gratuitamente na rede social.
A NET Bible contern mais de 60 mil anoracoes
dos tradutores, que geralmente con tern discuss6es
sobre 0 texto hebraico ou grego. Enquanto que a
traducao principal e balanceada e neutra em genero, as anotacoes de rodape contern traducoes
alternativas mais literais".

Traducoes equivalentes funcionais e
tentativas de equilibrio
Uma traducao popular conternporanea segue
a filosofia equivalente funcional: a New Living
Translation (NLT: 1996,2004,2007)22. Kenneth
Taylor parafraseou a Living Bible (LB: 1971) a
partir da ASV23.Sua traducao foi campea de vendas na decada de 1970. A editora Tyndale House
Publishers, iniciada por Taylor, decidiu revisar a
Living Bible em 1989. A segunda edicao firmemente retirou a NLT da parafrase e a colocou na
categoria de equivalencia funcional em sua filosofia de traducao.
A Biblia que tem sido bem-sucedida em substituir a KJV como padrao da traducao inglesa e a
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3. Quais sao os tres testes principais pelos
quais um livro tinha de passar para ser considerado para a lnclusao no canon?
4. De que forma a cornpreensao do processo
de canonlzacao aumentou a sua contianca na
Bfblia?
5. Quais foram alguns dos primeiros cristaos a
traduzir a Bfblia para 0 ingles?
6. Quais sac as diterencas entre as maiores filosofias de tradugao?
7. Que traduQao voce usa com mais frequencia?
Que filosofia de tradu~ao ela usa?

o

Novo Testamento que os cristaos usam
hoje tern uma longa e rica hist6ria. As c6pias
originais foram escritas quase dois mil anos arras
e foram copiadas por mais de mil anos a mao. A
discussao sobre 0 canon do Antigo Testamento
preparou a mesa para a discussao sobre 0 canon
do Novo Testamento. 0 herege Marciao e 0
gnosticismo motivaram a Igreja primitiva a discutir quais livros eram autorizados e quais nao 0
eram. Todos os livros do Novo Testamento podem ser conectados a urn ap6stolo, possuem urn
conteudo consistente com a sa doutrina tern
autoridade apostolica, e foram usados amplamente pe1a Igreja primitiva. Wycliffe e Tyndale
foram os primeiros tradutores da Biblia para 0
Ingles, culminando na versao King James. Muitas vers6es conternporaneas agora existem para
a edificacao do Corpo de Cristo. Assim como os
tradutores da Biblia King James, n6s 0 encorajamos a comparar varias vers6es da Escritura,
mostrando-se urn aluno diligente da Palavra de
Deus, sempre Iernbrando-se de que a intencao
original do autor biblico e a chave para a interpretacao do texto.

NOTAS
1. Papiro e urn material de papel grosso, que vem do
tecido central da planta papiro (2 Jo 12; 3 Jo 13).
2.

Conforme James Barr, em Holy Scripture: Canon,
Authority, Criticism (Filadelfia: Westminster, 1983),
p.71.

3. Josh McDowell, em Evidence That Demands a Verdict
(San Bernardino, CA: Campus Crusade for Christ
International, 1972), p. 48.

Perguntas para estudo
1. Qual e a definiQao da palavra canon?
2. Como Marciao e 0 gnosticismo contribufram
para 0 desenvolvimento do canon?

4.

Conforme F. F. Bruce, em The Canon of Scripture
(Downers Grove: IVP, 1988), p. 153.

5.

Bruce M. Metzger, em The Canon of the New Testament (Nova Iorque: Oxford University Press, 1987),
p.90.

6.

Outros possiveis criterios incluiam a idade, a adaptabilidade e a inspiracao do livro. Veja tambem Elmer
L. Towns, em Theologyfor Today (Fort Worth, TX:
Harcourt Custom Publishers, 2001), p. 79.

7. Para saber mais sobre a autoria de Hebreus, veja
capitulo sobre Hebreus.
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A Essencia
8.

Capitulo 1

do Novo Testamento

Tambem referido como universalidade

ou catolici-

16. Isso nao foi necessariamente

dade.
9.

traducao

Veja Andreas

J. Kostenberger

e Michael

predestinacao, autoridade,

J. Kruger,

riqueza

e possess6es,

a

Ceia do Senhor, e 0 papado.

em The Heresy of Orthodoxy:

How Contemporary
Culture's Fascination with Diversity Has Reshaped Our
Understanding of Early Christianity (Wheaton:

17. Ela foi editada por John Rogers, que escreveu usan-

Crossway, 2010), esp.151ff.

18. Infelizmente,

10. Por exemplo, verso 114 (provavelmente

do urn nome falso.

acrescentado

versao

James

Aqueles

afronta ao ensinamento

versao King James

do Novo Testamento

e a salvacao

(cf

Gl 3.28). Alcm disso,

toda a linha da historia do evangelho
tradiz os evangelhos

sobre

20. A KJV foi traduzida

Judas).

11. Veja Nicholas

Perrin, em Thomas: The Other Gospel

(Louisville: Westminster,
12. Semelhantemente,

possuem urn extenso intervalo de datas,

21. Quando

do Novo Testamento,

mas nao

as datas seguintes

seriam consideradas

parte do canon.

22. Veja

13. Towns, em Theologyfor Today, p. 80.
na obra de Andreas J.

E necessario

em:

se refere

a data

de publicacao

original e

se referem as revis6es.

<http://www.hltblog.com/index.

23. Uma parafrase procura reformular
a redacao da
mensagcm da Escritura na mesma linguagem. Alguns eruditos consideram

Should I Use?A Comparison of 4 Major Recent Versions,
Academic,

de anos re-

php/2008/08/nlt-l-on-july-cba-bestseller-list>.

Kostenberger e David A. Croteau, "A Short History
of Bible Translation",
em Which Bible Translation
J. Kostenberger

Essas c6pias, ou

varias datas sao listadas para as traducoes,

para a compreensao

B&H

de capias dos livros do Antigo

manuscritos,

a primeira

(Nashville:

em: <http://www.
ce/prefl.htm-.

e do Novo Testamento.

ser uteis

ed. Andreas

0

Testamento

estas poderiam

e baseada

da
ler

movidas da escrita do Novo Testamento.

se outras cartas de Paulo ou de

14. A discussao a seguir

da plenitude

algumas tendo apenas poucas centenas

2007).

Pedro fossem encontradas,

desfrutar

da

preHcio.

devem, de toda maneira,

ccel. org/bible/kjv/prefa-

1.18 com a acusacao de que os discipulos

apedrejaram

que desejam

este

19. 0 prefacio pode ser encontrado

especial-

mente no que diz respeito a morte de Judas (cf. Mt
27.5 eAt

nao contern

prefacio,

de Judas con-

e Atos dos Apostolos,

das edicoes modernas

a maioria

King

em uma data posterior) no evangelho de Tome e uma
as mulheres

15.

apenas por causa da

dele, mas por causa de sua visao sobre a

as parafrases como tradu-

coes,

e David A. Croteau

24. Veja em: <http://www.niv-cbt.org/niv-2011-over-

2012).

view/translators-notes>

dizer que nao havia uma Septuaginta

.

25. Ela pode ser baixada gratuitamente

oficial, mas muitas versoes, ou septuagintas, porque

org>.

muitas variacoes existiam entre os manuscritos.
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em: <www.bible.

Capitulo 2

9nter~retanlo0
Novo Testamento

--o terminar sua refeicao em urn restaurante chines, a filha de sete anos de
idade abriu 0 seu biscoito da sorte e leu: "Mantenha seus pes no chao mesmo
que seus amigos 0 lisonjeiem". Com muita curiosidade, ela perguntou 0 que
isto queria dizer. Seu pai the explicou a frase: "Manter os seus pes no chao" e uma
expressao (na verdade, uma expressao idiornatica) que significa ter urn entendimento

t6rico da texto a fim de entender corretamente e
aplicar com confianca qualquer passagerrr'.
Em 2 Tim6teo 2.15, 0 ap6stolo Paulo disse:

realista de suas pr6prias ideias, acoes e decis6es.
Ela olhou para ele, mais confusa do que nunca, e
disse: "Mas eu ainda preciso manter os meus pes
no chao, certo"? Ela nao entendia como as expressees idiomaticas funcionavam. Ela ainda imaginava que existiria urn significado mais "literal". As
pessoas podem equivocar-se com a Biblia da
mesma forma. Urn exemplo e joao 17.12 onde
Judas e chamado de "filho da destruicao". Sera que
isto significa que 0 pai de Judas era chamado de
"Destruicao"? Nao, isto e uma expressao idiomatica no Novo Testamento que se refere ao carater
ou ao destine' de alguem, Entao.joao 17.12 significa que Judas esta destin ado a destruicao.
Quando lemos a Biblia temos de perguntar: 0
que 0 autor original estava querendo comunicar?

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que ndo tem de que se envergonhar, que maneja
bem a palavra da verdade. Paulo manda Tim6teo
ser diligente, uma palavra que se refere a examinar
0 que voce fizer. T'imoteo e
instruido a ser diligente em ensinar e lidar com a
Escritura. Os ceticos ja disseram: "Voce pode fazer
a Biblia dizer qualquer coisa que queira", Sera este
o principio para interpretar-se a Palavra de Deus?
Naol Entao, quais sac os passos para entender-se
a Biblia? Como os cristaos podem aplicar para a
vida deles hoje a passagem de urn livro que foi
conc1uido ha quase dois mil anos? Estas perguntas e outras serao respondidas neste capitulo.
Urn conceito mandat6rio que precis a ser assimilado e que a Biblia nao pode ser lida adequadamente sem ser interpretada. Toda palavra lida
recebe uma definicao. Cada sentenca e entendida
em relacao as sentencas que a acompanham. Essas
decis6es sobre 0 significado, que geralmente aeontecem subconscientemente, sao de fato interpretacoes porque as pessoas filtram 0 que leem de
acordo com suas pressuposicoes, Cada leitor e

cornpletamerrte tudo

A IMPORTANCIA DA
INTERPRETACAO CORRETA
Grande parte da Biblia pode ser interpret ada
literalmente sem nenhum problema. Entretanto,
a abordagem descrita neste capitulo, a abordagem
historico-gramatical,
uma forma muito melhor
de abordar a Escritura. Isto e, os leitores da Biblia
precisam entender a gramatica e 0 contexte his-

e
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o contexto historico inclui a cultura, a lingua,
os costumes, 0 periodo de tempo, a situacao, e 0
pacto do autor original e dos leitores. Muitos recursos adicionais estao disponiveis para ajuda-lo
a entender 0 contexte historico".
refrao "0 contexto 0 tudo" deveria ser repetido ate que ressoasse em sua mente. Nenhum
principio de interpretacao da Biblia e mais importante do que 0 contexto. A maioria dos erros
de interpretacao pode ser resolvida estudando-se
o contexte mais cuidadosamente. 0 velho adagio:
"voce pode fazer a Biblia dizer qualquer coisa que
quiser que ela diga" so e verdadeiro se voce ignorar
o contexte literario, A forma mais comum em que
isto se da e na prova textual.
A prova textual inadequada e uma praga que
impede a boa interpretacao. Prova textual se refere a citacao de urn versiculo da Biblia sem preocupacao com 0 contexte literario. As vezes a
prova textual e feita corretamente. Por exemplo,
se urn pregador afirmasse que "qualquer que crer
em Jesus tera a vida eterna, como diz em joao
3.16", de estaria fazendo uma prova textual de
joao 3.16.]a que a afirmacao esta correta, este e
urn exernplo de prova textual adequada. Esta
pratica se torna perigosa se alguem nao conhece
o contexto literario da passagem. Mas, suponha
que urn jogador de futebol diga: "Eu sei que Deus
me ajudara a ser 0 melhor jogador de futebol
porque Filipenses 4.13 diz que eu posso tudo
naquele que me fortalece". 0 contexto de Filipenses e de ser fortalecido pela perseguicao. Em Filipenses 1.27-29, Paulo diz:

infiuenciado por sua visao do mundo, das doutrinas, tradicoes, criacao, e cultura. As pessoas nao
simplesmente leem e entendem, porque quando
uma declaracao elida, ela e interpretada. A questao nao e se os cristaos devem interpretar a Bfblia
(porque todos 0 fazem); a questao e se os cristaos
interpretam a Biblia corretamente.

o

OS CONCEITOS PARA A
INTERPRETACAO
Dois conceitos universais para ter em mente ao
ler sua Biblia sac: (1) contexte e (2) regra de interpretacao. Com estes dois conceitos em sua "caixa
de ferramentas interpretativas'voce se resguardari
das interpretacoes retrogradas ou mesmo hereticas,

Conteno
Hi dois tipos de contexto quando interpretamos
a Escritura: (1) 0 contexto literario.que se refere as
palavras, sentencas e paragrafos proximos; e (2) 0
contexte historico, que se refere a situacao cultural
e historica do autor e do publico alvo original. Por
exemplo,o contexto Iiterario de ]oao 3.16 e: (1) 0
paragrafo 00 3.16-21), (2) 0 discurso 00 3.1-21),
(3) a secao do Evangelho de joao em que 0 mesmo se encontra (Jo 1.19-4.54),e (4) todo 0 Evangelho de joao. Voce poderia visualizar isto assim:

Joao 3.1-21

e

Somente deueis portar-vos

dignamente conforme

o evangeiho de Cristo, para que, quer va e uos veja,
quer esteja ausente, ouca acerca de vos que estais num

Joao 3.16

mesmo espirito, combatendo juntamente com 0 mesmo animo peia Ie do evangelho. E em nada uos espanteis dos que resistem,

0

que para eles, na verda de,

e indicio

de perdifao, mas, para oos, de saluacdo, e
isto de Deus. Porque avos uos foi concedido, em re-

lacao a Cristo, ndo somente crer nele, como tambem

•
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padecer por ele' .

'~""

9nftr~rctanefo

0

Novo 'Tcsfnmenfo

passagens que sac muito mais claras sobre esta
questao, ajudara esc1arecer 0 significado de
Hebreus 6.1-6.

Estes versiculos retratam os filipenses sofrendo
perseguicoes. Isto nao deveria ser nenhuma surpresa ja que Paulo fora preso e acoitado quando
estava em Filipos (veja At 16) e estava na prisao
quando escreveu esta carta. Enquanto que muitos
indicadores comprovam este argumento, no versiculo imediatamente anterior ao versiculo 4.13,
Paulo descreve alguns sofrimentos pelos quais
havia passado. Apos este versiculo 13, Paulo menciona a sua "aflicao", Todas estas pistas contextuais indicam que Paulo nao estava fazendo uma
declaracao generalizada de que Deus ajudaria os
cristaos a fazer qualquer coisa que quisessem.

A analogia da

CONSIDERACOES S.tJBREA
INTERP'RETACAO
Interpretar uma passagem da Biblia envolve
uma leitura consciente do texto. Os leitores cuidadosos irao querer ler uma passagem repetidas
vezes, meticulosamente, descobrindo como cada
sentenca e cada paragrafo acrescentam ao significado da passagem que estao estudando. Uma
leitura rapida da passagem reforcara a crenca
anterior dos lei to res sobre a mesma. Mas quando
eles se engajam em urn exame mais profundo,
diligentemente estudando a Palavra de Deus, iran
verdadeiramente poder entender a Sua Palavra e
conhecer a Deus mais intimamente.

fe

Uma popular confissao de fe resume bem este
conceito: ''A infalfvel regra de interpretacao e que
a Escritura interpreta a si mesma: e, portanto,
quando ha urn questionamento sobre 0 verdadeiro e pleno sentido de qualquer parte da Escritura
(que nao e multipla, mas unica), ela deve ser pesquisada e conhecida em outros lugares que falam
mais claramente'". A primeira declaracao explica
que a Escritura deve ser usada para interpretar a
Escritura. A Biblia nunca ini contradizer a Bi-

Observando as partes de uma passagem
brblica
Tanto os detalhes quanta 0 quadro geral da
passagem devem ser analisados. 0 processo comeca com a observacao. Anote 0 maior mimero de

blia. Alern disto, cada texto tern apenas uma in-

observacoes

terpretacao correta, porern muitas aplicacoes,
Quando urn versiculo nao estiver claro, deve-se
procurar en tender este versiculo pela leitura dos
versiculos do mesmo t6pico que estejam mais
claros. Por exemplo, Hebreus 6.1-6 geralmente e
citado como uma passagem que demonstra que
alguem pode ser salvo e depois perder a salvacao.
Esses versiculos sac dificeis de entender por si s6s:
Sera que eles estao descrevendo os cristaos, ou
apenas aqueles que aparentam ser cristaos? As
descricoes pare cern tao positivas (eles foram iluminados, experimentaram do dom celestial, foram
companheiros com 0 Espfrito Santo etc.), mas 0
texto nao diz explicitamente que eles sac de fato
cristaos.ja que esta e uma passagem obscura, uma
cornparacao com outras passagens que tratam
deste assunto sera necessaria para urn esclarecimento. Ler joao 6.39; 10.28,29; e 1 joao 2.19,

Hendricks ja dizia: ''A caneta e uma alavanca mental'". Os leitores conscientes descobrirao que
existem observacoes demais para serem lembradas
se nao forem anotadas. Portanto, anote-as para
que voce possa observa-las mais tarde. Voce precisa completar este simples passo, a observacao,
antes de poder interpretar ou aplicar a passagem.
grande pastor e autor ingles John Stott disse:

possiveis sobre a passagem.

Howard

o
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Procurar a mensagem conternporanea [de uma
passagem] sern prirneiro lutar com 0 seu significado original e experimentar urn atalho proibido. Isto
desonra a Deus (ignorando 0 Seu caminho escolhido para revelar a si mesmo em contextos culturais especificos), isto desvirtua 0 uso de Sua Palavra
(tratando-a como urn alrnanaque ou urn livro de
pocoes magicas) e isto desvia 0 Seu povo (confundindo-os sobre como interpretar as Escrituras)' .
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Quais sac alguns meios que os observadores
cuidadosos da Palavra de Deus devem usar para
ler a Biblia? Aqui esta 0 mapa para a leitura de
frases e paragrafos.

o lugar

dominio sobre uos, pois ndo estais debaixo da lei, mas
debaixo da grara. Quando voce ver a palavra "mas"
nao se esque~a de anotar que os dois itens estao
sento contrastados. Em Romanos 6.14, "nao estais
debaixo da lei" e "debaixo da graca" estao sendo
contrastados.
3. Comparacoes e metaforas. A descricao de
Lucas sobre Jesus em Lucas 22.44 e urn born
exemplo: E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que 0 seu suor se tornou como
gotas de sangue caindo sobre a terra (ARA). Serrnoes
tern sido pregados descrevendo 0 processo de
hematidrose em relacao a este versiculo. Sem
negar a condicao medica em que pequenos vasos
sanguineos se rompem perto das glandulas sudoriparas e 0 sangue sai por essas glandulas, reconheca que Lucas 22.44 apenas diz que 0 suor de
Jesus era "como" gotas de sangue", Isto significa
que havia urn relacionamento entre 0 Seu suor e
as gotas de sangue. Parece mais provavel que 0
relacionamento fosse sobre 0 tamanho das gotas
de suor, e nao sobre a cor".
4. Causa e efeito: Estude Romanos 12.2 e
rente descobrir os relacionamentos de causa e
efeito: E ndo vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renouacdo do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradduel e perfeita vontade de Deus. A primeira
causa e uma mente renovada e 0 efeito e a transformacao. A segunda causa e a transformacao e
o efeito e a capacidade de discernir a vontade de
Deus.
5. Conjuncoes: Romanos 12.1 come~a assim:
Portanto, meus irmiios, por causa da grande misericordia divina, pero que voces se oferecam completamente a Deus como um sacrificio vivo, dedicado ao
seu seruito e agraddoel a ele. Esta i a verdadeira
adoracdo que voces devem oferecer a Deus (NTLH).
Este versiculo corneca com "portanto", 0 que
deveria levar 0 lei tor observador a perguntar:
"Por que 0 autor diz portanto"11? Isto se refere ao
fundamento sobre 0 qual Paulo ira ensinar em
Romanos 12-16, que e todo 0 texto de Romanos

da observacao na interpretacao

A citacao de John Stott enfatiza a importancia de entender-se 0 significado da passagem
para 0 publico alvo original antes de entender 0
significado contemporaneo, Os tres conceitos-chave sao a observacao, a interpretacao e a
aplicacao. A ordem para estes conceitos sac da
maior importancia, Se os leitores alterarem a
ordem, eles correm 0 perigo de interpretar erroneamente a passagem. Primeiro, observe a passagem usando algumas das categorias discutidas
abaixo. Segundo, inter prete a passagem, que
significa descobrir 0 que ela significava para 0
publico original. Terceiro, aplique a passagem a
situacao contemporanea.

Observando as frases
Existe uma diferenca entre frase e versiculo.
Alguns verslculos possuem mul tipl as frases.
Algumas frases abrangem varies versiculos. Ha
"sete coisas" que devem ser observadas na leitura
das frases. Esta nao e uma lista exaustiva, mas
urn meio de se come~ar a ler as sentencas mais
atentamente".
1. Repeticao. Uma forma de 0 autor enfatizar
urn ponto importante e repetir uma palavra ou
frase varias vezes. Por exernplo.joao 1.9,10 diz:
Ali estava a Iuz verdadeira, que alumia a todo bomem que vem ao mundo, estava no mundo, e 0
mundo foi feito por de e 0 mundo ndo 0 conheceu.
joao usou a palavra mundo quatro vezes em dois
versiculos. Entao, ao observar 0 texto, anote: "A
palavra mundo foi usada quatro vezes em dois
versiculos". Nao se preocupe com a razao ou
implicacao desta observacao; simples mente faca
a observacao.
2. Contraste: 0 uso das palavras: "mas, ao
contrario" e "porem" significa urn contraste. Paulo
diz em Romanos 6.14: Porque 0 pecado ndo terd
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6. Verbos: Os verbos sac onde as acoes aeontecem. Isto e verdadeiro em todo 0 Novo Testamento, mas especialmente nas epistolas. Alern de
simplesmente no tar 0 verbo, tambern tente decidir se 0 verbo esta na ativa ou na passiva. Um
verbo na ativa ocorre quando 0 sujeito da oracao
esta praticando a acao. Na oracao "Eu chutei a
bola",o sujeito (Eu) esta praticando uma acao
(chutar). Portanto, "bater" e um verbo na ativa. Na
oracao "Eu fui golpeado pela bola", 0 sujeito (Eu)
nao praticou a acao de golpear, mas recebeu a acao.
Quando 0 sujeito recebe a acao, 0 verbo esta na
passiva. Veja Efesios 1.11: nele, digo, em quem
tambem fomos feitos beranca, havendo sido predestinados conJorme 0 proposito daquele que faz todas as
coisas, segundo 0 conselho da sua vontade. "Havendo
sido predestinados" esta na voz passiva. Os cristaos
foram passives em receber a acao da predestina~ao. 0 verbo na ativa tern como sujeito Aquele
que [az todas as coisas. Deus e 0 agente ativo, e os
cristaos sac os passivos. Lernbre-se de que voce so
esta fazendo observacoes. Nao pule prernaturamente para a aplicacao ou teologia. As pessoas
devem treinar fazer observacoes e permitir que 0
texto fale por si mesmo.

Aqui estao os pronomes de cada versiculo e as
suas definicoes:

e dificil decifrar todos

co rnais dificeis porque voce tern de levar em

os pronomes em urn texto biblico, e muitas vezes
os leitores nao lhes dao valor. Sempre anote a
quem ou sobre quem 0 pronome esta referindo-se.
Leia Filipenses 1.27-30 e identifique a quem
todos os pronomes se referem:

consideracao uma maior secao de material.
1. Do geral para 0 especifico: As vezes urn
escritor da Blblia introduz algo usando term os
"gerais", e depois, ele fomece urn exemplo especifico. Por exemplo, Paulo exorta 0 seu publico em
Efesios 4.1: Rogo-uos, pois, eu, a preso do Senhor,
que andeis como i digna da uocacdo com que Jostes
chamados. Este e urn principio generico que des
devem seguir. Porem, no versiculo seguinte, ele
fomece quatro exemplos especificos: sejam humildes, gentis, pacientes e aceitem uns aos outros
em amor. Estas quatro sac maneiras especfficas
pelas quais viverem obedientemente ao mandamento geral.
2. Dialogo: Em joao 21.15, Jesus faz uma
pergunta a Pedro. 0 dialogo se alterna entre Jesus
e Pedro (]o 21.15-19). E importante reconhecer
quem esta falando. 0 autor escolheu retratar os

7. Pronomes: As vezes

Defini~ao

0

que para eles, na

saluacdo,

e isto de Deus. Porque a vas vosfoi conce-

de perdioio,

mas, para vas, de

dido, em relacda a Cristo, niio somente crer nele,
como tambem padecer por ele, tendo

0

mesmo com-

bate que jd em mim ten des visto e, agora, ouvis estar
emmim.

Eles = as oponentes
V6s = as filipenses

Versfculo 29

V6s = as filipenses
Nele = Cristo
Ele = Cristo

Versfculo 30

Mim
Mim

=
=

Paulo
Paulo

os paragrafos

Ha cinco itens aos quais se devem atentar ao
observar os paragrafos. Estes podem ser urn pou-

com 0 mesmo animo pela fi do evangelho. E em nada

e indicio

Versfculo 28

Observando

estais num mesmo espirito, combatendo juntamente

verdade,

Eu = Paulo
Vas = as filipenses
Eu = Paulo
V6s = as filipenses

Embora esta passagem tenha sido bem simples, algumas passagens do Novo Testamento sac
mais confusas".

Somente deveis portar-vos dignamente conforme
o evangelho de Cristo, para que, quer feu} ud e vos
veja, quer esteja ausente, feu} ouca acerca de vas que

vos espanteis dos que resistem,

Versfculo 27
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eventos usando 0 dialogo. Muitas
tista esta dizendo
atribuem

gras de interpretacao
que se aplicam aquele
texto. Essas regras serao conhecidas pela compreensao do genero da passagem que esta sendo lida.

Ba-

algo, mas alguns pregadores

as palavras

Certifique-se

vezes [oao

a Jesus

(cf. Jo

3.27-30).

de observar quem est! falando!

Quando

elas sac levadas

em consideracao,

e

3. Pergunta e resposta: em Romanos 6.1,
Paulo diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no
pecado, para que a grafa seja mais abundante? Pau-

possivel

lo espera que os seus lei to res pensem sobre esta
pergunta. Entao ele propos a questao e depois
forneceu a resposta no versiculo seguinte: De modo

do texto na vida da pessoa.

nenhum!
4. Meios: Urn elemento importante

que e genero? 0 genero se refere ao tipo de
literatura. Encontramos diferentes generos (tip os
de literatura) todos os dias. Fomos treinados para

tas passagens
aconteceu.

e

a cornunicacao

Ao fazer isto,

os meios. Em

0

Efesios 2.13,

encontrar

com seguran~a

principio

0

teo16gico que existe na base da passagem. Isso ira
ajudar significantemente

Considerando

0

processo de aplicacao

genero

0

o

em mui-

de como

algo

autor esta fornecendo

interpreta-los

Paulo diz: Mas, agora,

como usa-Ios. Por exemplo,

ou podemos

em Cristo Jesus, v6s, que antes estdveis longe,jd pelo
sangue de Cristo chegastes perto. 0 meio, ou 0 ins-

urn jornal depende

trumento que trouxe aqueles que estavam separados de Deus para perto dele 0 "sangue de Cris-

que estamos recebendo

to". Mateus descreve Jesus expulsando

de urn jornal e encontrarmos

Se estivermos

e

esportivos,

dem6nios,

logicamente

deduzir

modo como lemos

0

da secao que estamos

lendo.

na secao de esportes, imaginamos
os fatos sobre os eventos

Se estiverrnos lendo a primeira pagina
uma hist6ria sobre

em Mateus

8.16, dizendo que Ele os expulsou
L'
com "uma pa Iavra "A"l
.
pa avra "dJ e esus 101
0

urn gato conversando
compreensivelmente

instrumento ou 0 meio que expulsou os dem6nios.
5. Proposito: As dcclaracoes de prop6sito sac
vitalmente importantes para a cornpreensao das

hist6ria do gato conversando com 0 cachorro na
secao comica, saberemos que a realidade e suspen-

passagens

do Novo Testamento.

uma das passagens

mais conhecidas

sa para este genero de literatura

e

Efesios 2.8,9

para nos perguntar:

Infelizmente,

o genero

conceito do prop6sito

para que eles pra-

"para que" comunicam

an-

do evangelho

Os primeiros quatro livros do Novo Testamento sac os evangelhos:

0

joao, Os evangelhos

neste versiculo.

INTERPRETACAO E GENERO
Antes que os leitores habilitados possam interpretar urn texto, eles devem considerar as re-

generos

mesrnos'".

a gra~a de Deus devem andar nas

As palavras

a Biblia foi escrita em

esta familiarizada. Portanto, familiarizar-se
com
esses generos antigos e com as regras de interpretacao deles ajudara bastante na leitura correta dos

tada): Porque somos feitura sua, criados em Cristo
Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para
que anddssemos nelas. 0 prop6sito e que aqueles

ticassem.

e nao pararemos

Isto e impossivel!

tigos com os quais a maioria das pessoas hoje nao

Paulo da urn prop6sito para a salvacao trazida pela
gra~a de Deus no versiculo 10 (enfase acrescen-

boas obras que Deus preparou

"Espere ai!

Gatos e caes nao falam!"Nao fazemos isto porque
entendemos como 0 genero dos cornicos funciona.

do Novo

Porque pela grafa sois salvos, por meio
da fi; e isso ndo vem de v6s; i dom de Deus. Ndo vem
das obras, para que ninguem se glorie. Entretanto,

Testamento:

que receberam

com urn cachorro, ficaremos
confusos. Mas se lermos a
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Mateus,

Marcos,

Lucas e

devem ser abordados

dife-

rentemente

das cartas e da poesia porque possuem

diferentes

regras

de interpretacao,

Os quatro

evangelhos sac biografias da vida de Jesus de
Nazare. Entretanto, sac biografias antigas, e nao
modernas. Qual a diferenca?

e

9nterfretanrlo

sobre a vida inteira

davam mui-

o cenario da Igreja de quando J oao escreveu (c. 90
d.C.). Entao, quando Jesus esta falando para os
Seus disdpulos, para as multidoes ou para os fa-

exemplo, se alguem escrevesse uma biografia
vida de Brad Pitt, ela provavelmente
alguma inforrnacao
Oklahoma

sobre

criacao

e sua

0

Novo Tesiamenlo

da pessoa. Por

nao

Primeiro, as biografias antigas
tos detalhes

0

da

incluiria

seu nascimento

riseus, lembre-se

de que nenhum

de1es esta por

Reconheca que a plateia original
de Jesus nao existe mais. Por exernplo,

aqui atualmente.

em

das palavras

em Missouri. Mas se esse

livro pulasse grande parte de sua infancia e juven-

quando Jesus lavou os pes dos discipulos,

tude, e ainda pulasse

do cenario original sabiam que a lavagem dos pes

fer Aniston,

0

seu casamento

com Jenni-

e, em vez disso se concentrasse

seu relacionamento

com Angelina J olie,

(pelos padroes

seria considerado

0

so era feita pelos escravos gentios. Os pes sempre

em

mesmo

modernos)

eram lavados por alguern

urn

virando

relato inadequado de sua vida. As biografias antigas muitas vezes propositalmente
se concentrayam em urn periodo da vida de alguem, em vez
de cobrir igualmente

os quatro evangelhos,

note como 0 nas-

cimento

de Jesus foi discutido

somente

Este contexte original na epoca em que as palavras

mais tarde.

2. Contexto literario: 0 contexto literario, que

em dois

e Lucas) e a Sua infancia apenas

deles (Mateus

e

em urn evangelho (Lucas), mas a Sua vida adulta,

30

a partir dos

anos de idade e

todos os quatro evangelhos,
ultima semana da Sua vida.
Segundo,

as biografias

0

0

contexte

imediato

sagem, e superior

ponto focal de

particularmente

inferior. Jesus estava

as norm as sociais de cabeca para baixo.

de Jesus foram faladas nao e necessariamente
0
mesmo contexte do publico do Evangelho dejoao
quando ele escreveu 0 evangelho cerca de 50 anos

toda a vida da pessoa. Com-

parando

aqueles

a

e mais abrangente

a todos

da

As vezes os leitores se preocupam

em comparar

urn evangelho

que-se de permitir

mente crono16gicas. Se a biografia de Brad Pitt

fatores

interpretacao,

nao seja errado comparar

nao eram necessaria-

os outros

da pas-

com outro. Embora

os evangelhos,

que a mensagem

certifi-

de Mateus

anteriormente
mencionada discutisse seus filmes
fora de ordem (niio cronologicamente), isto iria,
novamente, ser considerado problematico
pelos

fale por si mesma e que as pressuposicoes nao
sufoquem 0 significado de Mateus ao cornpara-lo
com Marcos.
Uma maneira de enfatizar 0 contexte literario

padroes modern os. Porern, embora

as biografias

e ler as historias

antigas pudessem

nao se exigi a

que

ser cronologicas,

antes e depois da passagem a
esta
presente. Por exernplo.joao
2.1-11 parece apreser estudada

fossem. Lucas diz que ele escreveu "orden a-

0

damente"

(Lc 1.3), contando

nadamente"

que a palavra "orde-

poderia referir-se

nologica, geografica

sentar

Jesus

judaismo,

a uma ordem cro-

para ver se urn tema semelhante

ou logica".

purificacao

Fazer as perguntas certas sobre a passagem

Jesus como

oferecendo

algo maior

do que

0

quer seja uma lei superior ou uma
superior. joao 2.12-25 apresenta
0

novo centro de adoracao.

A cone-

que esta sendo lida e uma das chaves para a boa
interpretacao. Ha duas perguntas fundamentais a

xao destas duas historias mostra que joao esta
tentando provar para 0 seu publico que aquilo

serem feitas ao lermos os evangelhos: (1) 0 que
esta historia comunica sobre Jesus? (2) Qual e 0

que Jesus estava oferecendo
o judaismo of ere cia.

ponto primordial
ponder

desta passagem? Ao ten tar res-

estas perguntas,

Outra maneira de enfatizar

tenha em mente as con-

e examinando

sideracoes

1.

a seguir.
Contexto historico:

Evangelho
siderados:

historia
Quando

alguern

Ie

0

cenario historico

como

original de Jesus e

+

17

0

carater

ou como a percepcao

Jesus se multiplica

de joao, ha dois cenarios a serem con0

era superior

ando-se

0

Marcos

revelara

carater

0

ao que

contexte literario
se desenvolve

na

de alguern sobre

(ou nao se multiplica).

Rastre-

de Pedro pelo Evangelho
que em certos

momentos

de
0

A Essencia

do Novo Testamento

rxxx

entendimento de Pedro parece crescer e se desenvolver (cf Mc 8.29) e em outros instantes 0 seu
entendimento e deficiente (cf Me 8.32,33). Os
autores podem usar diferentes ferramentas literarias: dialogo, repeticao, ironia, desentendimento, contraste, e simbolos. A ironia e urn contraste
sutil entre 0 que e afirmado e 0 que e sugerido. Por
exemplo, e ir6nico em Mateus 16.2,3 que os fariseus e os saduceus saibam como interpretar os
ceus, mas nao sabiam como interpretar "os sinais
dos tempos" (Mt 16.3), algo que e muito mais
importante. 0 desentendimento e enfatizado
frequentemente nos evangelhos de Marcos e de
joao. Ao ler joao 3.1-10, Nicodemos nao esta
entendendo 0 que Jesus esta tentando comunicar.
Note 0 contraste em joao 3 e 4; existem diferencas entre 0 pr6spero Nicodemos e uma pobre
mulher cujo nome nao e citado. Uma ferramenta
literaria final e 0 usa da linguagem simb6lica.
Quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira (]o
15.1), Ele nao quer dizer que e uma arvore de
ram os longos que se espalham pelo chao, Ele esta
usando uma linguagem simbolica para expressar
o relacionamento intirno que Ele tern com 0 Pai.
3. Descricao versus prescricao: Alem do contexto, a diferenca entre descricao e prescricao po de
ser 0 principio mais importante para a interpretacao dos evangelhos. Tudo nos evangelhos esta
descrevendo alguma coisa. 0 autor poderia estar
descrevendo a situacao geografica para uma das
mensagens de Jesus (cf Me 6.39) ou descrevendo
as palavras que Ele disse. Porern, uma ordem dada
por Jesus a alguern nos evangelhos nao e diretamente uma ordem para os cristaos hoje. Em
Mateus 8.1-4,Jesus curou urn homem que tinha
uma doenca de pele. Depois.jesus the deu uma
ordem no versiculo quatro: Olha, ruio 0 digas a
alguem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta
a oJerta que Moises determinou, para lbes servir de
testemunho. Se tudo 0 que estiver descrito nos
evangelhos for automaticamente urn mandamento (i.e., uma prescricao) para os cristaos de hoje,
entao: (1) Nunca diga para ninguem se voce for
curado de uma enfermidade. (2) Va apresentar-se

Capitulo 2

ao sacerdote (que poderia ser 0 pastor nos dias de
hoje). (3) Obedeca aos mandamentos de Moises
em Levitico 14, que inclui trazer dois passaros
limpos, dois cordeiros, e uma ovelha para 0 "sacerdote". Este e urn exemplo onde uma ordem
(uma prescricao) dada nos evangelhos nao e 0
mesmo que uma ordem direta para hoje. Lembre-se de que todas as ordens de Jesus foram dadas a
urn povo que vivia debaixo do concerto antigo (cf
Hb 8.6-8). Mesmo assim, Mateus escreveu estas
palavras nos anos 60 d.C. para a Igreja primitiva,
que estava debaixo do novo concerto. Os evangelhos sac relevantes para os cristaos hoje, mas,
lembrar-se do cenario original da vida de Jesus e
do cenario da Igreja ajuda 0 leitor entender como
equilibrar a descricao e a prescricao.
Ao mesmo tempo, s6 porque "a descricao nao
e igual a prescricao?", isto nao significa que algo
descrito nunca seja urn mandamento. Se urn elemento descritivo for repetido vezes ap6s vezes e
for sempre retratado positivamente, entao, ele
pcdera assumir uma forca prescritiva". Ha tres
passos para se decidir se uma descricao e urn
mandamento para os cristaos de hojc. Primeiro,
procure na passagem indicios sobre 0 que 0 autor
esta tentando comunicar, incluindo a hist6ria na
narrativa dele. Segundo, examine 0 livro inteiro
observando as conotacoes positivas e negativas.
Terceiro, analise 0 contexto especifico no livro que
inclua a historia".

Narrativa histnrlca
A narrativa hist6rica do livro de Atos dos
Ap6stolos e semelhante ao genero dos evangelhos,
mas existem fatores adicionais a serem cons iderados. Atos foi escrito sobre urn periodo de transif3.0 do judaismo sob a antiga alianca para a era
da igreja sob a nova alianca. Por exemplo, os
cristaos em Atos dos Ap6stolos estavam lutando
com 0 conceito de como os gentios se relacionayam com a igreja entre Atos 8 e 15. Muitas das
hist6rias inclusas em Atos foram contadas par
Lucas, nao porque fossem normativas, mas porque
nao S3.0normativas. Ele nao incluiu as hist6rias
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que a parabola tenha menos impacto sobre 0 leitor: E chegavam-se a ele todos aspublican as epecadarespara a ouvir. E asfariseus e as escribas murmu-

normais corriqueiras que aconteciam durante
aquele periodo, mas as hist6rias que eram extraordinarias,
Ao aplicar os principios de descricao versus
prescricao a Atos dos Apostolos, muitos temas
poderiam ser considerados mandamentos para os
cristaos hoje. 0 tema mais proeminente e 0 de
miss6es. Atos 13 descreve a primeira viagem
rnissionaria de Paulo e Barnabe quando foram
enviados pela igreja de Antioquia. A maioria dos
capitulos seguintes continua descrevendo a atividade rnissionaria de Paulo. 0 tema de Paulo e
sair intencionalmente para propagar 0 evangelho
e repetido frequentemente. Portanto, urn leitor
com discernimento devera enxergar que Lucas
esta tentando comunicar a necessidade da Igreja
envolver-se na atividade missionaria,

ravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles.

Uma parabola, da forma como e usada no Novo
Testamento, e uma historia que tern dois niveis de
significado. Alguns dos detalhes da hist6ria representam realidades comuns fora da historia basica.
Uma das chaves para interpretar parabolas e saber
como evitar alegorizar a passagem ao interpretar

Nesta parabola, os publicanos e os pecadores se
relacionarao com 0 filho pr6digo, e os fariseus e
escribas se relacionarao com 0 filho mais velho. A
introducao fornece dicas sobre 0 significado da
parabola para 0 publico original".
Quarto, alern dos personagens e grupos principais, todos os outros detalhes SaD simplesmente acessorios usados para 0 suporte da hist6ria.
Certifique-se de identificar os detalhes relevantes
e irrelevantes. Tudo 0 que nao for urn personagem
ou grupo principal e irrelevante com respeito a
interpretacao, como 0 animal ou 0 hoteleiro. Eles
sao uteis para se contar a parabola, mas nao para
interpreta-la.
Quinto, os pontos principais precisam ter sido
cornpreensiveis para 0 publico original. Este
principio evita que os leitores pensem que 0 filho
pr6digo represente a Convencao Batista do SuI
no periodo de 1970 a 1980 e 0 filho mais velho os
Metodistas Unidos. Nao haveria como 0 publico
original de Jesus entender esta interpretacao,

esses detalhes. Para fazer isto, seis prindpios de-

tampouco

vem ser levados em consideracao,
Primeiro, ha urn ponto principal para cada
personagem principal ou grupo de personagens.
Na historia do born samaritano (Lc 10.25-37),
muitos detalhes SaD dados sobre a historia: urn
homem viajando de Jerusalem para Jerico, ladr6es,
urn sacerdote, urn levita, urn samaritano, urn animal, e urn hoteleiro. Quantos destes sao personagens principais? 0 segundo principio ajudara com
esta questao: existem urn, dois ou tres pontos
principais, porern, nao mais do que isto. 0 born
samaritano,o homem que ia para Jerico, eo sacerdote/levita (combinados em urn grupo: os 11deres judaicos) formam os tres personagens ou
grupos principais.
Terceiro, lernbre-se sempre de considerar 0
contexto. Ao estudar a parabola do filho prodigo,
ignorar os versiculos iniciais (Lc 15.1,2) fara com

te-la compreendido. Se uma interpretacao seria
impossivel para os leitores originais entenderem,
entao, e praticamente certo que ela esteja errada.
Finalmente, uma advertencia: e melhor basear
uma doutrina em passagens mais claras e diretas
do que em parabolas". As parabolas podem ser
usadas para apoiar as doutrinas, mas uma parabola nao deve ser a passagem fundamental para uma
doutrina especffica. A linguagem simb6lica utilizada nas parabolas torna 0 usa delas inviavel no
desenvolvimento de doutrinas.

Parabolas

0

publico original de Lucas poderia

Cartas
As cartas no Novo Testamento tinham a intencao de serem substitutas autorizadas dos
auto res que nao podiam estar presentes para falar
com destinatarios face a face. Quando a igreja da
Galacia recebia uma carta de Paulo, sem duvida,

+
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eles viam aquela carta como as palavras do proprio

sido anotadas, eo contexto e 0 genero tenham sido
levados em consideracao, entao a passagem esta
pronta para ser interpretada. A chave aqui e reiniciar 0 texto em termos que sejam menos ternporais.O exemplo seguinte devera ajudar.
prindpio basico de Filipenses 4.13 nao e
uma declaracao generalizada de que Deus capacitara os cristaos a fazerem qualquer coisa que
tentarem realizar. Em vez disto, dentro deste
contexto de lutas e tribulacoes, os cristaos podem
descobrir que Deus os capacitara a perseverar nos
tempos dificeis e que precisam depender dele para
suas necessidades materiais e fisicas. Richard
Melick diz: "Muitos que aplicam erroneamente
este versiculo saem da vontade de Deus para a vida
deles. Eles esperam cobrir as suas acoes por uma
promessa generalizada de poder, mas 0 poder vem
dentro da vontade de Deus'?",
Se urn grupo de cristaos esta ministrando fielmente nos suburbios da cidade e sofrendo com
suas necessidades, eles devem lembrar-se de confiar em Deus e depender do poder dele para sustenta-Ios, A desonestidade nao e a resposta. A
autossuficicncia
nao e a resposta. A resposta e
lancar-se pela fe nas miseric6rdias de Deus.

apostolo. Jei que eles nao tinham mensagens de
texto, e-mails, ou telefones celulares, era muito
mais dificil comunicar-se de uma longa distancia
naquela epoca em relacao a hoje. Portanto, as
cartas forneciam uma oportunidade de comunicar-se sem estar presente pessoalmente.
principio fundamental para lembrar-se ao
interpretar as cartas e que elas eram ocasionais.
Isto significa que 0 autor esta tratando de uma
situacao ou assunto especifico ao escrever a carta. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele esta tratando da preocupacao que os
filipenses tiveram quando ouviram que Paulo
estava na prisao e que Epafrodito, a quem haviam
enviado para ministrar a Paulo, estava enfermo.
Esta foi a ocasiao para que Paulo escrevesse aos
Filipenses e deve ser mantida em mente quando
se interpreta a carta.
la que as cartas foram escritas para tratar de
situacoes diferentes, as vezes elas parecem contradizer uma a outra. Entretanto, uma melhor perspectiva seria que 0 autor esteja procurando tratar

o

o

das situacoes

individualmente.

Por exernplo,

a

igreja da Galicia lutava com certa forma de legalismo. Portanto, Paulo enfatizava a liberdade deles
em Cristo (cf GI2A; 5.1,13). Os corintios estayam deleitando-se em sua liberdade. Portanto,
Paulo enfatiza a obediencia para temperar seus
extremos imorais.

Problema Lutavam com
legalismo
Solugao

0

CONCLUSAO

Deleitavam-se
na liberdade

Enfatizou a
Enfatizou a
liberdade em Cristo obediencia

PRINCIPIOS E APLICACAo
Para se aplicar uma passagem da Escritura
adequadamente, ela deve ser interpretada corretamente. Uma vez que ela tenha sido lida cuidadosamente, todas as observacoes possiveis tenham
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Interpretar corretamente a Biblia e imp ortante para urn relacionamento vital com Deus e
com a verdadeira doutrina. Diversos conceitos
universais de interpretacao das Escrituras devem
ser considerados quando se Ie urn texto biblico.
Certifique-se de que voce conhece 0 contexto da
passagem e use as passagens mais claras para
ajuda-lo a entender as ambiguas. A observacao
minuciosa das sentencas e paragrafos e 0 fundamento correto para uma boa interpretacao. Identificar corretamente 0 genero e as regras de interpretacao da passagem ira resguarda-lo de erros
corrigiveis. Uma vez que descubra 0 principio
teologico permanente que fundamenta a sua passagem, voce esta pronto para comecar 0 processo
de aplicacao do principio. Finalmente, anime-se

, ?nterprefancfo

0

Novo 'Testamento
Backgrounds of Early Christianity,

em saber que quanto mais as pessoas lerem a Bfblia, melhores elas se tornado em interpreta-la.
Quante mais habilidoso alguem se torn a em interpretar a Palavra de Deus, mais intimo 0 seu
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-historia do povo judeu no intervalo entre 0 Antigo e 0 Novo Testamento
cobre urn periodo de aproximadamente 400 anos. Este perlodo e as vezes
chamado de aDOS silenciosos porque, como disse 0 historiador Josefo, "a
sucessao de profetas" fora interrompida 1. 0 Antigo Testamento finalizara com Malaquias, e nao havia mais nenhuma palavra comprovadamente do ceu. Deus parecia

sem 0 templo ajuntando-se em volta de seus
lideres religiosos. A maioria dos estudiosos
acredita que os judeus desenvolveram 0 habito
de se reunirem regularmente para oracces e
estudos durante essa epoca. Posteriormente, os
grupos de oracoes e estudos foram chamados
de "sinagogas" (literalmente, "reunioes"). Esse

silencioso. Mas isso nao significou que Ele nao
estava operando no mundo. Ele preparava 0 mundo para a vinda de Cristo.
Muito dessa historia nao foi boa para os
judeus. Os problemas deles comecararn quando
os profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel
ainda estavam falando. A opressso politica do
povo judeu, que se estendeu desde

° periodo

desenvolvimento

biblico atravessando os "anos silenciosos", pode
ser dividida em quatro eras: a babilonica, a
medo-persa, a grega e a romana. Entre as eras
grega e romana, os judeus ganharam quase urn
seculo de governo proprio sob a familia dos
sacerdotes judeus cham ados hasmoneanos. Em
cada urn desses periodos, Deus trabalhava no
preparo dos judeus, e do resto do mundo, para
Cristo.

o CATIVEIRO
(605-535

na cultura judaica ajudou a

abrir 0 caminho para os cristaos formarem
grupos similares. No Novo Testamento, a palavra ekklesia (traduzida como "igreja" na maioria
das Bfblias atuais) literalmente significa "congrega~ao" ou "assembleia".

BABILONIO
A.C.)2

Ap6s uma serie de ataques.jerusalem finalmente caiu, diante das forcas de Nabucodonosor, em 586 a.C. 0 templo foi destruido, e os
judeus foram levados cativos para a Babil6nia.
La eles aprenderam a preservar a identidade

o cilindro

de Ciro, inscrito com 0 famoso edito de Ciro, 0
Grande, em 538 a.C.

+

23

A Essencia

Capitulo 3

do Novo Testamento

o PERIODO

MEDO-PERSA
(537-331 A.C.)

d.C}. Imediatamente, e1esergueram um altar para
os holocaustos, mantiveram a Festa dos Tabernaculos, e deram passos para a reconstrucao do
templo (Ed 3.2-8). 0 temple foi concluido em
516 a.C. com 0 encorajamento e a motivacao dos
profetas Ageu e Zacarias.
Em 458 a.C., Esdras liderou urn grupo de
cativos da Persia de volta para Jerusalem que
instituiu reformas morais entre 0 povo. Neemias
foi apontado como governador de Jerusalem e da
Judeia, em 445 a.c., e recebeu urn decreto do rei
Artaxerxes I para reconstruir os muros. A reconstrucao foi concluida em 52 dias (Ne 6.15),
seguindo-se a dedicacao (Ne 12.27). Esdras liderou 0 povo em uma assembleia solene de jejum,
confissao de pecado e reconhecimento da alianca
da nacao com Deus. A Lei do Antigo Testamento tornou-se central na vida judaica. A adoracao
sabatica foi enfatizada, os que nao eram israelitas
foram expulsos, e 0 sacerdocio foi cuidadosamente regulamentado.

o dominie

medo-persa de Jerusalem comecou quando Ciro derrotou os babilonios em 539
a.c. Quase imediatamente Ciro reverteu a triste
politica babilonica que desterrava os povos subjugados de suas terras ancestrais. Ciro acreditava
que os povos que ele conquistava seriam mais
bem gerenciados e mais lucrativos nos impostos
se fossem alegremente devolvidos aos seus templos e as suas cidades para prosperarem em sua
terra natal.
A providencial mao de Deus foi vista na proclarnacao de Ciro para que todos os cativos retornassem aos seus lares. Isso significava que os judeus poderiam voltar para a sua terra natal.
Zorobabe1,o lider politico, e Josue, 0 sumo sacerdote, lideraram a primeira leva de cativos de
volta a Jerusalem (Ed 2.2), trazendo de volta
consigo os utensilios do templo (Ed 5.14,15; 520

.

Samaritanos do seculo vinte celebrando a Pascoa no monte Gerizim .

+
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uma traducao compreensivel em aramaico (Ne
8.8). Esta pratica foi repetida tao amplamente nas
gera<;oes seguintes que as traducoes aramaicas
ficaram mais ou menos padronizadas. Essas traducoes foram chamadas de Targuns. Os targuns
caracteristicamente evitavam as descricoes de
Deus como se Ele tivesse membros corporais.
Frases como "a mao do Senhor" ou "os olhos do
Senhor" eram substituidas por referenda a "obra"
ou ao "conhecimento" do Senhor. Deus era visto
como Espirito, Criador, Provedor e Sustentador.
ensino das sinagogas durante 0 periodo do
Novo Testamento pode, em parte, ser rastreado
nesses targuns.

Em 722 a.C., os assfrios conquistaram 0 Reino
do Norte de Israel, removeram as tribos dos judeus daquelas terras, e os substitufram por
gentios de outros parses. Alguns dos judeus
permaneceram na terra e os Que voltaram depois se casaram com esses gentios. Este novo
grupo de pessoas misturou a religiao judaica
com 0 paganismo (2 Rs 17.24,32,33; Ed 4.10).
Durante esse perfodo, os samaritanos surgiram
com uma religiao rival que representava uma
forma divergente do judafsmo tradicional. Esdras e Neemias mantiveram Jerusalem livre da
intluencla deles, 0 que explica a tensao 6bvia
que existia entre os judeus e os samaritanos no
Novo Testamento (veja Jo 4.1-26).

o

o PERioDO GREGO(331-164 A.C.)
o periodo do dominie grego comecou quando
Alexandre, 0 Grande, expandiu seu imperio e
cultura pela terra de Israel a partir de aproxirnadamente 331 a.c. Alexandre conquistou 0 Imperio Persa e mudou para sempre 0 lado cultural
do Oriente Medic. Esta mudanca em direcao a

Durante esse tempo 0 ararnaico crescentemente substituiu 0 hebraico como a lingua comum da regiao. Esdras come<;ou 0 habito de ler a
Escritura, primeiro em hebraico, antes de fazer

.

Alexandre,0 Grande,lutandocontraDarioIIIna batalhade Issusem333 a.C.
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cultura grega chamada de helenizacao. Com a
morte de Alexandre em 323, seu vasto imperio foi
dividido entre os seus generais. Ptolomeu I
(323-285 a.e.) herdou 0 Egito e logo ganhou
controle sobre Israel. Por mais de urn seculo os
descendentes de Ptolomeu no Egito governaram
as terras dos judeus com uma medida de respeito
pe1a fe judaica.
A comunidade judaica em Jerusalem e nos
arredores enfrentaram uma nova ameac;a com a
chegada de Alexandre e a cultura grega. Sed.
que a comunidade judaica ficaria sufocada pelas
tradicoes gregas? Sera que as idolatrias dos gregos fariam incurs6es entre os judeus? 0 Egito
ficou helenizado. Sua grande cidade portuaria de
Alexandria se tornou urn centro cultural de helenizacao. A arneaca para os judeus desta vez nao
veio dos exercitos, mas por meio da influencia da
cultura sobre 0 modo de vida e da religiao de
Israel. Em resposta, os judeus se retiraram para
as suas sinagogas e permaneceram isolados do
mundo.
Nesse tempo a Biblia hebraica comec;ou a ser
traduzida para 0 grego. Houve muita controversia sobre essa mudanca. Alguns judeus pensavam que era uma transgressao traduzir a Palavra pura de Deus escrita em lingua hebraica,
a lingua de Deus, para uma lingua paga. Mas os
judeus espalhados pelo mundo mediterraneo
nao sabiam falar nem escrever em hebraico. A
nova traducao foi recebida com urn entusiasmo
pragrnatico. As traducoes mais antigas dos livros da Biblia hebraica para 0 grego sao conhecidas coletivamente como Septuaginta'.
De
acordo com a tradicao uma traducao grega foi
requerida por Ptolomeu II Filadelfo (285-246
a.C.). Exatamente quanto do Antigo Testamento foi traduzido nesse momenta ainda e
discutido entre os estudiosos hoje. As tradicoes
mais antigas dizem apenas que "a divina lei"isto e, os cinco livros de Moises-s-foi traduzida
a principio". As diferencas nos metodos de
traducao usados para cada livro biblico da Septuaginta sugerem que to do 0 Antigo Testamen-

•
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to nao tenha sido traduzido ao mesmo tempo
pelas mesmas pessoas. Entretanto, bem antes
do tempo do Novo Testamento, todo 0 Antigo
Testamento estava disponivel na traducao grega. Cerca de 80 por cento das citacoes do Novo
Testamento sobre 0 Antigo Testamento vern
das antigas traducoes gregas que agora conhecemos como Septuaginta.
Por gera<;6es, os ptolomeus do Egito foram
contestados por seu direito de governar Israel
pelo fragmento sirio do imperio alexandrino ao
norte de Israel. Esta ramificacao siria do imperio era liderada pelos descendentes de Seleuco
I, outro general de Alexandre. Em 198 a.C. os
seleucidas ganharam vantagem quando urn rei
seleucida chamado Antioco III derrotou Ptolomeu V nas nascentes do rio jordao. Os sirios
excediam extremamente os ptolomeus egipcios
no zelo para forcar os judeus a ado tar a cultura
e religiao helenisticas. Quase nenhum costume
judaico ficou sem mudanca. Os sacerdotes araonicos e zadoquitas foram substituidos. 0 dinheiro tirado do templo ajudou a financiar os
auancos da cultura helenistica. Urn ginasio foi
construido. Os meninos judeus tinham de competir nus como os gregos. Logo a circuncisao
foi banida, juntamente com a observacao do
Sabado, dos festivais judeus, da Escritura judaica, e da dieta judaica. Tornou-se praticamente
uma of ens a capital praticar a religiao judaica.
Muitos foram crucificados ou torturados ate a
morte.
Nesse tempo, a cultura judaica cornecou a
dividir-se entre os que estavam a favor e os que
a resistiam. Os membros da ultima faccao foram
chamados de hassidicos ("os piedosos"). Os que
se opunham ao helenismo foram chamados de
zelotes. A turbulencia chegou ao auge quando
Antioco IV Eplfanio invadiu Jerusalem, matou
muitos de seus cidadaos, ofereceu urn porco no
altar do templo, e erigiu urn idolo ao deus Olirnpo. Os judeus foram forcados a oferecer sacrificios aos deuses gregos. Muitos judeus resistiram
ate a morte .
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A REVOLTAPOS MACABEUS E A
INDEPENDENCIA DOS JUDEUS

judeus e e conhecida como Hanukkah ("Dedicacao"). A liberdade politica demorou mais tempo
para os judeus, mas finalmente chegou.
Urna ideia do impacto da familia hasmoneana sobre Israel pode ser obtida ate por uma
breve lista dos pontos altos da historia deles. 0

(164-63 A.C.)
Alguns meses depois que Antioco Epifanio
profanou 0 templo, urn agente foi enviado a
Modein, uma pequena vila ao noroeste de J erusalem, para forcar os cidadaos a oferecer urn
sacrificio pagao. Urn anciao chamado Matatias,
da familia sacerdotal hasmoneana, recusou.
Quando urn espectador se prontificou a oferecer
o sacrificio, Matatias matou 0 traidor assim
como 0 agente seleucida ali mesmo. Por urn ana
Matatias conduziu seus cinco filhos, e todos
quantos se agregaram a eles, em acoes militares
contra os seleucidas e os judeus comprometidos.
Escondendo-se durante 0 dia e atacando a noite,
eles derrubavam os altares pagaos, circuncidavam
os meninos a forca, e promoviam a religiao judaica entre 0 povo. Com a morte de Matatias,
seu terceiro filho Judas, apelidado de Macabeu
(0 "Martelo"), assumiu a lideranca da rebeliao.
Esta familia de sacerdotes e guerreiros tornou-se
conhecida como os Macabeus. Ern 164 a.C.
Judas Macabeu ja havia ganho 0 controle do
ternplo. A cerimonia com a qual os judeus rededicaram 0 templo ainda e celebrada hoje pelos

Maeda cam a imagem de Antfoco IV Epitanio.

•
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irrnao de Iudas.jonatas.recebeu 0 cargo de sumo
sacerdote, urn titulo mantido ate a ocupacao
romana de Jerusalem em 63 a.C. Porque os hasmoneus nao sao descendentes da linhagem de
Zadoque, a oposicao religiosa a familia cornecou
a ere seer. Nesse tempo os essenios se separaram
do temple', e os fariseus e saduceus tambem se
tornaram grupos religiosos distintos. Simao, 0
irrnao de jonatas ganhou plena liberacao de
pagar os impostos sirios em 142 a.C. Com isso
ficou plenamente estabelecido 0 periodo hasmoneu-macabeu do autogoverno judaico (142-63
a.CY 0 filho de Sirnao.joao Hircano (134-104
a.C.) expandiu 0 territ6rio de Israel ate Samaria
ao norte e Idumeia ao sul. Hircano forcou a
circuncisao e a lei judaica sobre os idumeus. Em
108 a.C., Hircano destruiu 0 templo de Samaria.
Nesse tempo, alguns descontentes com os hasmoneus cornecaram a multiplicar-se entre os
judeus. Urn desafio farisaico contra 0 direito de
Hircano ser 0 sumo sacerdote 0 levou a mudar
sua alianca com os fariseus para os saduceus. A
oposicao dos fariseus se intensificou mais quando os sacerdotes hasmoneus come<;aram a ado tar
atitudes helenisticas.
Arist6bulo I (104-103 a.C.), 0 primeiro a
chamar-se abertamente de rei, assumiu 0 titulo de
Fileleno ("Amante das coisas gregas"). Seu irrnao
Alexandre Janeu (103-67 a.C.), embora vivendo
a vida privada de urn debochado tirano asiatico,
expandiu com sucesso as fronteiras de Israel para
o oeste do Mediterraneo e para 0 leste ate 0 outro
lado do jordao, Ele e infamemente lembrado por
crucificar em urn dia 800 fariseus enquanto suas
esposas e filhos eram mortos diante dos olhos
deles. A viuva de Alexandre, Salome Alexandra
(76-67 a.C.), reinou com algum sucesso quando
mudou seu apoio de volta para os fariseus. Os dois

.•. -
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filhos dela, entretanto, lutaram entre si tao implacavelmente pelo controle politico que a nacao
inteira ficou desestabilizada. A guerra civil entre
Arist6bulo II e Hircano II enfraqueceu Israel a
tal ponto que 0 general romano Pompeu teve
poucas dificuldades quando invadiu Israel e 0
adicionou ao crescente imperio de Roma em 63
a.C. Os povos que os hasmoneus haviam recentemente conquistados estavam dispostos a aceitar
a versao da justica de Roma em lugar do governo
severo dos hasmoneus.

OJ'

Teslamenlos

..•.

conquistou Jerusalem e se tornou "Heredes, 0
Grande", rei dos judeus (37-4 a.C,). Este e 0
Herodes responsavel pelo grande projeto paisagistico e arquitetonico que transformou 0 templo
judaico em uma maravilha do mundo antigo. Por
esta razao, 0 templo da epoca de Jesus as vezes e
chamado de "temple de Herodes".

A OPRESsAo POLillCA CRIOU
UM ANSEIO PELO MESSIAS
A politica restritiva do dominio estrangeiro,
bem como 0 resultado frustrante do autogoverno
judaico (cada urn a seu modo) cooperaram juntamente para aumentar entre os judeus urn anseio
geral por uma justica perfeita e pela vinda de seu
prometido Messias. As economias desenvolvidas
pelos sucessivos imperios atrairam os judeus para
os mercados estrangeiros ou, de certa forma,
deslocou-os como refugiados para longe de sua
terra natal. As sinagogas que esses judeus estabeleceram no exterior levaram as Escrituras muito
alem das fronteiras de Israel. Mais tarde, essas
sinagogas se tornaram a base de lancamento para
as igrejas a medida que Paulo pregava Cristo
nelas "primeiro aos judeus e depois aos gregos".
No tempo de Deus, segundo Paulo, vindo aplenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho (Gl4.4) ao
mundo que ja estava preparado para Ele.

o PERIODO ROMANO
(63 A.C.-134 D.C.)
Qjiando Pompeu capturou Jerusalem, ele
apontou Hircano II como sumo sacerdote. Urn
rico idumeu chamado Antipater, cujo apoio Pompeu recebeu durante as hostilidades, foi apontado
como governador daJudeia. Logo, os dois filhos
de Antipater tambern se tornaram lideres regionais: Fasael da judeia e Herodes da Galileia.
Quando os partos invadiram a Siria e tomaram
Jerusalem em 40 a.c., Fasael foi morto, mas Herodes escapou para Roma. Ali, 0 senado de Roma
declarou Herodes "rei dos judeus". Este titulo,
porem, somente dava a Herodes a permissao de
Rorna para ganhar militarmente 0 reino para si.
Com as tropas fornecidas por Roma, Herodes

Com a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre os seus tres filhos. Arquelau se tornou 0
governador da Judeia e Samaria (4 a.C.-6 d.C.). Banido para a Galia por mau gerenciamento, 0 seu
territ6rio foi submetido a uma serle de governadores roman os, inclusive Pancio Pilatos, ate 41 d.C.
Herodes Filipe tornou-se tetrarca das areas ao norte dos dominios de seu pai (4 a.C.-34 d.C.).
Herodes Antipas reinou como tetrarca da Galileia, Pereia, e do territ6rio ao leste do Jordao (4
a.C.-39 d.C.). Antipas ficou famoso por mandar matar Joao Batista (Mt 14.1-12).
Herodes Agripa I foi da terceira geragao a reinar. Com 0 tempo, ele reinou sobre 0 mesmo territ6rio que 0 seu avo. Herodes Agripa I e 0 Herodes que matou Tiago e aprisionou Pedro (At 12.1-3). Em
44 d.C., ele sofreu uma dolorosa morte, segundo Atos 12.20-23, por ter insensatamente recebido a
honra que deveria ser somente de Deus'. Ele deixou um filho, Herodes Agripa II, que se tornou 0
rei da Judeia em 50 d.C. A defesa de Paulo diante do rei Agripa II esta registrada em Atos 26.
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Um fragmento dos pergaminhos do mar Morto.
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.

Algumas descobertas interessantes de textos antigos
no decorrer dos anos silenciosos revelaram mais
profundamente a diversidade de opini5es e praticas
religiosas entre os judeus durante 0 periodo intertestamentario. Os mais famosos desses textos sao os
Pergaminhos do mar Morto. Estes parecem ser da
biblioteca de um partido de judeus chamado de essenios, que se rebelaram contra 0 templo de Jerusalem e a lideranca dos macabeus. Durante 0 tempo
de Jesus, esses sectarios viviam como monges perto
do mar Morto. Esta comunidade s6 de homens seguia um "Mestre da Justica", que eles acreditavam
que fosse inspirado para interpretar os textos do Antigo Testamento alegoricamente como se as antigas
Escrituras tivessem sido escritas somente para a geracao deles. A descoberta dos Pergaminhos do mar
Morto ajudou a verificar a preclsao e autenticidade
do texto das Escrituras do Antigo Testamento.
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A luta pela
macabeu

(167-142 a.C.). 0 pcrfodo de autogoverno
mado de periodo hasmoneu (142-63 a.C.).

Uma revisao academic a de

geral-

da obtencao

e cha-

veja sua obraAnti-
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---hist6ria da vida e ministerio de Jesus e contada e recontada nos evangelhos,
os quatro primeiros livros do Novo Testamento. As diterencas nos detalhes
em alguns epis6dios da vida de Jesus frequentemente levant am questoes
interpretativas. Veja a historia de Jesus curando 0 cego Bartimeu, por exemplo. Mateus e Marcos ambos registrarn este milagre; Mateus diz que Jesus curou dois homens

tivas diferentes. Na Biblia temos dois relatos
sobre a criacao de Adao (Gn 1.27; 2.7), duas
versoes dos Dez Mandamentos (Ex 20; Dt 5), e
dois relatos da vida dos reis de Israel (1 Sm-2 Rs;
1 e 2 Cr). Os profetas do Antigo Testamento
frequentemente abordavam os mesmos temas,
mas cada urn transmitia a mensagern de Deus com
palavras diferentes. Cada mensagem enfatizava 0
que Deus havia colocado no coracao de cada
profeta no momento. Se quisermos saber 0 que
Ele revelou sobre urn assunto em particular, devemos ler todas as passagens relacionadas a luz
uma das outras. Nao e de surpreender-se que

cegos, enquanto que Marcos apenas menciona
Bartimeu (Mt 20.29-34; Mc 10.46-52). Lucas,
assim como Marcos, menciona apenas urn homem cego, mas nao diz 0 nome dele (Lc 18.3543). Lucas tarnbern parece diferenciar tanto de
Mateus como de Marcos concernente ao lugar da
cura. Lucas diz que isso ocorreu quando Jesus "se
aproximava de Jerico", enquanto que Mateus e
Marcos dizem que aconteceu quando Jesus estava
"saindo de Jerico". Essas diferencas podern causar
perplexidades. Poderiamos perguntar: "Jesus
curou urn ou dois cegos ali?" e "Jesus estava chegando ajerico ou saindo da cidade quando operou
este milagre?" Pode haver uma reconciliacao
precisa desses detalhes, mas distincoes como estas
nos levam a ficar cautelosos sobre pressionar os
evangelhos por uma precisao quando urn relato
nao oferece todos os fates'. Questoes como esta
fazem parte daquilo que os cornentaristas geralmente chamarn de 0 problema sinoptico,

DE QUANTAS MANEIRAS A
VERDADE PODE SER DITA?
As aQuas verdes do rio Jordao serpenteando no meio de
Israel.

Deus frequentemente repete Suas Iicoes para
nos com palavras diferentes e apartir de perspec-
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Deus, de modo
ensinamentos

desse it Sua Igreja

semelhante,

quatro relatos inspirados

guiram a estre1a. Apenas Lucas narra sobre 0 anjo

sobre a vida terrena e os

que anunciou

de Jesus. Estes sao os evangelhos

segundo Mateus, Marcos, Lucas e [oao.
Como

poderia

esperar-se,

parabola

esses evangelhos

que Joao Batista

predisse

por joao no inicio de Seu mi-

nisterio

publico,

e que

0

de Jesus aos pastores;

70 evangelistas; e sobre a
Samaritano (Lc 10.1-37). So-

do Born

explicitamente

dizendo:

o sdbado foi fiito

por causa do homem, e nao 0 homem,
por causa do sdbado (Me 2.27), e que Ele fez puras
todas as comidas (Me 7.17-23). Apenas J oao regis-

a vinda de Jesus, que
Espirito

nascimento

mente Marcos citaJesus

incluem muitas similaridades. Cada urn expoe
Jesus foi batizado

0

sobre Jesus comissionar

Santo desceu

explican-

tra a conversa de Jesus com Nicodemos

3). Sem

sobre Jesus em forma de uma pomba. Cada urn

do 0 novo nascimento (]o

deles apresenta

peculiares de cada urn dos evange1istas,

Jesus como urn pregador

rante que curava enfermos,
nios e miraculosamente
que se aproximavam
Jesus chamou
selecionou

expulsava

alimentava

itine-

os demo-

entendimento
da vida e do ministerio
seria incompleto.

os famintos

alguns discipulos

especiais a quem

SERA QUE EXISTE UM PROBLEMA
COM OS ,EVANGELHOS
SINOPTICOS?

para viajar com Ele. Cada urn disp6e

ria hi e que ressuscitaria.
narram

0

0 nosso

de Jesus

dele. Todos eles relatam que

sobre quando Pedro confessou que Jesus era 0
Cristo, 0 Mestre come~ou a dirigir-se a Jerusalem sob a conviccao express a de que Ele morre-

Iscariotes

as contribuicoes

Todos

Porque

os evangelhos

Mateus,

Marcos

fa to de que Jesus foi traido por Judas

tern em comum com

durante

tres geralmente

a semana

e Lucas

hist6rias em comum urn com

da Pascoa, que Ele

0

0

Evange1ho

san estudados

tern mais

outro do que e1es
de [oao, esses

juntos.

Desde

a

foi condenado it crucificacao sob Poncio Pilatos,
foi enterrado no nimulo de Jose de Arimateia, e

epoca de J. J. Griesbach (falecido em 1812), esses
tres evangelhos tern sido comparados arranjando-

que

-se seus conteudos

em tres colunas parale1as - urn

arranjo

de "sinopse".

0

Seu sepulcro

foi encontrado

gumas de Suas seguidoras

vazio por al-

no terceiro dia.

Por outro lado, cada evangelho

relata alguns

chamado

E por

esses tres evange1hos sao chamados

lhos Sinopticos.

episodios que 0 outro nao menciona. Somente
Mateus descreve sobre os homens sabios que se-

0 roteiro

sin6ptico e semelhante,

Monte das Bern-Aventurancas visto do mar da Galileia .
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isso que

de Evange-

de cada evange1ho

mas nem sempre identico,

·.

Jt me'ncia do ~ro6fema rinrJ~{ico=«

Como foi mencionado anteriormente, os detalhes
sao diferentes em diversos relatos da cur a do cego
Bartimeu. Outras diferencas podem ser notadas.
Tanto Mateus como Lucas descrevem as tres
tentacoes deJesus por Satanas apos 0 Seu batismo,
mas cada urn deles cia as tentacoes em uma ordem
diferente (Mt 4.1-11; Lc 4.1-13). Os comentaristas se debatem com a duvida de que Jesus tenha
enviado os Seus discipulos com instrucoes para
que levassem "urn bordao" (Me 6.8), para que "nao
levarem urn bordao'{Lc 9.3),ou para nao levarem
urn bordao "extra" (como Mt 10.10 pode sugerir).
Ate mesmo as palavras dos ensinamentos de
Jesus nos evangelhos sinopticos raramente sac
identicas, No Sermao do Monte, em Mateus (Mt
5-7),Jesus sobe a montanha, senta-se, e, depois
que os discipulos se ajuntam, Ele inicia as Bem-aventurancas com: "Bem-aventurados os pobres
de espirito, porque deles e 0 Reino dos ceus."
Lucas, por outro lado, descreve uma cena na qual
Jesus, tendo descido da montanha, fica de pe em
uma area plana e comec;:aas boas aventurancas
com palavras diferentes: "Bem-aventurados vas,
os pobres, porque vosso e 0 Reino de Deus" (Lc
6.17,20). Estas diferencas acenam uma variedade
de expljcacoes. Par urn lado, esses dais relatos
podem ser vistos como descricoes precis as de dois
serm6es em momentos e lugares diferentes. Por
outro lado, as distincoes podem ser devidas as
descricoes reveladoras e inspiradas de Mateus e
Lucas, com cada urn resumindo e dramatizando
a essencia dos ensinamentos de Jesus em harmonia com suas enfases distintas. Marcos, por outro
lado, nao incluiu nenhuma versao desse serrnao
ou das bern-aventurancas. Essa omissao e tambem
uma das razoes porque algumas pessoas pensam
que haja urn "problema sinoptico".
Por causa de diferencas como esta, tern-se
levantado questoes sobre 0 que os auto res inspirados da cada evangelho realmente tinham a intencao de comuniear sobre a vida de Jesus. Sera
que deveriamos pensar que todos os evangelistas
queriam simples mente dar urn relato puramente
objetivo e preciso sobre cada uma das palavras e

,,~

aedes de Jesus? Ou deveriamos ler esses evangelhos com mais atencao aos seus temas gerais do
que aos seus detalhes peculiares? A questao toda
resume-se em descobrir qual era a intencao dos
evangelistas com os seus relatos. Sera que eles
queriam resumir a essencia da vida e dos ensinamentos de Jesus? Ou queriam que cada citacao e
historia Fosse uma repeticao precis a das exatas
palavras e acoes de Jesus? Uma leitura minuciosa
desses evangelhos depende de uma resposta correta a estas perguntas.

o QUE OS EVANGELISTAS
QUERIAM OIZER?

Existem boas razoes para se pensar que todos
os evangelhos objetivavam prirnariamente sintetizar a essencia da vida de Jesus. Isso significaria que foi feita uma selecao dos ensinamentos e
atos de Jesus por todos os evangelistas e que cada
urn as editou para enfatizar seu pr6prio e distinto
tema inspirado. 0 Evangelho de joao claramente
declara que os milagres que ele relatava eram
apenas uma pequena selecao dos muitos milagres
que Jesus fez e que urn relato exaustivo seria impossivcl 00 21.25). Jaaa tambern

o
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explica que a

sua selecao foi compilada para ajudar as pessoas a
crerem que Jesus e 0 Filho de Deus para que pudessem ter vida em Seu nome (Jo 20.30,31). As
selecoes feitas pelos evangelistas sinopticos foram, sem duvida, feitas com prop6sitos relacionados, porem, nao identicos, 0 que temos em
cada evangelho, portanto, nao e urnrelato exaustivo da vida de Jesus (0 que seria impossive1), mas
apresentacoes com prop6sitos rernaticos dos
ditos e atos de Jesus. As diferencas de expressao
e de detalhes entre os evangelhos sin6pticos podem, portanto, ser vistas como janelas para esses
temas particulares.
Evangelho de Mateus regularmente evita a
frase "Reino de Deus" (usado em cinco versiculos)
e geralmente usa em lugar desta, a expressao "Reino do ceu" (33 versiculos). Este padrao reforca
antiga teoria de que 0 Evangelho de Mateus tenha
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side inicialmente escrito para os cristaos que
ainda eram afetados pela cultura judaica que evitava falar a palavra "Deus" com me do de quebrar
o terceiro mandamento. 0 Evangelho de Lucas,
por outro lado, que tradicionalmente acredita-se
ter side escrito para os gentios, nunca usa a frase
"Reine dos Ceus", mas usa "Reine de Deus" (32
versiculos). 0 habito particular de Marcos, de
explicar os termos e costumes judaicos (7.1-4;
14.12; 15.42) concorda com a antiga tradicao de
que 0 Evangelho de Marcos tenha sido composto
em Roma para os leito res que precisavam de urn
cornentario trans cultural.

A evidencia externa vem das antigas tradicoes
concernentes aos autores e plateia originais dos
evangelhos. Essa evidencia externa tern produzido a visao mais duradoura sobre como esses
evangelhos foram compostos. 0 ponto mais
forte dessa evidencia e a sua uniformidade basica.
Com poucas excecoes, as tradicoes antigas concordam que Mateus foi escrito primeiro e que
todos os tres evangelhos sinopticos foram escritos
independentemente urn do outro. Nos tempos
modernos, entretanto, uma segunda linha de evidencia, chamada de "evidencia interna" tern sido
usada para desafiar as tradicoes. A evidencia interna e baseada na escrita dos evangelhos em si.
Infelizmente, as revisoes da evidenciainterna nao
tern levado a conclusoes uniformes sobre como os
evangelistas compuseram os seus evangelhos. 0
desenvolvimento de teorias de cornposicao e de
influencia que essas teorias tern sobre as nossas
interpretacoes serao discutidas abaixo. Mas, primeiro, urn cornentario teologico precisa ser feito.

as fariseus e alguns dos escribas que tin ham
vindo de Jerusalem se ajuntaram em torno
dele. Eles observaram que alguns de Seus disclputos estavam comendo 0 pao com as maos
impuras - isto e, sem lavar as rnaos (pois os
fariseus, alias, todos os judeus, nao comiam se
nao lavassem as rnaos ritualmente, mantendo a
tradicao dos anciaos, Quando eles chegam do
mercado, eles nao comem antes de se lavarem.
E existem muitos outros costumes que eles receberam e conservaram como lavar os copos,
as jarras, os utensilios de cobre e os assentos
do jantar).

SERA QUE DEUS PODE USAR

OS PROGESSOS DE EDiCAO DAS

PESSOAS PARA PRODUZIR UMA
PALAVRA INSPIRADA?
Nos, que levamos a serio a inspiracao da Biblia,
podemos preferir evitar questoes como estas.
Afinal, a inspiracao da escrita dos livros e 0 que
realmente conta - nao os process os literarios
pelos quais esta escrita tomou forma. Embora isso
seja certamente verdadeiro, temos tambern de
considerar que a contribuicao peculiar de todos
os evangelistas pode ser mais bem compreendida
se pudermos identificar mais precisamente as
motivacoes especificas de cada urn dirigidas pelo
Espirito. A ideia de que esses evangelhos sac os
produtos de urn processo de edicao nao esta realmente em conflito com a doutrina na inspiracao
divina. Lucas ate nos disse que ele conhecia e que
usou os relatos de muitas testemunhas "oculares"
que tinham empreendido por em ordem a narracdo
dosfalOS que entre nos se cumpriram (Lc 1.1). Ja que

s~RA QUE OS EVANGELISTAS
SINOPTICOS USARAM AS MESMAS
FONTES ESCRITAS OU ORAlS?
Outra questao relacionada com os evangelhos
sinopticos diz respeito a maneira como eles foram
escritos. Sera que a semelhanca entre esses evangelhos sugere que usaram as mesmas fontes? Sera
que urn evangelista poderia ter pego emprestado
ou editado as palavras do outro? A inforrnacao
usada pelos eruditos para abordar esta questao e
tirada tanto de evidencias internas como externas.
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;t/ essinci«
Lucas combinou
conhecimento

os relatos

e possivel

seu Evangelho,
tenham

ja

existentes com

proprio para ajuda-lo

feito

10 fro6(ema

sinoffico - -

seu

de dar urn relato conexo dos discursos do Senhor,

0

de forma que Marcos nao cometeu nenhum erro

0

a compor

que Mateus

enquanto escrevia assim as coisas como se lern-

e Marcos

brava delas. Pois, ele teve cuidado de uma coisa,

mesmo.

0

A doutrina da inspiracao afirma a precisao da
Palavra de Deus escrita. Os processos Iiterarios

de nao omitir nenhuma das coisas que ele tinha
ouvido e de nao declarar nenhuma delas falsarnen-

pelos quais Deus operou por intermedio dos au-

te. Estas coisas sac relatadas por Papias concer-

tores humanos

nente a Marcos. Mas concernente a Mateus ele

ta podem

para produzir

a Sua Palavra escri-

ter sido complexos.

evangelistas
memorias

teriam

Certamente,

escreve

os

suas proprias

combinado

0

seguinte: Entao Mateus escreveu os

oraculos na lingua hebraica, e cada urn as interpretou como pode,

com outros relatos escritos e orais para

produzir, com a ajuda de Deus, os textos inspirados que temos hoje. 0 que 0 livro de Hebreus diz

Pode-se ver por esta citacao como a crens:a de
que

do Antigo Testamento deve nos informar sobre 0
Novo Testamento tambern: Havendo Deus, anti-

0

Evange1ho

primeiro

gamente,Jalado, muitas uezes e de muitas maneiras,
aospais, pelos profetas (Hb 1.1).

entretanto,

fizeram uso do Evangelho

o QUE SUGERE A EVIDENCIA

dependente
aqui sobre

A explicacao mais antiga que temos em relacao
dos evangelhos sinopticos vem do bispo
de Hierapolis, na Asia Menor, chamado Papias,
cujos primeiros escritos sao de 95-110 d.C. Os
livros que Papias mesmo escreveu se perderam.
Felizmente,
alguns de seus comentarios
foram
historiador

antiga e possivelmente
tradicao

diz que

crito primeiro

0

Evange1ho

Outro

da qual

e que os outros evangelhos

do de Mateus. Papias nao diz nada
Evange1ho de Lucas. Seja 0 que for

detalhe interessante

Papias diz respeito

a ideia

no comentario

de que Mateus

de

origi-

escreveu na linguagem hebraica. Al-

nalmente

antigo. Esta

ticos foram escritos independentemente.

dos ser-

diretamente

s:ao, como a temos, nao exclui a possibilidade de
que Lucas tenha usado 0 Evangelho de Mateus
ou 0 de Marcos, ou ambos.

mais

de Mateus

Evange-

ser imaginado baseado nas declaracoes dos homens que foram influenciados por ele. Esta cita-

da Igreja

a Fonte original

nasceu a maior parte do testemunho

0

0

diretamente

outros

que Papias tenha dito sobre Lucas pode apenas

a origem

por Eusebio,

de Mateus,

foi colhido

rnoes de Pedro e nao era, portanto,

EXTERNA?

(235-339). Em Papias temos a testemunha

tenha sido escrito
A citacao por si so,

so mente afirma que enquanto

lho de Marcos

preservados

de Mateus

pode ter comecado.

guns eruditos

modernos

ja

comes:aram a desafiar

foi es-

essa traducao das palavras de Papias. Isto e porque

sinop-

os termos gregos de Papias, se traduzidos como
parte de urn vocabulario de discurso formal (re-

A cita-

s:ao de Papias se encontra em Eusebio, Historia da

torica) da antiguidade,
simplesmente
diria que
Mateus escreveu os oraculos em "estilo hebraico"

Igreja,3.39.15-16a:

e cada urn os "explicava" como podia. Nao obstanMarcos, tendo se tornado

0

dro, escreveu minuciosamente,
ordem, tudo

0 que

interprete de Pe-

0

0

testemunhas

aparentemente

ele se lembrava das coisas ditas

ou feitas por Cristo. Pois, ele nao ouvira
e nem

te, muitas

embora nao em

antigas

influenciadas

que Mateus originalmente

Senhor

Os especialistas

seguira, mas depois, como eu disse, ele

geralmente

seguiu a Pedro, que adaptou os seus ensinos as

Mateus

necessidades de seus ouvintes, mas sem intencao

nao se
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que

foi originalmente

Ie como

por Papias, afirmam
escreveu em hebraico.

gramaticais

concluem

importantes,

de hoje, entretanto,
0

nosso Evangelho

de

escrito em grego. Ele

uma traducao.

Se os especialistas
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estiverem corretos, entao, 0 maximo que podemos
concluir de Papias e que Mateus escreveu algo
- talvez algumas anotacoes basicas - em hebraico e que outros escritores podem ter usado
essas anotacoes para compor outros relatos em
outras linguas. Se isso estiver correto, entao 0
proprio Mateus pode tambem ter usado as anotacoes hebraicas para ajuda-lo a compor 0 evangelho que agora temos em grego.
Cerca de urn seculo depois de Papias, lrineu
de Lyon (115-200) afirmou que 0 Evangelho de
Mateus (em hebraico) foi escrito enquanto Pedro
e Paulo pregavam em Roma e que Marcos so
completou 0 seu evangelho depois que Pedro
morreu. Assim, Irineu sugere que Mateus foi escrito primeiro (em hebraico). Irineu tambern
acrescentou que 0 Evangelho de Lucas era baseado nas pregacoes de Paulo em Roma durante 0
mesmo periodo (Against Heresies, 3.1.1; 3.14.1).
Talvez alguns anos mais tarde, Clemente de Alexandria (150-215) escreveu que tanto Mateus
quanto Lucas foram escritos antes de Marcos e
que nenhuma dependencia literaria entre eles esta
implicita (Eusebio, Church History, 6.14.6). Origenes (185-253), em concordancia com todas as
testemunhas conhecidas, tambem indica Mateus
(em hebraico) como 0 primeiro evangelho escrito.
Em discordancia com Clemente, porern, Origenes
parece colocar 0 Evangelho de Marcos (baseado
nos serm6es de Pedro) em segundo lugar, seguido
do Evangelho de Lucas (baseado nos serm6es de
Paulo). Origenes tambem acrescenta urn novo
esclarecimento de que 0 Evangelho de Mateus foi
escrito para os judeus convertidos e que 0 de Lucas foi escrito para os gentios convertidos (Eusebio, Church History, 6.25.4-6). Embora aparentemente haja algum desenvolvimento nas tradicoes
citadas aqui, duas opinioes comuns parecem estender-se dos antigos escritos de Papias: (1)
Mateus foi escrito primeiro (em hebraico); (2)
Mateus,Marcos e Lucas foram escritos independentemente urn do outro. Como veremos a seguir,
os eruditos que analisam a evidencia interna dos
evangelhos tern sempre desafiado ambos os pontos .

Capitulo 4

o QUE AS EVIDENCIAS

INTERNAS
LEVARAM OS ERUDITOS A
CONClUIR?

Em sua obra Sobre a Harmonia dos Evange!hos,
Agostinho (354-430) aceitou apenas metade do
consenso tradicional. Com esses ja citados anteriormente, Agostinho concordava que Mateus
escreveu primeiro (em hebraico), mas diferentemente de seus predecessores,Agostinho concluiu,
comparando os evangelhos, que Marcos e Lucas
nao ignoraram 0 que Mateus havia escrito, mas
usaram a obra precedente como 0 Espirito Santo
levou cada urn a seguir 0 tema divinamente apontado de seus evangelhos (1.2). 0 resume mais
simples da teoria da dependencia de Agostinho e
que Mateus escreveu primeiro para retratar a
posicao de realeza de Jesus; Marcos abreviou
Mateus com 0 mesmo tema; e Lucas, escrevendo
em terceiro lugar, compos 0 seu evangelho com 0
tema do sacerdocio de Cristo (1.1)1.

Mateus (Jesr como rei) )
Marcos (Jesus como rei)
~
Lucas (Jesus como sacerdote)
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Com 0 tempo, muitas outras teorias de interdependencia tern surgido. Apos 0 Iluminismo, os
estudos cristaos do Novo Testamento come<;aram
a revisitar as questoes historicas ha muito consideradas consolidadas. Surgiram muitas novas
teorias sobre a interdependencia dos evangelhos
sinopticos. Griesbach (mencionado antes) analisou cuidadosamente sua sinopse e concluiu que
Mateus provavelmente escreveu primeiro, que
Lucas usou Mateus, e que Marcos usou a ambos'.
Outra ideia posteriormente conectada a esta hipotese sustenta outros elementos de tradicao

antiga. Esta ideia explica que 0 Evangelho de
Marcos se assemelha tanto ao de Mateus e Lucas
porque os serm6es de Pedro em Roma eram baseados nos Evangelhos de Mateus e Lucas.ja que,
como diz a tradicao, Marcos escreveu seu evangelho baseado nos serm6es de Pedro, 0 Evangelho
de Marcos iria naturalmente se assemelhar ao de
Mateus e Lucas". Uma linhagem de evidencia
interna para esta ideia foi tirada dos lugares onde
o Evangelho de Marcos parece fundir as palavras
de Mateus e Lucas (veja 0 grafico a seguir).

e ligeiramente diferente da que temos agora. A
introducao do Proto-Marcos ajuda a explicar as
poucas ocasi6es em que Mateus e Lucas concordam um com 0 outro, mas niio concordam com 0
Marcos arual'. A outra Fonte de onde Mateus e
Lucas supostamente tiraram cerca de 250 versicu10spassou a ser chamada de Q(Quelle e urn termo
alernao para "fonte"). Uma seria fraqueza nessa
teoria e que nenhum manuscrito con tendo
jamais foi descoberto. Os argumentos que sustentam essa teoria sao muito numerosos e complexos
para serem enumerados aqui, mas os principais
entre eles sao: (1) Mateus repete Marcos quase
todo, e Lucas repete quase a metade de Marcos.
(2) Nao e provavel que Marcos tenha usado Mateus ou Lucas porque Marcos omite muitas coisas
importantes que des contem. (3) A conclusao de
que nem Mateus e nem Lucas dependeram um do
outro e deduzida do fato de que quando Mateus
e Lucas fizeram mudancas editoriais em Marcos,
des nao terminaram com as mesmas exatas palavras. Se urn tivesse dependido do outro, deveriamos esperar que mudassem as palavras de Marcos
da mesma forma muito mais do que fizeram.

"et:

Mateus

Marcos
(Jesus curou tendo chegado a tarde,
quando ja estava se pando a sol, 1.32)
Tanto a hipotese de Agostinho quando a de
Griesbach mantinham a antiga tradicao de que 0
Evangelho de Mateus fora escrito primeiro. Eles
apenas se afastaram da tradicao ao negar a composicao independente dos evangelhos sinopticos.
Griesbach tampouco pensava que um original
hebraico de Mateus Fosseessencial. No inicio dos
anos 1800, novas teorias surgiram para desafiar a
prioridade de Mateus.
A teoria de duas Fontes afirma que Mateus e
Lucas ambos fizeram uso independente de duas
fontes.Acredita-se que uma das Fontesseja 0 Evangelho de Marcos. Supce-se que a outra Fonte
contivesse os 250 ou mais versiculos que Mateus
e Lucas compartilham e que Marcos omite. Uma
forma mais antiga desta teoria afirma que a versao
de Marcos usada por Mateus e Lucas era anterior

t><t

(Proto?) Marcos

Q

Mateus

Lucas

Com 0 tempo, essa teoria das "duas fontes" foi
adotada e expandida particularmente por esrudiosos da universidade de Oxford, na Inglaterra. Mais
tarde, esta escola de pensamento afirmou que 0
relacionamento literario entre os evangelhos e
mais bem explicado ao reconhecer-se um total de
pelo menos quatro Fontes. Da mesma forma,
Mateus e Lucas, alem de usarem Marcos e "0:,
cada um teve uma Fonte particular de material. 0
material peculiar de Mateus foi chamado de "M",
eo material peculiar de Lucas foi chamado de "L".
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Esta teoria pode ser representada graficamente
como se segue:

Marcos

Q

Mateus

Lucas

"»~~"
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a uma dessas teorias geralmente usam a ligeira
diferenca no palavreado entre os evangelhos para
destacar a nova enfase proposta pelo evangelista
que editou uma Fonte mais antiga. Esse estilo de
interpretacao que especula porque urn escritor
posterior editou (ou revisou) uma fonte mais
antiga de uma forma particular e chamado de
critica de revisao. Deve-se salientar que a critica
de revisao so pode ser tao precisa quanta a teoria
de interdependencia que a mesma pressup6e.
Devemos nos lembrar de que cada sugestao de
interdependencia entre os evangelhos e apenas
uma teoria da cornposicao sin6ptica. Deve-se
tomar cuidado para nao abracar dogmaticamente
os resultados da critica de revisao, pois, pode-se
chegar a doutrinas falsas. E preciso saber como
deixar que a especulacao permanes:a como especulacao e a plena Palavra de Deus, assim como ela
e, falar a sua mensagem claramente.

lXL/L

Embora algum tipo da teoria das "duas fontes"
ou das 'quatro fontes" atualmente oriente a maioria
dos estudiosos, tanto conservadores quanto criticos hoje em dia, urn renovado interesse na "Hipotese de Griesbach" (veja anteriormente) se desenvolveu no final do seculo 206• Outro desafio para
a "escola de Oxford"vem daqueles que concord am
com a evidencia interna de que Mateus e Lucas
usaram Marcos, mas nao acham que urn documento chamado "(2:'fosse necessario. Essa teoria
afirma que 0 material extra de Marcos, usado em
comum por Mateus e Lucas, pode ser satisfatoriamente explicado por Lucas ter usado Mateus/.
Essa teoria pode ser tracada como se segue:

Os comentaristas que afirmam que os evangelhos foram escritos independentemente
pelos
autores designados tendem a usar referencias
cruzadas entre os evangelhos apenas para iluminar
o terna biblico. Nos estudos que se seguern, acei-

taremos os evangelhos como relatos divinamente
inspirados que con tam a historia que vindo a
plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher [... J para remir os que estavam debaixo da
lei [... J (G14.4,5).

NOTAS

QUE EFEITOS ESSAS TEORIJ\.S
DEVEM TER NA INTERPRETACAO?
Muitos comentarios sobre os evangelhos sinopticos pressupoem uma das teorias descritas
anteriormente. Os comentaristas que se apegam

•
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1. Estas distincoes podem ser reconciliadas. Nada no
relato de Lucas impede de que 0 "certo homem
cego" seja 0 Bartimeu de Marcos. Nada em Marcos
ou em Lucas invalid a a afirrnacao de Mateus de que
Jesus curou dois cegos. Alern do mais, durante a
vida de Jesus, a antiga cidade chamada de Jerico
estava em ruinas cerca de 3,2 quilometros ao norte
da nova "Jerico" recentemente reconstruida por
Herodes,o Grande. Jesus poderia ter curado esses
homens saindo de uma jerico enquanto se aproximava da outra. Veja A. T. Robertson, em Word
Pictures in the New Testament (Nashville: Broadman, 1930),p. 1.163 .

2. A

Hip6tese de Griesbach foi mais recentemente
defendida por William R. Farmer, em The Synoptic
Problem: A Critical Analysis (Nova Iorque: Macmillan, 1964; 2nd ed., Dillsboro, NC: Western
North Carolina Press, 1976). Contra, veja Robert H.
Stein, em The Synoptic Problem: An Introduction
(Grand Rapids: Baker, 1987).

3.

David Alan Black, em Why Four Gospels? The Historical Origins of the Gospels (Grand Rapids: Kregel,
2001).

4.

Os primeiros defensores da teoria "das duas fontes"
incluem Hermann Weisse (1801-66) e Heinrich],
Holtzmann (1832-1910).

5.

Originalmente publicado como 1he Four Gospels:A
Study of Origins, Treating of the Manuscript Tradition,
Sources,Authorship &Dates (Londres:MacMillan, 1924).

6.

Farmer, em Synoptic Problem.

7. Austin M. Farrer, em "On Dispensing with Q", in
Studies in the Gospels: Essays in the Memory of R. H
Lightfoot (Oxford: Blackwell, 1955), pp. 55-88.
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Cius

Evange1ho de Mateus merece 0 seu lugar privilegiado como 0 primeiro
livro do Novo Testamento. Ele e 0 mais judaico de todos os evange1hos.
Suas muitas citacoes e sutis alus6es aos textos e temas do Antigo Testamento toma-o uma excelente ponte entre 0 Antigo e 0 Novo Testamento. Mateus tarnbem
foi colocado antes dos outros evangelhos quando 0 Novo Testamento comecou a ser

compilado para formar um livro. Dos quatro
evangelhos, Mateus reflete mais provave1mente
o estilo de ensino dos cristaos judeus usado antes
que 0 evange1ho fosse escrito e distribuido,

Autar:

Mateus (tarnbern chamada Levi) •

Destlnatarios:

Escrito inicialmente para os:
judeus cristaos
:

·•·•

Local da escrita: Desconhecido
Data:

60-65 d.C.

Palavra-chave:

Reino (Gr. basifeia)

e

·

Versfculo-chave: Onde esta aquefe que nas-:
cido rei dos judeus? Potoue'
vimos a sua estrefa no Otten- :
te e viemos a adora-fa (2.2). •

..................................

•

AUTOR
Os titulos de todos os manuscritos antigos
deste livro 0 descrevem como 0 Evange1ho "se-

•
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gundo Mateus", De acordo com todos os tres
evangelhos sinopticos, Mateus (ou "Levi", como
ele e chamado em Marcos e Lucas) estava cobrando impostos perto de Cafarnaum quando respondeu ao chamado de Jesus: "Segue-me!" (Mt 9.913; Mc 2.13-17; Lc 5.27-31). Todos os tres
evange1hos dizem que Mateus imediatamente
cornecou a seguir a Jesus e que Ele jamou com
Mateus e outros cobradores de impostos e pecadores naque1a mesma noite. Observe as tres linhas de evidencia que apontam Mateus como 0
autor do primeiro evange1ho.
A primeira linha de evidencia destaca que
apenas Mateus faz uma conexao clara entre este
cobrador de impostos e 0 discipulo com 0 mesmo
nome. Marcos e Lucas chamam 0 cobrador de
impostos de "Levi" ao inves de "Mateus", Embora Marcos e Lucas citem Mateus entre os discipulos (Me 3.18; Lc 6.15), somente a lista de
Mateus 0 chama de Mateus, 0 publicano (Mt 10.3).
Esta clareza e consistente com a tradicao de que
Mateus e 0 autor do evangelho.
A segunda linha de argumento e vista na descruiio de Mateus sobre a ceia. Lucas sugere um
ambiente luxuoso e chama esse jantar de "urn
grande banquete". Mateus, talvez para evitar
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vangl6ria, simplesmente diz: estando ele [Jesus] em
casa sentado it mesa, chegaram muitos publicanos e
pecadores e sentaram-sejuntamente
com Jesus e seus
discipulos (Mt 9.10). Uma declaracao tao modesta seria de esperar-se do evangelista que registrou
as advertencias de Jesus sobre vangloriar-se das
ofertas que SaD oferecidas (Mt 6.1-4).
A terceira linha de argumentacao esta baseada
no possivel significado da frase "em casa"no capitulo 9.10. As regras da gramatica grega permitem
que esta frase seja traduzida como "em minha
casa". Se essa traducao possuir 0 significado proposto, entao, essa frase seria a mais forte evidencia
dentro do primeiro evange1ho de que Mateus seja
o seu autor'.
Uma evidencia interna adicional tarnbem
aponta para Mateus como 0 autor. Este evangelho
contern muitas parabolas e hist6rias que enfatizam os detalhes de transacoes financeiras
(17.24-27; 18.23-35; 20.1-6; 26.15; 27.3-10;
28.11-15). Isto e 0 que deveriamos esperar de urn

evangelho escrito por alguem que lidava com
dinheiro. Como urn cobrador de impostos, Mateus teria as habilidades literarias e ferramentas
de escrita necessaries para anotar as palavras e os
atos de Jesus durante as suas viagens com Ele. 0
local de trabalho de Mateus perto de Cafarnaum
exigiria que ele Fossefluente em hebraico, aramaico, latim e grego. Sua habilidade linguistica e
aparente na forma como Mateus traduz suas citacoes do Antigo Testamento para 0 grego. Mateus frequentemente usa as leituras padroes da
Septuaginta (ex.: 3.6; 17.11; 26.3,4,64; 27.35).
Em outros momentos, ele parece traduzir do
hebraico para 0 grego pessoalmente (22.7;
24.21,29; 26.28).
Finalmente, todas as Fontes externas concordam que Mateus seja 0 autor do evangelho que
leva 0 seu nome. Depois disso, a hist6ria da continuacao do ministerio de Mateus fica diflcil de
ser rastreada. Alguns re1at6rios dizem que e1e
viajou para servir na regiao bem ao sul do mar

Heconstrucao de uma sinagoga tipica do primeiro seculo.

..

.

. -.'

+

42

..

>

Mateus - 0 1(eino /os Ceus

..

o MINISTERIO DEJESUS
AO REDOR DO MAR DA GALILEIA
Me

Mt 5-Z· 91-9
1.21·34; 2.1·14; 4:1.41; 5.1-20; 6.45-52
Le 7.1-10; 9.12-17
Jo 6_1-25

I ct.]

Cidade
Estrada

Caspio, Outros dizem que ele chegou ate a Partia
ou aos persas. De qualquer modo, 0 evangelho que
ele deixou para tras ainda alcanca 0 mundo todo
atualmente.

na Igreja primitiva apontam para 0 fato de que 0
Evangelho de Mateus era 0 mais popularmente
citado dos quatro evangelhos nos primeiros seenlos da hist6ria crista. Ate hoje, 0 Sermao da Montanha (cap. 5-7) e especialmente a versao de
Mateus sobre a Oracao do Senhor (6.9-13) estao
entre as passagens mais reconhecidas de toda a
Biblia.
Mateus originalmente elaborou este evangelho
para urn grupo de cristaos que ja eram familiarizados com 0 Antigo Testamento. Tanto a tradicao
da Igreja (evidencia extern a) como os conteudos
do proprio evangelho (evidencia interna) sugerem
que ele foi originalmente para os cristaos judeus

DESTINATARIOS

o Evangelho

de Mateus nao determina uma
plateia para a sua mensagem alern do que esta
implicito em sua Grande Comissao. Sua mensagem tinha a intencao de finalmente chegar a
"todas as nacoes" (28.19). A evidencia do manuscrito, os serrnoes, as cartas e os comentarios dos
cristaos primitivos, e ate os habitos de adoracao

+
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15

o MINISrERIO

DE JESUS

ALEM DA GALIL£lA
Mt 15.21·28; 16.13·20; 17.1·13;
Me 7.24·37; 8.27·38; 9.1·13;
Le 9.28·36; 18.22·35
•

.•.

Cldade

Pico da montanha

~

Vlagens de Jesus

-

Estradas

IlM

DECAPOLIS

que receberam a responsabilidade de compartilhar
sua mensagem com 0 mundo.
Mateus e 0 seu evangelho foram originalmente dirigidos ao povo hebreu, segundo Papias",
Tambern, Irineu, Origenes e Eusebio explicitamente declaram que Mateus primeiro escreveu
na lingua hebraica (ou em aramaico, outra lingua
sernitica geralmente referida como hebraica)
para os hebreus entre os quais ele ministrava '.
Algumas das citacoes mais antigas e alusoes ao
Evangelho de Mateus chegaram ate nos vindas

I
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da Siria, uma regiao rica na cultura judaica que
tambem se tornou urn centro para a obra missionaria crista primitiva (At 11.19-26; 13.1-3).
Referencias sobre Mateus no Didacbi (no primeiro, ou no inicio do segundo seculo) sugerem
uma primordialleitura de Mateus pelos sirios.
Inacio, urn lider da igreja em Antioquia da Sfria,
tambern demonstra uma familiaridade com 0
Evangelho de Mateus. Esses fatos sugerem que
Mateus poderia ter escrito este evangelho quando estava na Siria .

'Mateus - 0

1(eiflo

/os

CCUI

> >

..

pressao Reino do ceu (33 vezes) onde os outros
evangelhos usam Reino de Deus.
Finalmente, 0 rico e variado uso do Antigo
Testamento em Mateus seria persuasivo entre as
pessoas que ja criam que 0 Antigo Testamento era
a palavra inspirada de Deus. Dependendo de
como se conta, 0 Evangelho de Mateus inclui
entre 60 e 100 citacoes e alusoes aos textos do
Antigo Testamento. Alguns desses textos predizem tao c1aramente os detalhes da vida do Messias que quase qualquer urn seria capaz de reconhece-los. Outras conexoes entre 0 Antigo
Testamento e a vida de Jesus SaG mais sutis e
melhor compreendidas por pessoas que ja estao
familiarizadas com 0 Antigo Testamento.

A evidencia intern a tambem sugere que 0
Evangelho foi escrito para judeus convertidos ao
cristianismo. Somente 0 Evangelho de Mateus
explicitamente restringe a missao inicial de Jesus
e os 12 ap6stolos "as ovelhas perdidas da casa de
Israel" (10.6; 15.24). Embora 0 Evangelho de
Mateus sugira urn tempo futuro quando os gentios seriam agregados ao Reino dos Ceus com
Abraao, Isaque eJac6 (8.11,12) e registre a Grande Comissao de Jesus para fazer discipulos de
todas as naioes (28.19), a enfase no ministerio
inicial de Jesus no Evangelho de Mateus era primariamente para os judeus.
Como seria de esperar-se de urn publico judeu,
Mateus se refere as praticas judaicas sem tomar
tempo para explica-las, como os escritores dos
outros evangelhos 0 fazem (Mc 7.3;]019.40). Ele
mais frequentemente descreveJesus como 0 Filho
de Davi (1.1,20; 9.27; 12.23; 15.22; 20.30,31;
21.9,15; 22.45). Ele reverentemente evita usar 0
nome de Deus segundo 0 costume de seu povo.
Isto e mais evidente em seu uso peculiar da ex-

OCASIAO E DATA
Segundo Niceforo Calisto (seculo 14), Mateus
escreveu 15 anos ap6s a ascensao de Cristo (45-48
d.C.). Entretanto, nao hi evidencia que ele tenha
qualquer prova desta data precoce. Irineu (final do

Heconstrucan do templo de Herodes (20 a.C. - 70 d.C.) em Jerusalem visto do sudeste .
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segundo seculo) e Eusebio (quarto seculo) citam

Mateus tambem produziu urn evangelho escrito entre os hebreus em seu proprio dialeto,
enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em
Roma,e lancando osfundamentos da igreja.Apos
a saida deles,Marcos, 0 discipulo e interprere de
Pedro, tambem nos entregou por escrito 0 que
tinha sido pregado por Pedro. Lucas tarnbern, 0
companheiro de Paulo, registrou em urn livro 0
evangelhopregado por ele. Depois.joao, 0 discipulo do Senhor,que tambern havia recostado em
Seu peito, publicou urn evangelho durante a sua
residenciaem Efeso,na Asia.5

Papias (inicio do segundo seculo) como sua fonte da data para Mateus. Irineu nos diz quando
Mateus escreveu, e Eusebio nos diz 0 motivo.
Entretanto, ambos descrevem apenas que Mateus
escreveu "em hebraico" (que tambern po de significar aramaico). Se 0 evange1ho grego do Novo
Testamento, Segundo Mateus, for baseado nesse
texto semitico, os comentarios de Irineu e Eusebio
sugerem uma data tao primitiva como 60-65 d.C.
Segundo Eusebio: "Mateus, que havia primeiro pregado aos hebreus, quando estava para ir aos
outros povos, submeteu 0 seu evange1ho a forma
escrita em sua lingua natal, e assim recompensou,
pe1a perda da sua presenc;a, aque1es a quem foi
obrigado a deixar'". Se Eusebio estiver correto,
Mateus escreveu em hebraico ou aramaico em urn
periodo no qual ele saia do povo judaico para uma
area mais ampla de ministerio, A falta de relatos
nas tradicoes da Igreja torna dificil datar a saida
de Mateus para 0 campo ministerial. 0 com entario de Irineu e mais relevante quanto a data.
De acordo com lrineu, Mateus escreveu quando Pedro e Paulo estavam pregando em Roma, e
antes que quaisquer dos outros evangelhos fossem
escritos. Aqui esta a passagem inteira:

Se 0 relato de Irineu estiver preciso, 0 Evangelho de Mateus - ou pelo menos a sua base semitica - foi escrito antes da morte de Pedro e
Paulo, enquanto ambos estavam em Roma. 0 livro
de Atos dos Ap6stolos termina com Paulo como
prisioneiro em Roma no inicio dos anos 60, mas
nao ha nenhuma mencao em Atos dos Ap6stolos
sobre a presenc;a de Pedro em Roma (ate 62 d.C.).
De acordo com Irineu, Mateus ainda nao havia
escrito 0 seu evangelho nessa epoca,
Outras rradicoes dizem que Nero, em resposta
ao grande incendio de Roma no ana 64, executou
muitos cristaos la numa tentativa de culpa-los

Mar da Galileia. em No! Glnnosar, visto na dire~ao do mar e do monte das Bem-Aventurancas .
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pelo amplo incendio', Talvez, Pedro e Paulo tenham sido martirizados em Roma logo apos
aquele incendio. De qualquer forma, Eusebio
relata que ambos os apostolos morreram na epoca de Nero". Isso colocaria a morte de1esentre 64
e 68 d.C., 0 ana em que 0 proprio Nero morreu.
Tudo issojunto implica que Mateus originalmente escreveu a base semitica para 0 evange1ho
grego algum tempo antes dos meados da decada
de 60. Os anos 60- 65 sac uma boa estimativa.
Isso tambem significa que 0 evangelho grego de
Mateus no Novo Testamento poderia ter sido
escrito por Mateus usando seu proprio texto semitico logo depois.

que a verdade - especificamente, a verdade
sobre Jesus, assim como a verdade que Jesus disse.
A palavra Reino e importante no Evangelho
de Mateus". Mais de urn terce do uso da palavra
Reino no Novo Testamento aparece no Evangelho
de Mateus (em 55 das 162 vezes), Hoje, pensamos
em reinos em termos de terras sobre as quais urn
rei govema. Na Biblia, e especialmente em Mateus,o foco nao e tanto na terra como e na autoridade do rei. Quando Jesus pregava sobre 0
Reino do ceu, Sua enfase nao era geografica, mas
relacional. Esta enfase e crucial para uma compreensao adequada da expressao "Reine do ceu" no
Evangelho de Mateus.
A tradicao indica que Mateus ensinou 0 seu
evangelho oralmente antes de escreve-lo em urn
livro. Depois, enquanto e1etransferia os seus ensinamentos para a forma escrita, as varias linhas
de pensamento em tome das quais ele organizou
seus serrnoes sobre Jesus, comecaram a aparecer
lado a lado no texto escrito. Os estudiosos as vezes
argumentam sobre qual principio de organizacao
Mateus tentava enfatizar, porem, 0 evangelista,
mais provavelmente queria que percebessernos
todos eles. Por esta razao, uma analise justa da

GENERO E ESTRUTURA
A palavra evangelho (grego euangelion) foi
usada pelos cristaos para referir-se a mensagem
de Jesus Cristo e para os quatro evangelhos no
Novo Testamento. A palavra gospel, isto e, "boas
novas", foi usada para descrever 0 amincio de
eventos importantes. Isto literalmente significa
"born anuncio". Os tradutores ingleses escolheram
representar esta palavra com 0 termo do ingles
arcaico godspell, que literalmente significa "historia de Deus" ou "boa historia", Hoje 0 termo e
mais popularmente explicado como "boas novas".
Os evange1hos nos dizem sobre a vida, os atos, os
ensinamentos, morte e a atual posicao de Jesus e
o que isto pode significar para nos hoje, amanha
e na etemidade. Os evangelhos sac declaracoes do
Parte 1:

Frase de transi~ao:
Parte 2:
Frase de transi~ao:

Parte 3:

estrutura do Evangelho de Mateus deve reconhe-

cer essa caracteristica multiface.
esboco mais simples do Evangelho de Mateus divide 0 livro em tres partes. Cada nova
parte e introduzida por uma frase transicional que
descreve 0 que os leitores devem esperar encontrar
logo a seguir:

o

"A pessoa de Jesus" (Que introduz Jesus, 1.1-4.16).
Desde entao, comeco: Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos,
chegado Reino dos ceus (4.17).

°

porque

e

"A proclarnacao de Jesus" (Que corneca com os Seus ensinamentos,
4.17-16.20).
Desde entao, comecou Jesus a mostrar aos seus discfpulos que convinha ir a
Jerusalem, e padecer muito dos enciios, e dos principais dos sacerdotes, e
dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia (16.21).

"A paixao e autoridade de Jesus" (a morte de Jesus e Sua vida ressurreta,
16.21-28.20).

+
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Outro esboco e claramente visfvel no Evangelho de Mateus. Esse esboco organiza os ensinamentos de Jesus em cinco serrnoes. Cada urn
desses serrnoes e precedido por urn conjunto de

e cc-
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Capitulo 5

historias sobre jesus e e conclufdo com uma frase
transicional (repetida cinco vezes), que prepara os
leito res para a proxima secao. Esta analise resulta
no seguinte esboco de sete partes:

lntroducao: "0 nascimento do Filho de Deus" (cap. 1-2)
Primeira se9ao narrativa (cap. 3-4)
"Serrnao da Montanha" (cap. 5-7)

Iransicao:

E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidao se admirou da sua
doutrina (7.28).

Segunda se9ao narrativa (8.1-9.35)
"sermao sobre 0 envio dos Doze" (9.36-10.42)
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instru90es aos seus doze discipulos, partiu
dali a ensinar e a pregar nas cidades deles (11.1).

Transicao:

Terceira secao narrativa (11.2-12.50)
"Parabolas do Reino" (13.1-52)

Iransicao:

E aconteceu que Jesus, concluindo essas parabolas, se retirou dali (13.53).

Quarta secao narrativa (13.54-17.21)
"Serrnao sobre a Administra9ao da Igreja" (17.22-18.35)

Iransicao:

E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos
confins da Judeia, stem do Jordao (19.1).

(19.2-22.46)
"Serrnao sobre 0 Fim dos Tempos" (23.1-25.46)
Quinta secao narrativa

Transicao:

--~--------------------------~

E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discfpulos: Bem sabeis que, daqui a dois dias, e a Pssco«, eo Filho do Homem sera entregue
para ser crucificado (26.1,2).

Conclusao:

-

-

Ultima Ceia,Julgamento, Marte, Ressurrei~ao/Apari~5es, Grande Comissao (26.3-28.20).

Finalmente,o evangelho pode ser esbocado simplesmente com base nos locais do ministerio de Jesus.

Vida e minlsteric pre-qalileu (1.10-4.11)
Transicao:

-

Jesus, po rem, ouvindo que Joio estava pteso, voltou para a Ga/ileia (4.12).

--

----

Ministerio galileu (4.13-13.58)
Transicao:

E Jesus, ouvindo isso [i.e., sobre Herodes assassinar Joao Batista], retirou-se dali
num barco, para um lugar deserto, apartado; e. sabendo-o a povo, seguiu-o a pe
desde as cidades (14.13).

Ministerio expandido alern da Galileia (14.14-18.35)
Translcao:

E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos
confins da Judeia, alem do Jordao (19.1).

Ministerio final a caminho da Judeia e em Jerusalem (19.2-28.20)

----~.~------~------------------~
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Finalmente, a capacidade de Jesus de expulsar
dem6nios e curar os doentes demonstra que onde
quer que Jesus esteja, ali 0 Reino de Deus esta
presente (12.28).

: I. A pessoa do Rei (Mateus 1.1-4.16)
: II. A proclarnacao do Rei (Mateus 4.17-:
16.20)

•

o poder do Rei

•

Mateus especificamente relata nada menos do
que 21 milagres. Declaracoes sumarias tarnbem
mostram que Jesus realizou muito mais milagres
do que os que Mateus descreve em detalhes (8.16).
Cinco dos milagres de cura especificamente descritos por Mateus incluiam a expulsao de demonios (8.32; 9.32; 12.22; 15.28; 17.18). Outros
mencionam enfermidades especificas (8.14;
9.2,18,20,27; 12.9; 20.30).Jesus tambem miraculosamente alimentou milhares de pessoas com
alguns paes e peixes - nao so uma vez, mas duas
(14.13; 15.22). Ele acalmou uma tempestade furiosa no mar (8.23), ressuscitou os mortos (9.25),
andou sobre as aguas (14.25), e miraculosamente
orientou Pedro a encontrar dinheiro na boca do
peixe para que pudessem pagar 0 imposto do
templo (17.24).0 poder de Jesus no Evangelho
de Mateus se estende muito alern do poder dos
reis comuns. Jesus e apresentado como tendo
poder sobre todos os dernonios, enfermidades,
morte, fome, clima, e ate sobre os elementos basicos da terra.
Segundo uma das sinteses dos milagres de
Jesus (4.23-25), grandes rnultidoes que se ajuntayam para ouvi-lo pregar foram atraidas a Ele, nao
so pe1as Suas palavras, mas tambem por Suas
obras miraculosas.

: III. A paixao e a autoridade do Rei (Mateus:
•

16.21-28.20)

......................................

MENSAGEM
A pessoa do Rei

o

Evangelho de Mateus come~a com a genealogia de Jesus tracando todo 0 caminho de volta,
passando pelo rei Davi ate Abraao, 0 patriarca do
povo judeu. Isso enfatiza a identidade judaica de
Jesus e Sua posicao de realeza como 0 "Filho de
Davi". Esta enfase na realeza e sustentada no decorrer do livro. Muitas outras descricoes de Jesus
tarnbem estao concentradas nos capitulos iniciais.
• 1.21: Ele salvard 0 seu povo dos seus pecados.
• 1.23: Ele e Emanuel (Emanuel traduzido e:
Deus conoscoi.
• 2.2: Ele e rei dosjudeus.
• 2.4: Ele e 0 Messias.
• 2.6: Ele e 0 lider e pastor de Israel.
• 2.15: Ele e 0 Filho de Deus (veja 0 grafico).
No Evangelho de Mateus, 0 poder e a autoridade de Jesus excedem os profetas e reis do passado de Israel. Ele e maior do que 0 profeta Jonas
(12.41) e maior do que 0 rei Salornao (12.342).

t--

A cura do servo do centuriao romano

--

Mt 4._23_-+I_M_C _1._32
Mt8.1

--~-

Mc1.40

Lc5.12

Jc7.1

A cura da sogra de Pedro

Lc 4.38

Calmaria da tempestade do mar

Lc 8.22

---+----1
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Milagres de Jesus (continua~ao)
Milagre

Passagem biblica

A cura do endemoninhado gadareno

Mt 8.28

Mc 5.1

Lc 8.26

A cura do homem coxo

Mt 9.1

Mc 2.1

A cura da mulher com hemorragia

Mt 9.20

Mc 5.25

Lc 5.18
Lc 8,43

A ressurrelcao da filha de Jairo

Mt 9.23

Mc 5.22

Lc 8,41

A cura dos dois cegos

Mt 9.27

A cura do homem possesso de dernnnio

Mt 9.32

A cura do homem da rnao mirrada

Mt 12.10

Mc 3.1

Lc 6.6

A alirnentaeao de cinco mil pessoas

Mt 14.15

Mc6.35

Lc9.12

o caminhar

Mt 14.22

Me 6,47

A eura da filha da slro-tenlcla

Mt 15.21

Me 7.24

A alirnentacao de quatro mil pessoas

Mt 15.32

Me 8.1

A cura do rapaz epileptico

Mt 17.14

Me 9.14

A cura dos dois cegos de Jerico

Mt 20.30

sobre

0

mar

A cura do homem com um espfrito imundo

Me 1.23

A eura do surdo-mudo

Mc 7.31

A cura do cego de Betesda
A eura do eego Bartimeu

Mc 8.22
Me 10.46

-

Jo 6.1
Jo6.16

Le 9.37

A pesca milagrosa

Le 18.35
Lc 5,4

A ressurreicao do filho da viuva

Lc 7.11

A eura da mulher eneurvada

Le 13.11

A eura do hidroptco

Lc 14.1

A eura dos dez leprosos

Le 22.50

A eura da orelha de Maleo

Le 22.50

Jo 21.1

A cura do filho de um oficial do rei

Jo 4.46

A cura do coxo de Betesda

Jo 5.1

A eura de um eego

Jo 9.1

A ressurreicao de Lazaro

Jo 11.38

A ~~.o.~,1ama~ao
do.Rei

..

Evangelho de Mateus descreve cinco abrangentes ensinamentos.
0 esboco mais amplamente reconhecido para 0 ensino de Jesus
neste Evangelho enumera cinco discursos
principais:

A maioria dos comentaristas reconhece que
Mateus organizou os serrnoes de Jesus de forma
que os leitores pudessem acompanhar melhor
o que Ele disse sobre assuntos especlficos. 0

+
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5-7

Serrnao da Montanha

A justiga do Reino do ceu

9.36-10.42

0 envio dos Doze

Anunciando

13

As parabolas do Reino

Os princfpios do Reino do ceu

0

Reino do ceu a Israel

17.22-18.35

Serrnao da Adrnlnlstracao da Igreja Aplicando os princfpios do Reino na Igreja

23.1-25.46

sermao do Fim dos Tempos

0 julgamento de Deus quando 0 Seu Reino vier

o Sermao

Destaque grego

da Montanha

o Serrnao da Montanha

: Bem·aventurado. Grego J1aKaplO~ (maka·
: riDs). Este termo ocorre 30 vezes nos evange: Ihos, das quais duas vem dos labios de Jesus
: (Lc 1.45; 11.27). 0 termo ashreydo Antigo Tes: tamento hebraico e a base do uso de makarios
: no Novo Testamento. Ambos os termos sac
: geralmente traduzidos como "bem-aventura-:
: dos" ou "tellzes". Makarios tem duas principais :
: nuances no Novo Testamento. Ele predominan- :
: temente se refere a bengao de Deus sobre 0 Seu :
: povo, e secundariamente ao povo de Deus
: bendizendo-o. No ultimo sentido, makarios e
: basicamente um slnonlrno de "Iouvar". Quando
: uma pessoa e abencoada por Deus, ela e aprovada por Deus. 0 oposto de makarios e "ai"
(oual), a condicao de alguem que nao e aprovado por Deus, e, portanto, esta sujeito ao iminente julgamento (Mt 23.13-32; Lc 6.24-36). Apesar de ser um cobrador de impostos (Mt 9.9), 0
proprio Mateus se tornou um recipiente de
gran des bengaos de Deus, tanto de salvacao ]
como de ensinamento direto do proprio Jesus, :
e, assim, permaneceu sensfvel a sua obrigagao :
de bendizer 0 Senhor por ter recebido de Deus:
: uma verdadeira transtormacao de vida. Tendo:
: ele mesmo outrora colocado a aquisigao de di- :
: nheiro antes do cultivo da espiritualidade, Ma- :
: teus frequentemente destaca 0 beneflcio de re- :
: ceber as bengaos de Deus acima da busca das :
: possess5es materiais e de seguir as perspecti- :
: vas humanas falfveis (Mt 5.21-48; 6.19-21;:
: 9.12,13; 16.26).
•

contrasta ajustica do

Reino do ceu com ajustica dos escribas e fariseus.
De acordo com Jesus, a verdadeira justica nao
pode ser definida seguindo-se uma lista de coisas
que devem ou nao ser feitas (5.20). Nao 56 temos
de evitar 0 assassinato, 0 adulterio e a quebra dos
votos. Precisamos tambem evitar as causas destes

Mar da Galileia visto da igreja das Bern-Aventurancas, cons-

trufdono localondeacreditamqueJesusensinou0 Serrnao

e

da Montanha. Esta igreja, construfda em 1938, uma estrutura octogonal, representando as oito bern-aventurancas .

•
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pecados: a ira, a lascivia, e 0 desejo de manipular
a verdade (5.21-26,28-30,33-37). Ja que Deus
designou que 0 casamento fosse permanente, nao
devemos procurar brechas legais para 0 div6rcio
(5.31,32; cf. 19.8-12). 0 coracao de Deus e 0
espirito da Lei sac mais importantes do que a
letra da Lei. Logo cedo no ministerio de Jesus, a
mensagem do Reino do ceu foi direcionada a
nacao de Israel. Depois, apos a Sua rejeicao pelos
lideres de Israel,Jesus anunciou que Ele ajuntaria
todas as nacoes em Seu reino",

tes respostas quando 0 evangelho for pregado
(13.1-9,18-23). "0 Trigo e 0 Joio" e "a Rede"
mostram que algumas pessoas serao incluidas e
outras serao rejeitadas quando vier 0 Reino. "0
Tesouro Escondido" e "a Perola" mostram que 0
Reino mais valioso do que todas as outras possess6es (13.44-46). Ao todo ha mais de 40 parabolas registradas no Evangelho de Mateus. Tasker
observa que elas representam uma mudanca significante e central na mensagem de jesus".

e

o Sermao da Administragao

o envio dos Doze

Jesus aplicou a Igreja os principios do Reino.
Ele falou sobre a Igreja no Evangelho de Mateus
como algo que ainda seria construido (16.18). Em
Sua Grande Predicao.jesus prometeu continuar
edificando a Sua Igreja (gr. ekklesia) de forma que
nem as "portas do Hades" poderiam prevalecer
contra e1a. Este evange1ho mostra que muitos
principios do Reino se aplicam a Igreja. Isso mostra especialmente a necessidade de se praticar
tanto 0 perdao quanto a disciplina da Igreja
(18.11-35).

As instrucoes de Jesus aos 12 apostolos os
ajudaram a falar com Israel, mas muitos destes
principios ainda sac aplicaveis hoje. Devemos orar
para que Deus envie mais trabalhadores para a
colheita (9.38). A pregacao fiel encontrara perseguicoes (9.16-23), ate dos membros da familia
(9.34-36). A cooperacao com os missionaries e
como cooperar com Jesus (10.42). Mateus tambem enfatizou a peculiaridade de Jesus em contraste com joao Batista que foi enviado para
preparar

0

caminho para

0

da Igreja

verdadeiro Messias

o Sermao do Fim dos Tempos

(Mt 11.1-5).

Finalmente, 0 Serrnao do Fim dos Tempos
(Serrnao das Oliveiras) no Evangelho de Mateus
descreve os eventos que culminarao com 0 julgamento do mundo. Quando Jesus retornar para
julgar 0 mundo, Ele did aqueles que reconhecer
como justos: Vinde, benditos de meu Pai, pOHui por
beranca 0 Reino que vos estd preparado desde afundacdo do mundo (25.34). Mas, aos "Impios" Jesus
dira: Apartai-vos de mim, malditos, para 0 fogo
eterno, preparado para 0 diabo e seus anjos (25.41).
Muitas outras passagens em Mateus transmitem
essa mesma mensagem!',
Vista do vale de Cedrom para
monte das Oliveiras.

0

nordeste, em dire~ao ao

Palxao e autoridade do Rei
Logo que Pedro confessou que Jesus era 0
Messias, o Filho do Deus vivo (16.16),Jesus comecou a falar sobre a Sua propria morte e ressurreif3.0 que se aproximavam: Desde entdo, comecou
Jesus a mostrar aos seus discipulos que convinha ir a

As parabolas do Reino
As parabolas do Reino transmitem muitos
principios importantes. "0 Semeador" ensina que
certas diferencas entre 0 povo produzira diferen-

+
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Jerusalem, e padecer muito dos anciiios, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia (16.21; cf. 20.18,19). A caminho de Jerusalem,Jesus explicou que a Sua morte
seria urn resgate urn pagamento para que
outros pudessem ser livres (20.28). Quando estabeleceu a Ceia do Senhor,Jesus ensinou ainda que
Seu sangue seria derramado por muitos para 0
perdao dos pecados (26.28). Apos a Sua morte e
ressurreicao, Jesus apareceu aos Seus discipulos
para anunciar Sua autoridade real. Em Sua Grande Comissao, Jesus anunciou: E-me dado todo 0
poder no ceu e na terra (28.18). Ele tambern prometeu estar com os discipulos ate it consumacdo dos
seculos enquanto eles iam fazer disdpulos em todas
as naioes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho,
e do Espirito Santo (28.19,20).

2. Para quem este evangelho foi inicialmente
escrito, e por que pensamos assim?
3. Por que 0 Evangelho de Mateus tao naturalmente dividido em mais de um esboco?
4. Qual e 0 tema principal do Evangelho de
Mateus, e como este tema apresentado?
5. Que evidencla se tem de que a mensagem do
Evangelho de Mateus tol finalmente proposta para 0 mundo todo?

e

e

NOTAS
1. B.F.C. Atkinson, em "The Gospel According to
Matthew", em New Bible Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), 771. Em grego, 0 artigo
definido geralmente traduzido como "olos" pode ser
traduzido como pronome possessivo "dele/dela/
meu, minha" quando 0 contexte sugere que assim
deve ser. A maioria dos comentaristas, entretanto,
segue a traducao tradicional "em casa"e conclui que
o autor deixou a casa indefinida.

CONCLusAo
A mensagem de Mateus e sobre 0 Rei Jesus e
o Reino do ceu, Este evangelho descreve a poderosa e vitoriosa funcao do Rei Jesus assim como
os padr6es, as bencaos e 0 triunfo final do Reino
de Deus. Mateus diz que Jesus nos comprou com

2.

Eusebio, em Church History, 3.39.16.

3. Irineu, em Against Heresies, 3.1.1: Eusebio, em Church History, 3.24.6. Eusebio na mesma obra tarnbern
cita Origenes sobre 0 mesmo efeito (6.25.4).

o sacriffcio de Sua propria vida e de Sua vitoria

4.

Eusebio, em Church History, 3.24.6.

sobre a morte. Agora Ele espera que os Seus seguidores proclamem 0 evangelho ate a consumacao dos seculos.Jesus, urn dia, ira estabelecer 0 Seu
Reino com a verdade que Ele ensinou os Seus
seguidores a orar: Venha 0 teu Reino. Seja feita a tua
vontade, tanto na terra como no ceu (6.10).

5.

Irineu, em Against Heresies, 3.1.1.

6. Tacite, em Annals, 15.44.
7.

Eusebio, em Church History, 2.25.5.

8.

Veja ex.: 3.2; 4.17,23; 5.3,10,19; 6.33; 10.7; 13.11;
16.19; 18.1,4; 21.43-45; 24.44; 26.29).

9. Veja os cornentarios detalhados sobre 0 Serrnao da
Montanha em E. Hindson e J. Borland, em Matthew: The King Is Coming (Chattanooga: AMG
Publishers, 2006), p. 47-86.

untas para

10. RV G. Tasker,em The GospelAccording to St. Matthew,
TNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), p.134-35.

1. Que evidencia no pr6prio evangelho e no
testemunho dos cristaos primitivos demonstra que Mateus, 0 cobrador de impostos, seja
o autor deste evangelho?

11. Mateus usa uma licao do julgamento do mundo para
concluir cada urn dos cinco maiores "sermoes" em
seu evangelho: 7.21-27; 10.32-42; 13.47-50; 18.2335; 25.31-46.

+
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Marcos

oservo livino

--

o Imperio Romano, os escravos estavam por todos os lados. 0 Evangelho
de Marcos apresentaJesus como "0 Filho de Deus" eo perfeito escravo
(ou servo) de Deus. 0 nascimento de urn escravo e desprezivel, entao
Marcos nao inclui 0 nascimento de Cristo. Espera-se que urn escravo se apresse de
uma tarefa para outra e faca todo trabalho imediatamente, por isso a palavra-chave
em Marcos e "imediatamente" (gr. eutbeos). A
narrativa e cheia de acao, As acoes e realizacoes
de Jesus sao revividas. Suas palavras e obras sac
ensaiadas. A leitura de Marcos e como urn drama
grego.Jesus, 0 personagem principal, e urn homem
maravilhoso que tern poderes sobrenaturais de
curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Ele, na
verdade, eo Salvador-Rei. Mas os oficiais judeus
sentem-se ameacados por Ele e tramam a Sua
morte. Os judeus persuadem 0 procurador romano, Pilatos, a crucificar a Jesus. Ele fica morto em
uma sepultura emprestada por tres dias. Mas,
entao, Ele sobrenaturalmente se levanta dentre os
mortos, aparece a muitas testemunhas, e sobe ao
ceu ap6s deixar uma comissao final: Ide por todo 0
mundo, pregai 0 evangelho a toda eriatura. Quem erer
efor batizado sera salvo; mas quem nao erer sera
eondenado (16.15,16).

•: Destinatarios:

.

: Local da escrita:

Joao Marcos
Cristaos romanos
Roma

•..••.•.•..•...............•.......••.

65 d.C.

•: Palavra-chave:
•: Versfculo-chave:

Imediatamente (eutheos)

·

Porque 0 Filho do Homem
tembem nao veio para ser
servkio, mas para servir e
dar a sua vida em resgate de
muitos (10.45).

·

.....................................

AUTOR
o

testemunho da autoria de Marcos do evangelho que leva 0 seu nome e antigo e indisputado. No inicio do segundo seculo, tanto Papias
como Justino Martir dizem que 0 segundo
evangelho foi escrito por Marcos e que ele recebeu sua inforrnacao de Pedro'. 0 titulo grego
Kata Markon, "de acordo com Marcos", aparece
nos mais antigos manuscritos. E dificil conceber
que alguem pudesse atribuir este evangelho a urn
personagem tao minimo como joao Marcos se
ele realmente nao fosse 0 autor. 0 seu nome
judeu era joao, enquanto que Marcos era 0 seu
nome romano .

Fatos principais
: Autor:

: Data:

•

.
+
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Destaque grego
: Escravo. Grego OOiiAO~ (dou/os). vanas pala- :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vras gregas no Novo Testamento transmitem a:
ideia de alpuern ser servo de outro. A mais co- :
mum de todas e doulos, melhor traduzida pela :
palavra escravo. Outros tipos de servos tin ham :
varias responsabilidades, prlvileqios e direitos, :
mas sob a lei romana, 0 daulas nao tinha direi- :
tos. Ele pertencia total mente ao seu senhor e s6 :
tinha as responsabilidades e os prlvileqlos que:
seu mestre Ihe desse. No Novo Testamento •
daulas e normal mente usado literalmente (M~ ~
8.9; 14.47; Lc 17.7-10; Jo 13.16; Ef 6.5-9; Fm:
: 1.16), mas um significado figurado descreven- :
: do alquern que serve a Deus e ao Seu povo tam- :
: bern e comum (Mc 10.44; At 2.18; 4.29; Rm :
: 1.1; 2 Co 4.5; 1 Pe 2.16; Ap 2.20). Paulo tem :
: dois usos significativos de daulas, um sobre :
: Cristo e outro sobre os cristaos: (1) 0 texto de :
: Filipenses 2.6 refere-se a concessao de Jesus:
: na encarnacao, e (2) a passagem de Romanos :
: 6.16-18 se refere a ser escravos da iustica em :
: vez de escravos do pecado. 0 uso desta palavra :
: na Biblia e um lembrete vivido de como 0 cris- :
: tianismo empregou termos sociais relevantes ]
: para transmitir as verdades de uma forma com- :
: preensivel. Ser um escravo de Cristo tarnbern :
: expressa 0 nfvel de consacracao que cada fiel :
: deve devotar em relacao ao seu Salvador e Se- :
: nhor Jesus Cristo.
•

........................................
Marcos vivia em Jerusalem na epoca de Jesus,
e pensa -se que 0 cenaculo Fossena casa de sua mae
Maria. A Igreja primitiva geralmente reunia-se
ali, entao Marcos estava bem acostumado com os
apostolos. Marcos provavelmente estava na casa
em 44 d.C. quando urn anjo soltou Pedro da amea~a mortal de Herodes Agripa I (At 12.12). Ele
tambem era primo de Barnabe (Cl4.10) e auxiliou
Paulo e Barnabe em sua primeira viagem missionaria ate que os deixou no meio do caminho e
voltou para Jerusalem (At 13.5,13).

+
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Paulo recusou-se a permitir que Marcos embarcasse na proxima viagem, entao Barnabe leyou Marcos consigo para Chipre em 50 d.C.,
aproximadamente. Dez anos mais tarde, entretanto, Marcos estava com Paulo em Roma como
cooperador (CI 4.10; Fm 1.24), portanto, seu
fracasso inicial nao foi terminal. Marcos tambern
serviu junto com Pedro em Babil6nia (Roma?)
por urn tempo. Assim como Timoteo era filho
de Paulo na fe, Pedro chamou Marcos de seu
"filho" (1 Pe 5.13). Em sua epistola final, Paulo
pediu que Marcos 0 encontrasse em Roma, observando que Marcos me e muito uti! para 0 ministerio (2 Tm 4.11).
Uma historia peculiar no evangelho pode
apontar para 0 proprio Marcos. Depois que os
soldados prenderamJesus no jardim do Getsemani e os discipulos haviam fugido, os guardas pegaram urn jovem, mas ele abandonou 0 pano de
linho que cob ria 0 seu corpo e fugiu nu (Mc
14.51,52). Por que con tar esta historia? Quem era
aquele individuo? Muitos interpretes da Biblia
pensam que este era Marcos. Marcos provavelmente quis nos dizer que ele tambem estava la
naquela noite terrivel.

DESTINATARIOS
Existem varias indicacoes de que Marcos escreveu este evangelho tendo em mente a plateia
gentia romana. Primeiro, Marcos e 0 unico escritor do evangelho a mencionar que Simao, 0 cireneu, 0 homem que carregou a cruz de Jesus, era 0
pai de Alexandre e de Rufo (15.21). Mas, por que
incluir os nomes desses personagens pouco
conhecidos? Em Romanos 16.13, Paulo saudou
urn cristae romano chamado Rufo. E dificil imaginar qualquer outra razao para Marcos incluir
esta referenda, a nao ser que estivesse escrevendo
para os cristaos em Roma que conhecessem esse
homem.
Segundo, Marcos usa latinismos doze vezes
em seu evangelho. Em nenhum dos outros evangelhos ocorre isto. 0 Evangelho de Marcos foi

..

..

MarcoJ' - (J servo livino

Vista panorarnlca das rulnas do F6rum Romano.

larmente explica os costumes judaicos e a geografia para os seus leitores gentios. Marcos explica que os judeus nao comiam sem primeiro

escrito em grego, porem, Marcos pega certas palavras latinas e as transforma em grego. Os exemplos sao spekoulatora, para executor (6.27), kenson,
para impostos (12.14), quadrans, para 0 valor das
duas moedas da viuva (12.42),praetorium,
para a
residencia do governador (15.16), e centurion, para
o lider de cern (15.39).
Terceiro, Marcos traduz palavras semiticas
que ele usa, como Boanerges (3.17), talita cumi
(5.41), corba (7.11), Efata (7.34), Golgota (15.22),
e as palavras de Jesus na cruz: Eloi, Eloi, lema sabactdni, "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" (15.34).
Quarto, Marcos presume que seus leitores
conhecem 0 batismo de joao e 0 batismo do Espirito Santo (1.5,8). Os leitores romanos nao
precisavam de explicacoes para essas questoes,
Quinto, ha somente uma citacao do Antigo
Testamento (1.2,3) e uma marcante ausencia de
referencias a Lei de Moises, Isso mostra que Marcos nao presume que seus leitores tenham muito
conhecimento biblico. Alem disso, Marcos regu-

lavarem as mdos (7.2-4), que

0

monte das Olivei-

ras "e em frente ao temple" (13.3), e que osjudeus
sacrificam 0 cordeiro pascal "no primeiro dia da
Festa dos Paes Asmos" (14.12).
Sexto, a proibicao de Jesus de pregarem aos
samaritanos e aos gentios e propositalmente
omitida por Marcos (cp. Mc 6.7-11 com Mt
10.5,6).
Mas 0 Evangelho de Marcos e tambem destinado para outros povos alern dos romanos tanto geograficamente quanto em termos de
tempo. Sugestoes sobre isto estao espalhadas pelo
livro de Marcos - todos estao procurando Jesus
(1.37); Cristo morreu como resgate por muitos
(10.45); 0 templo deve ser a casa de oracao para
todas as naioes (11.17); Deus dara a Sua vinha a
outros (12.9); 0 evangelho deve ser pregado a todas
as ruuiies (13.10); e 0 evangelho deve ser pregado
a toda criatura (16.15).
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contar e recontar as historias sobre Jesus aonde
quer que fossem. Apos relatar a historia da transfiguracao, Pedro expressou urn desejo aos fieis de
que depois da minha morte tenhais lembrania destas

Marcos era urn discipulo de Pedro. Enquanto Marcos acompanhava Pedro, ele 0 ouvia
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coisas (2 Pe 1.15).0

contexto

opiniao deles e que Mateus

desta declaracao e

muito de Marcos por sua ordem de eventos e
selecao de palavras', Isso, contudo, reduziria aque-

este. Pedro diz: sabendo que brevemente hei de
deixar este meu taberndculo, como tambem nosso
Senhor Jesus Cristo jd mo tem revelado. Mas tam-

les dois brilhantes escritores quase a plagiadores.
Talvez, a melhor solucao seja notar que Marcos

him eu procurarei, em toda a ocasiao, que depois da
minha morte tenbais lembranca destas coisas (2 Pe

segue

esboco da pregas:iio tipica de Pedro como

0

1.14,15). Essas palavras podem indicar 0 desejo
de Pedro de deixar urn registro escrito sobre as

lio e

palavras e atos de Jesus. Pedro escreveu esta de-

quaisquer

claracao em sua ultima epistola, datada de apro-

havia uma apresentacao

ximadamente

e visto, por exemplo, em sua mensagem

64-65 d.C., pouco antes de seu

a

a Corne-

sua casa (At 10.34-43). Bern antes que
relatos dos evangelhos

tradicao

fossem escritos,

falada da mensagem. Essa

oral assumiu urn formato

tipico que foi

repetido muitas vezes, embora com alguma varia-

martirio.
Irineu, urn dos primeiros

cao. Os tres evangelhos

pais da Igreja, por

volta de 180 d.C., disse que depois da partida de
Pedro (gr. exodus), Marcos, 0 disdpulo e interpre-

Marcos

isso colocaria a data do Evangelho

antes que

sido 0 primeiro

evangelho

outra

0

Mas alguns eruditos

pode ter

porque

Mateus

uma ampla conexao

insistem

copiaram

testemunha

proprios

to Filho

escrito. Ele e adequa-

atualmente
0

ocular,

do Homem

muitos seguidores

acrescenta

Cristo como

detalhes
0

Rei dos

e inclui fatos colhidos

primitivos

de

de Cristo e aparen-

temente de outros episodios abreviadamente
escritos (Lc 1.1).
Marcos nunca de clara formalmente 0 seu prop6sito em escrever 0 seu evangelho. Mas, ao

que

avaliar-se

0

perceber

as razoes

e Lucas

mundo.Jesus

compartilham
com Marcos.

se-

verbais,

urn do outro, mas porque

que apresentam

primeiro evangelho a ser

Iiteraria

Mateus,

judeus em cumprimento
da profecia do Antigo
Testamento. Lucas retrata Cristo como 0 perfei-

damente colocado no inicio do Novo Testamento.
Jesus apareceu e ministrou ao povo judcu primeiroo Depois, as boas novas espalharam-se
para
outras nacoes e povos.
Marcos tern de ter sido

-

de maneira

e tern muitas correspondencias

nao porque

templo judaico fosse destruido em 70 d.C. Outros
tern datado 0 Evangelho de Lucas por volta de 60
d.C., antes da conclusao dos eventos que ele relatou no livro de Atos (62 d.C.). Mateus

sin6pticos

veem Cristo

essa era a forma pela qual a vida de Cristo era
contada regularmente na Igreja primitiva. Mateus,

de Marcos por

volta de 65 d.C., mas, provavelmente

e Lucas -

melhante

te de Pedro, entregou por escrito aquilo que Pedro
havia pregado". Se esta declaracao for verdadeira,

escrito

e Lucas dependeram

A

conteudo

de seu evangelho,
pelas quais Cristo

pode-se
veio ao

veio pregar (1.38), chamar os peca-

dores ao arrependimento
(2.17), e dar a Sua vida
como resgate por muitos (10.45). Mas Marcos
tambem

aborda algumas

imediatas.
perseguicoes
fortaleceria

Os leitores

preocupacoes

praticas

de Marcos

enfrentavam

0

seu evangelho

e ate martirio.

e guiaria os fieis romanos nas tribula-

coes das terriveis perseguicoes

de Nero. Ser disci-

pulo de Jesus custava caro. Jesus experimentou
rejeicao, sofrimento,
e finalmente
0 martirio,
contudo, Deus estava contemplando todas as Suas
aflicoes, e Jesus saiu vitorioso sobre a morte. Marcos estava interessado
Vista da uma sinagoga do terceiro seculo em Cafarnaum.

so mente na inforrnacao.
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o proposito teologico de Marcos era explicar
a vida mais significante de toda a histori a humana. Quem era Jesus? Ele era 0 Filho de Deus
(1.1,11; 14.61; 15.39),0 Filho do Homem (2.10;
8.31; 13.26),0 Messias (8.29), eo Senhor (1.3;
7.28). Com Pedro e os outros apostolos saindo de
cena, era imperativo que se tivesse urn relato escrito autentico das boas novas encontradas em
Jesus Cristo.

anuncia a aproximacao de Sua morte em tres
ocasi6es distintas (8.31; 9.31; 10.33) e prepara
Seus discipulos para a Sua partida. Ele morre. Mas
no epilogo (16.1-20), a oposicao drama tica a
necessidade de Sua morte, Cristo se levanta dentre os mortos. Este e 0 Evangelho de Marcos - as
boas novas sobre Jesus Cristo. Mas, interessantemente, as primeiras palavras de Marcos sac: Princ£pio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus
(1.1). Entao.Marcos descreve tres anos de ministerio. Aqueles tres anos das cronic as de Marcos
foram apenas 0 comes:o. Quando Pedro e os outros apostolos viram Jesus subir ao ceu, logo perceberam que aquilo que eles tinham testernunhado por tres anos era realmente "apenas 0 principio"
das boas novas.

GENERO E ESTRUTURA
o genero

do evangelho e peculiar. Os evangelhos nao sac biografias que simples mente recontam os antecedentes, a hist6ria da familia e a
carreira de alguern. 0 Evangelho de Marcos nao
contern a gene alogia nem a narrativa do nascimento de Jesus. Os romanos estavam interessados
em poder, e nao em linhagem. 0 rei de Marcos e
urn Salvador-Rei que derrotava os dernonios, a
enfermidade e a morte. 0 evangelho e uma mistura especial de narrativa, poesia e proverbio. Ele
e cheio de figuras de linguagem e pinta as situas:oes da vida de modo que algucm pode reviver
como se estivesse la.
Em urn prologo conciso de apenas 13 versiculos, Marcos introduz Jesus Cristo, 0 personagem
principal, ao seu publico. Mateus gasta 76 versiculos e Lucas usa 183 versiculos antes de alcancar
o mesmo ponto em suas narrativas. Marcos entretece em sua narrativa tanto a expectativa:
Preparai 0 caminho do Senhor (Me 1.3), quanto 0
conflito quando Cristo e imediatamente tentado
por Satands (1.13). Isto e seguido por uma secao
maior (1.14-8.30), que serve para complicar 0
enredo como em uma tragedia grega. Marcos
escreveu sobre 0 sucesso e tarnbem sobre a hostilidade. A oposicao e 0 conftito cresceram. Esquivar-se da vista do povo as vezes era necessario, Isso
culminou em urn momenta de crise quando Pedro
e os discipulos reconheceramJesus como 0 Messias (8.29,30).
drama de Marcos segue (8.31-15.47),onde
o resultado final do enredo se desenvolve. Cristo

: I. Protouo: a identidade do Servo Filho de
Deus (Me 1.1-13)
: II. As palavras e atos inieiais do Servo (Me
:
1.14-8.30)
: III. A jornada do Servo ate a eruz (Me 8.31:
10.52)
: IV. 0 rninlsterto e a morte do Servo em Jerusa-

.

lern (Me 11.1-15.47)
Epilogo: 0 vivo e vitorioso Servo Filho (Me
16.1-20)

: v.

MENSAGEM
Jesus, 0 divino Servo Filho de Deus

o

e

objetivo de Marcos apresentar Jesus como
o divino Servo Filho de Deus. Ele dispensa qualquer mencao do nascimento e da infancia de Jesus
e apressa-se imediatamente a obra miraculosa de
Jesus. Embora Marcos inclua muitos ensinamentos e varies serm6es de Cristo, ele se concentra
naquilo que torna Jesus tao especial. Marcos inclui
apenas quatro parabolas que Jesus disse, mas
conta a historia de quase 20 milagres. Todas as
atividades de Jesus em Marcos estao concentradas

o
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A sinagoga no local da antiga Cafarnaum.

.

.

.

o

em Seu ministerio na Galileia ate a semana final
em Jerusalem. Cerca de 93% do registro de Marcos,
que representa a pregacao oral basica da historia
do evangelho, tambem esta relatado em partes de
Mateus e Lucas. Em contraste.joao, escrito ap6s
os tres sin6pticos, possui apenas oito por cento do
material que esta registrado em Marcos.
primeiro capitulo de Marcos retrata 0 ministerio de Jesus em urn longo dia de sabado em
Cafarnaum, Sua cidade adotiva na fronteira
norte do mar da Galileia. Primeiro, Jesus veio
"pregando"(1.14).Jesus era primordialmente urn
pregador das boas novas. Segundo,Jesus chamou
quatro discipulos para acornpanha-lo em urn
rninisterio de tempo integral (1.16-20). [oao relata que Andre, Pedro, Tiago e [oao ja estavam
seguindo aJesus Cristo por seis meses aproximadamente, antes da prisao de joao Batista, mas em
carater itinerante", A vida deles mudaria radicalmente a partir daquele momento. Terceiro,Jesus
curou a sogra de Pedro (1.29-31). Finalmente,j:i
adentrando a noite, Jesus continuou a curar a
todos os que vieram a porta da casa de Pedro
(1.32-34).

proximo paragrafo e urn significante comentario sobre a vida de oracao deJesus, que descreve urn evento que aconteceu no dia seguinte: E,
leuantando-se de manbd muito cedo, estando ainda
escuro, saiu, efoi para um fugar deserto, e ali orava
(1.35). A vida de oracao de Jesus era bem-sucedida porque Ele se levantava cedo 0 suficiente,
afastava-se a uma distancia suficiente, e ali permanecia 0 suficiente para orar. A Frase"e ali orava"
esta em urn tempo verbal que indica uma acao
continua no passado. A vida de oracao de Jesus
era planejada, privada e prolongada.

o

Repleto de

a~ao

No decorrer do seu evangelho, Marcos apresenta mais obras de Jesus e menos de Suas palavras. A escrita de Marcos e repleta de acao, e
ousada, nova, vivida, dramatic a, realistica, ilustrativa, simples, direta, rapida, dura, concisa e objetiva. Marcos usa 0 tempo presente historico mais
de 150 vezes em 673 versiculos, e gosta de usar 0
preterite imperfeito tambern. Este ultimo descreve uma acao repetitiva no passado. 0 presente
historico e como dizer: ''Ai vem Ele; Ele olha para
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A area da colina do templo vista do monte das Oliveiras.
o eego, Ele 0 toea; 0 eego enxerga; de se prostra
diante de Jesus e 0 agradece". Ele registra os eventos como se estivessem acontecendo diante dos
seus olhos. Ele tern a qualidade de testemunha
ocular de urn reporter que esta no local. Revivemos as historias pelos olhos de Pedro e pela vivida narrativa de Marcos.

Aten~ao ao detalhe
Outra caracteristica de Marcos e a sua atencdo
ao detalhe. Isso pode ser visto em seu tratamento
ao endemoninhado em 5.1-20. Marcos usa 20
versiculos para recontar essa historia enquanto
Lucas tern 14, e Mateus apenas sete. Semelhantemente, a historia da mulher que tocou as vestes
de Jesus ocupa apenas tres versiculos em Mateus,
seis em Lucas, porern, dez em Marcos.
Contudo, 0 Evangelho de Marcos ainda e 0
mais conciso, contendo apenas 673 versiculos,
comparados com os 1.068 de Mateus e os 1.147
de Lucas. Por que isso? A enfase de Marcos e

•
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diferente. Mateus e Lucas registram muitas palavras de Jesus. Sessenta por cento de Mateus sac
palavras de Jesus. Para Lucas, a contagem e 51%,
mas para Marcos e urn pouco menos de 42%
apenas. A enfase de Marcos e nas obras poderosas
de Jesus.
Como se pode esperar, Pedro aparece mais
proeminentemente no relato de Marcos do que
em Mateus ou Lucas. 0 nome de Pedro aparece
em varies lugares em Marcos, mas esta ausente
nos outros evangelhos. Tres lugares notaveis em
que isso acontece sac em 1.36, onde Pedro lidera 0 contingente it procura de Jesus e descobre
que Ele estava simplesmente orando em particular, em 11.21, onde Pedro comenta sobre a
figueira que se seeou, e em 13.3, onde Pedro
encabeca a lista dos quatro discipulos pescadores
que perguntam a Jesus sobre Sua predicao da
destruicao do templo judaico. A modestia po de
ter evitado que Marcos mencionasse Pedro caminhando sobre as aguas em 6.50,51 (cf Mt

...

"", ~
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14.28-31), Pedro perguntando sobre a parabola
em 7.17 (cf Mt 15.15), e onde Pedro e [oao foram os dois discipulos que Jesus enviou a Jerusalem para prepararem 0 recinto para a Pascoa
em 14.13 (cf. Lc 22.8). Em certas ocasioes em
que Marcos diz "eles", ele po de estar recontando
uma hist6ria onde Pedro disse "nos'".
As obras milagrosas de Jesus em Marcos incluem pelo menos 18 milagres separados, e tambern os lugares em que Marcos diz que Ele curou
as multidoes, como em 1.32-34; 3.10-12 e 6.5356. Dois dos milagres de Jesus estao registrados
somente em Marcos e em nenhum outro lugar.
Urn e a restauracao da fala e da audicao a urn surdo-mudo em Decapolis (7.32-35); 0 outro e a cura
de urn cego em Betsaida (8.22-26). Marcos incluiu

_ ..•.

muitos milagres que Jesus realizou para mostrar
que Jesus era verdadeiramente 0 Filho de Deus.
Marcos propositalmente registra menos ensinamentos deJesus do que os outros evangelhos. Ele
narra quatro parabolas no capitulo 4, incluindo uma
peculiar sobre a maneira misteriosa e miraculosa
em que a semente cresce(4.26-29). Marcos tambem
apresenta 0 Sermiio das Oliveiras de Jesus (13.136). Urn Novo Testamento com as letras vermelhas
revelara que Jesus falou em nao menos do que 279
versiculos em Marcos. As vezes essaspalavras foram
ditas a urn enfermo ou como advertencias a Seus
discipulos sobre 0 fermento dos saduceus e fariseus,
mas todas as palavras de Jesus sac instrutivas. As
vezesJesus usou perguntas retoricas para incentivar
a mente de Seus discipulos ou de outros ouvintes.

o final do Evangelho de Marcos,

16.9-20, tem sido motivo de debate entre os estudiosos". A vasta maioria de todos os manuscritos gregos inclui esses 12 ultimos versfculos. Entretanto, esses versfculos nao
constam em dois manuscritos antigos proeminentes do quarto seculo. 0 problema entao e transferido
para a tradugao da Bfblia. Uma olhada rapida na Bfblia de alquem em Marcos 16.9-20 revelara como os
tradutores se posicionaram sobre esse problema textual. A versao King James considera esses versfculos como qenulnos'. Alguns tradutores modernos indicam que esta passagem sobre as rnanitestacoes
do Cristo ressurreto, da Grande Comissao e da Ascensao de Cristo nao deve ser inclufda. Por exemplo, a
Bfblia de estudo ESVdiz: "em resumo, os versfculos 9-20 devem ser lidos com cautela. Como em muitas
outras fraducoes, os editores da ESV colocaram esta secao entre colchetes, demonstrando duvida
quanto a saber se isso originalmente fazia parte daquilo que Marcos escreveu, mas tarnbern reconhecendo sua longa historia de aceitacao por muitos na igreja"8. A Bfblia de estudo NLT diz: "Quase todos
os eruditos concordam que Marcos nao escreveu um final 'curto' e um final 'Iongo' ... Muitos eruditos
concluem que 0 final original foi acidentalmente rasgado ou perdido, ou nunca foi termlnado'".
E incrfvel que uma passagem desta magnitude (12 versfculos), se nao fosse inspirada por Deus,
pudesse ser inserida em nossa Bfblia desde 0 infcio. A maior parte do material encontrado nessa passagem tarnbern esta registrada ou em Mateus, ou em Lucas. Uma porcao do vocabularto dos versiculos 9-20 nao encontrada em qualquer outra parte de Marcos. Mas, 0 mesmo poderia ser dito de
quase todas as secoes deste livro. Quase todo paraqrato apresenta algumas palavras peculiares. Contudo, seria eniqmanco se Marcos registrasse a predigao do anjo de que os discfpulos veriam Jesus na
Galileia e depois nao registrar a realizacao disso. Seria estranho tarnbern que Marcos finalizasse em
um tom de medo. 0 versfculo 8 conclui: E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque
estavam possufdas de temor e assombro; e nada diziam a ninquem, porque temiam. Sera que Marcos
cornecaria seu Evangelho tao ousadamente e depo is finalizaria com algumas mulheres que estavam
fugindo amedrontadas?

e
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Marcos inclui mais detalhes pessoais sobre
Jesus do que os outros evangelhos. Ele e 0 unico
escritor que menciona que Jesus era carpinteiro
(6.3). Isso nos ajuda a entender 0 que Jesus estava
fazendo durante 0 periodo inicial de sua vida
adulta. Marcos mostra a completa humanidade
de Jesus assim como Sua deidade. Jesus ficou
cansado e com fome, assim como nos ficamos
(4.38; 6.31; 11.12). Ele experimentou urn grande
pesar no coracao e tristeza quando orou no jardim
de Getsemani na noite anterior a Sua crucificacao,
onde Ele levaria sobre si a punicao de Deus pelos
pecados do mundo todo (14.33-36). Marcos nota
a ira e a tristeza de Jesus pela dureza do coracao
das pessoas na sinagoga (3.5) e como Ele repreendeu Seus discipulos por afastarem as criancas
dele (10.14). Jesus tambem foi compassivo para
com 0 homem leproso (1.41) e para com a imensa multidao que era como ovelhas que nao tern
pastor (6.34). Jesus teve cornpaixao da multidao

o calvario

de Gordon

e um dos dois

de aproximadamente quatro mil homens e de suas
familiae que nao haviam comido por varies dias
enquanto 0 ouvia (8.2). Ele, entao, milagrosamente, alimentou a todos com sobra.

CONCLusAo
Marcos ja foi chamado de uma historia de
paixao com uma longa introducao. A paixao de
Cristo inclui Sua entrada em Jerusalem; Sua purificacao do templo; Sua resposta as perguntas de
Seus oponentes; a ultima ceia; Sua agonia no
jardim; Sua prisao.julgamento e crucificacao; Seu
sepultamento e ressurreicao; Suas aparicoes ap6s
a ressurreicao; e a Sua ascensao. Os capitulos
11-16 comp6em a narrativa da paixao. Os capitulos 1-10 levam a paixao de Cristo e apontam
para a mesma. Marcos 8.31 diz: e cometou a ens inar-lbes que importava que 0 Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos ancidos, e

pontos considerados como possiveis locais da crucificacao de Jesus.
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pelos prineipes dos saeerdotes, e pelos escribas, e que
Josse marta, mas que, depois de tris dias, ressuseitaria.
Jesus repetiu esta terrivel predicao em 9.31 e
10.33. Depois, seis capitulos (11-16) sac dedicados aquela ultima semana fatidica da vida do
Salvador. Logo antes de contar a hist6ria da paixao, Marcos escreve seu verslculo-chave, em
10.45, enfatizando que Jesus veio para servir e
para dar a Sua vida como resgate por muitos.
Cristo morreu por nossos pecados, mas Ele
tambern ressuscitou dos mortos para prover
salvacao eterna para todos os que confiarem nele.
Marcos termina 0 seu Evangelho com urn desafio, urn convite e uma advertencia, 0 desajio e:
Ide por todo 0 mundo, pregai 0 evangelho a toda
eriatura (16.15). 0 conuite e: Quem erer efor batizado sera salvo (16.16a). A adoertencia e: mas
quem ndo erer serd condenado (16.16b). Faremos
bem se aceitarmos 0 desafio e 0 convite, e anunciarmos a advertencia,

4. Quais sac algumas das caracteristicas peculiares encontradas no Evangelho de Marcos?
5. Quais sac alguns dos questionamentos discutidos acerca da data da escrita de Marcos
e do "problema sin6ptico"? Como 0 conceito de uma tradi~ao oral frequentemente repetida entra nesta equacao?

NOTAS
1. Eusebio, em Ecclesiastical History 3.39, cita Papias;
Justin Martyr, Dialogue with Trypho, cap. 56.
2.

Irineu, em Against Heresis, 3.1.1.

3.

Robert H. Stein, Luke, NAC 24 (Nashville; B&H,
1992), 27-30; RT. France, em The Gospelof Mark
(Grand Rapids: Eerdmans, 2002), p. 35-45.

4.

Compare Marcos 1.14 com [oao 3.24. Todo 0 material ernjoao ate aquele ponto ocorreu antes de [oao
ser lancado na prisao, Jesus havia chamado pelo
menos seis dos 12 discipulos antes que [oao fosse
pre so por Herodes Antipas. Esta chamada em Marcos 1.14 era uma segunda chamada para uma posicao
integral permanente a seguir e aconteceu "depois que
joao foi preso",

5.

Veja por exemplo: 1.21,29; 5.1,38; 6.53-54; 8.22;

untas para estu
1. Quem era Joao Marcos, e como ele veio a ser
o autor deste evangelho? Explique 0 relacionamento de Marcos com Pedro e como isto
pode ter influenciado 0 que ele escreveu.
2. Qual e 0 versiculo-chave do Evangelho de
Mateus, e 0 que isto nos diz da mensagem
que Marcos esta tentando levar aos seus
leitores?
3. Os cristaos romanos foram 0 publico original
do Evangelho de Marcos? Quais sao algumas
indica~6es de que este possa ser 0 caso?

9.14,30.

6.

0 assunto e discutido por David Alan Black, ed.,em
Perspectives on the Ending ofMark:4 Views (Nashville:
B&H, 2008). David Alan Black e Maurice Robinson
argumentam que os versiculos sao genuinos. Daniel
Wallace e Keith Elliott argumentam que nao sao.

7. Isto e verdadeiro para a NKJV tambern.
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8.

ESV Study Bible (Wheaton: Crossway, 2008),1933.

9.

NLT Study Bible (Carol Stream, IL: Tyndale House,
2008),1693.

Capitulo 7

lucas

o ~irho10 Uomem

J[

ucas era medico, missionario, evangelista, ~istoria~~r, ~~squisador e 0 esc.ritor do terceiro evangelho. Seu relato da vida e mirusteno de Jesus enfatiza
que Ele e 0 perfeito Filho de Deus e 0 Salvador de toda a humanidade.
Lucas nao aprova nenhuma discriminacao.jesus ama a todos, aproxima-se de todos,
morreu por todos, e chama a todos para serem salvos. Lucas e 0 livro mais longo do

........................

Novo Testamento e traz 0 quadro mais completo
da vida de Cristo. Lucas comeca explicando como
o anjo Gabriel predisse a vinda de Jesus a Maria,
e conclui com urn vislumbre de Jesus subindo de
volta para 0 ceu ap6s a Sua ressurreicao dentre os
mortos.
o primeiro capitulo retrata Zacarias, 0 sacerdo-

Te6filo

•: Data:

60 d.C.

·....................................

.

Lucas, 0 autor do evangelho que leva 0 seu
nome, e mencionado por nome apenas tres vezes
no Novo Testamento'. Ele se uniu a Paulo em
Troas em sua segunda viagem missionaria como
parte da equipe missionaria. Lucas escreve: 0
Senhor nos chamava para lhes anunciarmos 0 euangefho (At 16.10). Depois que a igreja foi fundada
em Filipos, Lucas permaneceu ali para pastorear
a nova congregacao enquanto Paulo foi para
Tessalonica, Atenas e Corinto. Lucas tambern
acompanhou Paulo na parte final de sua terceira viagem missionaria saindo de Filipos de
volta para Jerusalem (At 20.1-21.17)
e em sua
viagem a Roma (At 27-28). Lucas permaneceu com Paulo em Roma e e mencionado em
duas das epistolas que Paulo escreveu enquanto
preso-. Paulo chamou Lucas de 0 medico amado

Lucas

Cesareia?

•

Porque 0 Filho do Homem
veio buscar e salvar 0 que se
havia perdido (19.10).

AUTOR

Fatos principais

: Local da escrita:

···
·.

a bencao costumeira. 0 ultimo capitulo mostra
Jesus, 0 nosso grande sumo sacerdote, dando aos
Seus discipulos a bencao de despedida: E aconteceu
que, aberuoando-os ele, se apartou deles efoi elevado
ao ceu (24.51).Jesus havia completado Seu ministerio terreno e estava entrando em Seu ministerio
celestial de sumo sacerdote para interceder por
todos os fieis a mao direita de Deus, 0 Pai.

•·: uesnnatario:
·•

Povo (gr. laos)

•: Versfculo-chave:

te, saindo rnudo do ternplo e iricapaz de dar ao povo

: Autor:

: Palavra-chave:
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que 0 terceiro evangelho foi escrito por Lucas, 0
medico.
U ma pe~a de evidencia interna e que Lucas e
Atos dos Apostolos tern um autor em comum'.
Ambos sac dirigidos ao mesmo individuo, Teofi10 (Lc 1.3; At 1.1). 0 autor de Atos diz: Fiz 0
primeiro tratado, 6 Teofilo, acerca de tudo que Jesus
comecou, ruio so afazer, mas a ensinar (At 1.1). Esta
e uma referencia ao relato do evangelho. Quem
escreveu Atos, tambem escreveu Lucas.
A segunda indicacao da evidencia interna para
a autoria de Lucas fiui do livro de Atos dos Apostolos de volta para 0 Evangelho de Lucas. Tres
passagens em Atos repetidamente usam a primeira pessoa do plural "nos" quando descrevem a
acao", Isto significa que 0 autor participou daque1assituacoes, sendo todas elas nas viagens missionarias de Paulo. 0 autor se distingue de outras
pessoas na historia. Por exernplo, e1ecita Sopatro,
Aristarco, Segundo, Gaio, Tirnoteo, Tiquico e
Trofimo, e depois diz: Estes, indo adiante, nos

(Cl 4.14) e tambem 0 distinguiu daqueles que
eram "da circuncisao" ou judeus (C14.11). Pode
ser que Lucas Fosse judeu, mas, provavelmente,
ele era gentio. E1e escreveu em um grego refinado. A tradicao diz que Lucas era de Antioquia
da Siria, e tambem que era irrnao de Tit03. 0
ultimo pode explicar porque Lucas nao menciona Tito em Atos. Em 2 Timoteo 4.11, Paulo
escreve: So Lucas estd comigo. Lucas foi 0 iinico
que permaneceu com Paulo durante 0 seu encarceramento final em Roma antes que ele Fosse
decapitado.
Dois tipos de evidencia apontam para Lucas
como 0 autor do terceiro evangelho. A evidencia
extern a consiste dos cornentarios feitos pelos
primeiros pais ciaIgreja e outras docurnentacoes.
Por volta de 200 d.C., Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, e 0 Canon Muratoriano
inequivocadamente citam Lucas como 0 autor
deste evangelho". 0 Canon Muratoriano e uma
lista de livros canonicos. Ele diz simplesmente

Vista de Belern, local do nascimento do rei Oavi e de Jesus, 0 Filho de Oavi.
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esperaram em Troade (At 20.5). Por esses processos
de eliminacao, sobram apenas Lucas e Tito como
as possibilidades para a autoria de Atos dos Apostolos. Ninguern nunca afirmou que Tito tenha
escrito Atos, mas a Igreja primitiva unanimemente cita Lucas.
Paulo chamou Lucas de 0 medico amado (CI
4.14), e parece haver urn interesse em enfermidades e curas no terceiro evangelho. Marcos diz
que a sogra de Pedro teve uma febre (1.30), mas
Lucas nota que era muita fibre (gr. megalo; 4.38).
Marcos fala sobre 0 homem leproso (1.40), mas
Lucas acrescenta que estava todo coberto de lepra
(5.12). Marcos fala de urn homem com a mdo
mirrada (3.1), mas Lucas observa que a mao direita estava mirrada (6.6). Marcos relata que Pedro
cortou a orelha de urn homem (14.47), mas somente Lucas acrescenta que Jesus tocou a orelha
dele e 0 curou (22.51). Lucas tern cinco curas em
seus relatos que nem Mateus nem Marcos mencionam. Mas nenhuma dessas evidencias prova

conc1usivamente que um doutor tenha escrito
terceiro evangelho".

0

DESTINATARIO

o destinatario

do Evange1ho de Lucas era 0
excelentissimo Te6filo (Lc 1.3). 0 termo "excelentissirno" e encontrado tres vezes em outras
partes de Lucas referindo-se aos oficiais romanos
Felix e Festo. Ambos sao cham ados de potentissimo (At 23.26; 24.3; 26.25). Te6filo pode ter sido
um oficial romano ou um nobre, que provavelmente havia se tornado cristae recentemente.
Lucas diz que ele quer que Teofilo conbeca a
certeza das coisas de que jd estd informado (Lc 1.4).
Lucas toma 0 cuidado de enquadrar sua mensagem de modo a atrair a Teofilo e a outros leitores
gentios. Aqui estao alguns exemplos. Enquanto
Marcos cita Jesus usando a expressao semitica
talita cumi (Me 5.41) quando Ele ressuscitou a filha
de Jairo, em Lucas Ele diz: Leuanta-te, menina!

Uma sinagoga do quarto seculo d.C. construida sobre a tundacao de uma sinagoga do primeiro seculo d.C. em Cafarnaum.

...
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(Lc 8.54). Jesus disse que ninguem cobre uma
lampada com urn cesto (gr. modion, Mc 4.21; Mt
5.15), mas Lucas usa uma palavra grega diferente
para vaso (gr. skeuei, 8.16). A palavra "advogado"
(gr. nomikos) e usada seis vezes em Lucas, mas
apenas uma vez nos outros dois sin6pticos. Em
vez disto, Mateus e Marcos usam 0 termo hebraico "scribe" (gr.grammateus) 46 vezes contra as 15
vezes em Lucas.
Lucas explica os costumes judaicos, tais como
a Pascoa e os paes asmos aos seus leitores gentios
(22.17). A genealogia de Jesus, em Lucas 3.23-38,
se estende ate 0 primeiro homem, Adao, enquanto que em Mateus, ela chega somente ate Abraao,
o progenitor da nacao hebraica (1.1-16). Os leitores de Lucas aparentemente nao estao familiarizados com a geografia palestina porque ele
descreve Nazare (1.26), e depois Cafamaum
(4.31), como uma "cidade da Galileia".A conclusao e que 0 destinatario primario de Lucas (Te6filo) e outros alern dele, eram gentios com urn
vasto hist6rico grego.

go nos anos cinquenta ou no final dos anos quarenta'". (2) Sera que Atos 28 deixa Paulo aprisionado em Roma porque 0 resultado de seu
primeiro julgamento romano era desconhecido
quando Atos dos Ap6stolos foi publicado em 62
d.C.? Ou Lucas propositalmente terminou Atos
neste ponto? Atos njio tinha a intencao de ser uma
biografia de Pedro e nem de Paulo. Se Atos fosse
simples mente urn relato da propagacao do cristianismo de Jerusalem aRoma, nao deveriamos
esperar saber do resultado do julgamento de
Paulo. Por outro lado, relatar a isencao de Paulo
estaria em consonancia com a rnissao de Atos dos
Apostolos, de mostrar que 0 cristianismo nao era
nenhuma ameacraao Imperio Romano.
A ideia da prioridade de Marcos e urn assunto complicado. A maioria dos eruditos liberais e
alguns evangelicos tambem estao convencidos
dessa tese. Entretanto, e desnecessario tornar
Mateus e Lucas subservientes e em debito para
com uma forma escrita de Marcos. A pregacrao
oral da hist6ria de Jesus ja tinha tornado uma
certa forma de expressao por varias decadas, como
se ve nos esbocos dos sermoes de Pedro e de Paulo em Atos 2, 10 e 13. 0 fato de que Mateus,
Marcos e Lucas contaram 0 grande rninisterio
galileu de Jesus em uma ordem particular e usar
praticamente 0 mesmo vocabulario pode facilmente ser atribuido a ampla existencia da cornunicacao oral do evangelho.
Outro fator quanto a data e quando Lucas
provavelmente encontrou Te6filo e outros como
ele que precisavam desse relato do evangelho.
Lucas viajou com Paulo pela Grecia e Asia Menor na segunda e terceira viagens missionarias de
50 a 57 d.C. Eles visitaram Filipos, Tessal6nica,
Atenas, Corinto, Tr6ade e Efeso. Foi ai que pessoas como Te6filo ouviram 0 evangelho e se uniram
as igrejas que entao prosperavam. A necessidade
estava presente em meados da decada de 50.
A questao era: quando Lucas teria tempo de
escrever? A prisao de Paulo em Cesareia, de 58 a
60 d.C.,deu a Lucas aoportunidade de pesquisar
e entrevistar as testemunhas oculares, ate mesmo

OCASIAO E DATA
A ocasiao para 0 Evangelho de Lucas era que
Te6filo, e outros novos convertidos como ele,
necessitavam de urn relato claro da vida e do ministerio de Jesus como uma ajuda para a confirmacao da fe. Entretanto, a data especffica da escrita de Lucas e dificil de ser determinada. Alguns
evangelicos conservadores defendem uma data
por volta de 60 d.C., e outros postulam uma data
em meados de 60, ou ate depois do ana 708• Duas
questoes estao envolvidas nessa determinacao: (1)
Sera que Lucas usou Marcos como fonte primaria
para escrever 0 seu evangelho? Se assim foi, entao
Lucas nao pode ter sido escrito antes de Marcos.
Muitos defendem que Marcos foi escrito por
volta de 65 d.C. ou urn pouco mais tarde, embora
Robert Gundry argumente que "nao existem raz6es convincentes para negar uma data mais antiga no periodo 45-70 d.C. e se 0 Evangelho de
Lucas reflete Marcos - Marcos ainda mais anti-
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o mar da Galileia visto do nordeste.
Teofilo e os outros leitores tivessem certeza das
coisas de que jd estais informado (1.4). Primeiro,
Lucas colheu inforrnacoes de suas fontes competentes, confiaveis e de primeira mao - as mesmos

alguns dos apostolos, diaconos e outros cristaos
primitivos de Israel. Ele tinha acesso as pessoas
de quem precisava receber a informacao em primeira mao.
Alem disso, Lucas estava com Paulo durante
as seus dais arras de prisao domiciliar ern ROtua.
Este seria urn momenta ideal para compor 0 seu
livro de Atos dos Apostolos. Atos termina com
Paulo ainda sob custodia, 0 que indica que 0 resultado de seu julgamento ainda nao era conhecido quando Atos dos Apostolos foi publicado. Ja
que Atos era uma sequencia de Lucas, faz sentido
datar Lucas por volta de 60 d.C., se 0 cenario
posterior for verdadeiro.

que ospresenciaram desde 0 principio eforam minis-

GENERO E ESTRUTURA
Lucas escreveu uma introducao literaria formal anotando seu proposito em escrever, sua
metodologia, e as tentativas que outros fizeram
sabre tal escrita. 0 proposito de Lucas era cola car
"em ordem" os eventos sobre 0 nascimento, a vida
e a morte sacrificial de Cristo seguidos de Sua
ressurreicao e ascensao ao ceu, Ele queria que

(1.2). Lucas conhecia os fatos
tanto como urn pesquisador e urn observador.
Segundo, ele registrou sua mensagem com precisac (akribos fala de precisao e exatidao), Terceiro,
a extensao de sua pesquisa 0 levou de volta ao
inicio das coisas, de forma que somente Lucas da
urn relato sobre 0 anjo Gabriel falando com Zacarias e com Maria. 0 material dele e primariamente cronologico, mas sempre planejado e 10gico. Quarto, Lucas, ao usar anotben
(literalmente, "que vem de cima"), sugere que ele
provavelmente estivesse consciente da inspiracao
divina.O estilo grego de Lucas ja foi chamado de
"0 mais refinado do Novo Testamento'?",
Evangelho de Lucas e 0 livro mais longo do
Novo Testamento, com 1.151 versiculos. Mateus
e 0 proximo, com 1.071, seguido de Atos, com
1.007. A narrativa ordenada de Lucas come~a
com as predicoes de Gabriel sobre 0 nascimento
tros da palavra

o
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de [oao Batista para Zacarias e 0 nascimento de
Jesus para Maria. Esses eventos provocam respostas poetic as tanto em Maria (1.46-55) quanto em
Zacarias (1.68-79).
Apos 0 prologo (1.1-4) e as preparacoes para
a chegada do Filho de Deus (1.4-2.52), Lucas
fala sobre a apresentacao publica de Cristo com
Seu batismo por [oao Batista, seguido de Suas
tentacoes no deserto (3.1-4.13).
Uma secao
maior reconta 0 ministerio de pregacao de Jesus,
as curas e outros milagres, e a chamada dos Doze
(4.14-9.50).
Lucas entao cobre 0 ministerio
pereano de Cristo, isto e, Sua obra no lado leste
do rio jordao (9.51-19.27). As secoes finais de
Lucas mostram Jesus ofertando 0 Reino aos judeus, Jesus sendo rejeitado por eles, Sua crucificacao, sepultamento, e os eventos no tumulo de
Jesus na manha da ressurreicao (19.28-24.12).
Os paragrafos finais recontam varias aparicoes
ap6s a ressurreicao, a grande comissao de Jesus, a
Sua ascensao ao ceu (24.13-53).

Camafeu de Cesar Augusto.

alern dos outros evangelhos, ate a ascensao de
Cristo e a adoracao dos discipulos no templo
depois disso",

Esbo~o

o evangelho

• I. Pr61ogo (Lc 1.1-4)
II. Apresentacao, batismo e tentacao de Cristo
(Lc 1.5-4.13)
III. Preuacoes e milagres de Cristo (Lc 4.149.50)
IV. Parabolas e ministerio pereano de Cristo (Lc
9.51-19.27)
V. Paixao, ressurreicao e ascensao de Cristo
(Lc 19.28-24.53)

Lucas tambern e 0 evangelho mais universal.
Pessoas de todas as nacionalidades devem contemplar Jesus como 0 Salvador universal para
todos os povos.As boas novas sobreJesus sao para
o mundo inteiro. Duas vezesJesus e referido como
o Salvador em Lucas (1.47; 2.11), mas nem uma
vez nos outros sinopticos, A palavra grega
euanyelizo, "Eu prego 0 evangelho", e encontrada
10 vezes em Lucas e 15 vezes em Atos dos Apostolos. Mateus a usa uma vez e os outros evangelhos nem uma vez. Jesus veio anunciar as boas
novas a todos. Os judeus nao tern preferencia
sobre os samaritanos em Lucas. Jesus repreende
Tiago e J oao por quererem pedir fogo do ceu
sobre os samaritanos (9.54); 0 "born samaritano"
teve mais importancia do que 0 sacerdote judeu e
o levita (10.33); e 0 unico leproso entre os dez que
retornou para agradecer a jesus era urn samaritano (17.6).

·..

MENSAGEM

o evangelho

universal

global

o Evangelho

de Lucas e 0 mais abrangente.
Sua mensagem pode ser observada naquilo que 0
interessa e como ele a apresenta. Ele relata eventos anteriores a historia de Mateus sobre Maria e
Jose, chegando ate ao anuncio de Gabriel a Zacarias e Maria. Sua conclusao tarnbem se estende
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de Arimateia, a viuva de Naim, os tres discipulos
hesitantes, as mulheres que ajudaram a Jesus financeiramente, e uma serie de outros. Lucas enxerga um supremo valor na alma de cada pessoa
diante de Deus.

Lucas oferece mais referencias aos eventos
historicos do Imperio Romano durante a vida de
Jesus do que os outros evangelhos. Cesar Augusto
decretou a proclamacao do censo quando Cirenio
era governador da Siria (2.1,2); Jesus cornecou a
ministrar no decimo quinto ana do reinado de
Tiberio Cesar, quando Poncio Pilatos era governadordaJudeia (3.1);Anas e Caifas eram os sumo
sacerdotes na epoca (3.2); e Pilatos matou alguns
galileus juntamente com os seus sacrificios (13.1).
Lucas registra ate que Jesus se referiu a Herodes
Antipas como aquela raposa (13.32). 0 relato de
Lucas nao e uma fantasia literaria; ele e fundamentado historicamente.

o evangelho

o evangelho

dos humild~s

No decorrer de seu evangelho, Lucas demonstra 0 amor especial de Jesus pelos oprimidos,peeado res e marginalizados. Lucas nos diz que em
Naim,o homem morto era 0 filho unico de uma
viuva (7.12), que Jairo perdeu sua unica filha
(8.42), e que 0 menino que os discipulos nao
conseguiram curar da possessao demoniaca era 0
unico filho de seu pai (9.38). Jesus tinha piedade
dos desamparados. Ele perdoou 0 ladrao que estava a beira da morte (23.42,43), aceitou uma
mulher imoral (7.36-50), e fez questao de ir a casa
de Zaqueu (19.5). Para resumir 0 Evangelho de
Lucas: E ehegavam-se a ele todos os publican os e
peeadores para 0 ouvir. E osfariseus e os eseribas
murmuravam, dizendo: Este recebepeeadores e come
com eles (15.1,2).

individual

Outra enfase de Lucas e na individualidade
da pessoa. Enquanto que as parabolas de Mateus
sao sobre 0 Reino, as 19 parabolas peculiares de
Lucas sao sobre individuos, A ovelha perdida e a
dracma perdida, 0 bom samaritano, 0 filho prodigo, 0 fariseu e 0 publicano no templo, 0 gerente
desonesto, e os dez servos que receberam dinheiro para investirem retratam os individuos a quem
Cristo veio. As narrativas de Lucas tambern retratam mais individuos do que os outros evangelhos, incluindo Zacarias e Isabel, Ana e Simeao,
Maria e Marta, Cleopas e seu amigo, assim como
Zaqueu, Maria Madalena, Simao Cireneu, Jose

9 evanqelhn
o

perdoador

perdao tambern

e proeminente

no Evan-

gelho de Lucas.Jesus disse ao paralitico: Homem,
os teus peeados te sdo perdoados (5.20). Os dois
devedores na historia que Jesus contou a Simao
foram perdoados, e a mulher pecadora na casa
de Simao ouviu Jesus dizer: os teus pecados te sdo
perdoados (7.48). Temos de perdoar (6.37) e orar
pedindo perdao (11.4). Jesus disse que se 0 seu
irrnao peear contra ti sete uezes no dia e sete uezes
no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me,
perdoa-lbe (17.4). As primeiras palavras de Jesus
na cruz foram: Pai, perdoa-Ihes, porque ndo sabem
o que Jazem (23.34). Muitas outras vezes em
Lucas, a palavra perdoar nao e encontrada, mas e
experimentada. Pense em Zaqueu e naquele
criminoso na cruz. 0 Evangelho de Lucas praticamente termina com este mandamento de
Jesus de que em seu nome, sepregasse 0 arrependimen to e a remissiio dos peeados, em todas as nacoes,

Arcosgreco-romanosnas ruinasde Gerasa(atualJerash,
Decapolis.
.Jordana), umacidadeda
..
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comecando por Jerusalem (24.47). Lucas quer que
todos saibam que 0 perdao dos pecados
vel por interrnedio de Cristo.

e possi-

Destaque grego
: Arrepender. Grego

(metanoeo). 0
: verbo grego para arrepender (metanoeO) e 0
: substantive correspondente para arrependi: mento (metanoia) significa uma mudanca de
: pensamento (meta, significando "depois" ou
: "mudanca"; e nous, significando "mente").'
: Mais do que simplesmente uma mudanca inte: lectual de pensamento esta inclufdo nessa per: cepcao: alias, ambos os termos reterern-se a
: uma rnudanca no modo de pensar que resulta
• em diferentes convlccoes e uma rnudanca de
clrecao na vida do sujeito. 0 verbo pisteuo (significando "acreditar" - veja os cornentarios so- :
bre pisteuo no Evangelho de Joao) e muito mais :
comum do que metanoeo, embora am bas as :
palavras reterern-se a conceitos fundamentais :
: da salvagao (15.7,10; Mt 4.17; Jo 3.16). Arre-'
: pender e crer podem ser entendidos como la: dos opostos da mesma moeda. Arrepender
: significa desviar-se da alianca com 0 pecado e a
: incredulidade, enquanto que crer significa colo: car a contianca em Cristo. Assim, quando um
: mencionado, 0 outro esta impifcito.
ll€tCLYO£W

A Oracao do Senhor em tres das muitas linguas exibidas na
igreja de Cristo em Jerusalem.

no Gersemani antes de ser preso (2.41,42); e mais
duas vezes na cruz Ele orou: Pai, perdoa-Ihes, porque ndo sabem 0 que Jazem (23.34); e Ele orou
quando clamando Jesus com grande voz, disse: Pai,
nas tuas mdos entre go 0 meu espirito. E, baoendo dito
isso, expirou (23.46).
Alem da propria vida de oracao de Jesus, Lucas
registra tres parabolas especiais de Jesus sobre a
oracao: 0 amigo que chega a rneia-noite (11.513), a viuva persistente (18.1-8), eo fariseu e 0
publicano orando no templo (18.9-14). Alem do
mais, Jesus exorta Seus seguidores a orar pelos
seus inimigos (6.28), para que os trabalhadores
sejam enviados para 0 campo de colheita de Deus
(10.2), e para coisas necessarias (11.9-13). Ele os
instruiu a orar sempre e nunca desfalecer (18.1) e a
evitar a tentacao (22.40,46). W. Graham Scroggie
registra que Jesus ensinou a oracao "per exortacao,
ilustracao e demonstracao'P,

·

e

·

o evangelho

.

da ora~ao

Lucas tambern e 0 evangelho mais feruoroso.
Lucas mostraJesus em oracao mais do que qualquer outro escritor dos evangelhos - 11 vezes.
Sete dessas vezes estao somente em Lucas. Jesus
orou em Seu batismo (3.21), na noite toda antes
de selecionar os 12 apostolos (6.12), diante dos
peixes e paes antes de alimentar os cinco mil
(9.16), logo antes de anunciar a aproximacao de
Sua morte aos Doze (9.18),em Sua transfiguracao
(9.29), quando os 70 voltaram de sua missao
(10.21,22), quando os Doze viram Jesus orando
antes de pedi-Io para lhes ensinar a orar (11.1),

o evangelho

•
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da adora~ao

Lucas tambem coloca uma enfase especial na
adoracao. Adorar e louvar e glorificar a Deus. E
magnificar a grandeza do Senhor e regozijar-se
nela. Lucas e cheio de adoracao,
Somente Lucas registra os maravilhosos hinos
de adoracao expressados por Gabriel, Maria, Zacarias, pelos anjos diante dos pastores, e por Simeao". Glorificar, louvar e bendizer a Deus
ocorre mais em Lucas do que nos outros sinopticos juntos. Alem disso, a alegria e 0 regozijo, a

•.
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Um modelo do temple construfdo par Herodes, a Grande, com as atrios ao redor.

exultacao e 0 riso SaD abundantes em Lucas. 0
Evangelho de Lucas termina com os discipulos
retornando com grande jzibilo para Jerusalem. E
estauam sempre no templo, louvando e bendizendo a
Deus (24.52,53)14.

sobre a mulher varrendo tentando encontrar sua
moeda (15.8-10) e a viuva persistente diante do
juiz injusto (18.2-8)? As mulheres eram desres-

peitadas entre os gentios, mas eram enobrecidas
por Jesus. Lucas retrata isso para a posteridade,
para que todos vejam.

q evangelho das muthsres
Lucas tambem salienta 0 papel das mulheres
mais do que os outros evangelhos. Ele menciona
as mulheres 43 vezes, comparadas com as 30 de
Mateus e as 19 de joao. Jesus eleva as mulheres
socialmente e espiritualmente. Maria sentou-se
aos pes de Jesus, tendo escolhido a boa parte
(10.42). Mulheres sustentaram Jesus e Seus discipulos com suasJazendas (8.3). As mulheres ficaram ate tarde em volta da cruz e foram as primeiras a chegar ao nimulo de Cristo. Que imagens
incomparaveis temos de Isabel,Maria,Ana,Joana,
Suzana, Maria e Marta, a mulher pecadora na casa
de Simao, a viuva de Nairn, e Maria Madalena.
Quem poderia esquecer-se das parabolas de Jesus

o evanuethe

•

75

do ~sp'irito Santn

Uma das mais distintas enfases do Evangelho
de Lucas e sobre 0 Espirito Santo. Lucas se
refere ao Espirito Santo na vida de Jesus mais do
que qualquer dos outros evangelhos, incluindo
joao em seu Discurso do Cenaculo ". Lucas
continua esta tendencia no livro de Atos com
mais de 70 mencoes do Espirito Santo. Nao se
pode ler Lucas sem no tar como Jesus era cheio
do Espirito Santo, era guiado pelo Espirito, falava pelo Espirito, e operava milagres pelo Espirito. Maria concebeu a Cristo pelo Espirito
Santo (1.35), e Isabel foi cheia do Espirito
Santo (1.41).
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As parabolas de Jesus
Parabola

Referencia
Mt 7.1-6; Lc 6.37-43

1

o cisco e a trava

2
3

As duas casas
As criancas no rnercado

4

Os dois devedores

5
6
7
8

o espfrito imundo
A mecltacao do homem rico
A figueira infrutffera
o semeador

Mt 12.43-45; Lc 11.24-26

9

Os joios

Mt 13.24-30

10

A semente

Mc 4.20

11

o grao de mostarda
o fermento

Mt 13.31,32; Mc 4.31,32; Lc 13.19

12
13
14
15
16
17
18
t--

Mt 7.24-27; Lc 6.47-49
Mt 11.16-19; Lc 7.32
Lc 7.42
Lc 12.16-21
Lc 13.6-9
Mt 13.3-8; Mc 4.3-8; Lc 8.5-8

Mt 13.33; Lc 13.21
Mt 5.15; Mc 4.21; Lc 8.16; 11.33
Mt 13.47,48

A tampada
A rede
o tesouro escondido
A perola de grande valor
o dona da casa
o casamento

Mt 13.44
Mt 13.45,46
Mt 13.52
Mt 9.15; Mc 2.19,20; Lc 5.34,35

19

A roupa remendada

Mt 9.16; Mc 2.21; Lc 5.36

20

As garrafas de vinho

Mt 9.17; Mc 2.22; Lc 5.37

21
22

A colheita
o adversario

Mt 9.37; Lc 10.2

23
24
25
26

Os dois devedores falidos
o bom samaritano
Os tres paes
o bom pastor

Mt 18.23-35
Lc 10.30-37
Lc 11.5-8
Jo 10.1-16

27

A porta estreita

28

Os convidados

Mt7.14; Lc 13.24
Lc 14.7-11

29

o jantar do casamento

30
31
32

As vestimentas do casamento
A torre
o rei indo para a guerra
A ovelha perdida
A moeda perdida

33
34

Mt 5.25; Lc 12.58

Mt 22.2-9; Lc 14.16-23

I Mt 22.10-14
Lc 14.28-30
Lc 14.31
Mt 18.12,13; Lc 15.4-7
Lc 15.8,9

•
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As parabolas de Jesus (eontmuaeao)
Referencia

Parabola

35
36

o filho

37

Lc 16.19-31

38

a rico e Lazaro
a dever do servo

39

Obreiros para a vinha

Mt 20.1-16

40

Os talentos
A vluva importuna

Mt 25.14-30; Lc 19.11-27
Le 18.2-5

o fariseu e 0 publicano

Lc 18.10-14

Os dois filhos
Os fmpios vitieultores

Mt
Mt
Mt
Mt

41
42

Le 15.11-32

pr6digo

o mordomo

Lc 16.1-9

injusto

Lc 17.7-10

21.28
21.33-43; Mc 12.1-9; Lc 20.9-15
24.32; Mc 13.28; Lc 21.29,30
24.43; Lc 12.39

43
44
45
46

A figueira
o servo vigilante

47

o viajante

48

o carater de dois servos

Me 13.34
Mt 24.45-51; Lc 12.42-46

49
50

As dez virgens
Os servos vigilantes

Mt 25.1-12
Lc 12.36-38

51

A videira e os ramos

Jo 15.1-6

o evangelho

das parabolas
,.
Finalmente, Lucas inclui as mais peculiares
parabolas. Das 23 parabolas que Lucas registra,
19 parabolas sac especificas de Lucas, e 16 dela se
encontram na porcao de Lucas 9.51-19.28, comumente referida como 0 ministerio pereano de
Cristo. Estao incluidas algumas parabolas bem
conhecidas como a do born samaritano; do rico
tolo; do gerente sensato; do grande banquete; da
ovelha perdida; da dracma perdida e do filho
perdido (prodigo); da viuva persistente; do fariseu
eo publicano; e do nobre viajante que entregou a
cada urn de seus dez escravos uma mina (uma
moeda que valia cerea de 100 dias de trabalho). A
historia do rico e Lazaro e, as vezes, considerada
como uma parabola (16.19-31). Entretanto, esta
e uma historia verdadeira sobre dois indivfduos".
Jesus da urn breve vislumbre da vida de urn homem nao salvo no alern. Ele foi atormentado no

inferno e temia grandemente que seus parentcs
nao salvos sofressem 0 mesmo destino.

CONClUSAO
Lucas era urn medico, serviu como evangelista
e missionario junto com 0 apostolo Paulo, pastoreou a igreja de Filipos, pesquisou sobre Jesus e
escreveu 0 evangelho que leva 0 seu nome, e tambem 0 livro de Atos. Lucas pode ter escrito 0 seu
evangelho j:i entre 58-60 d.C., quando Paulo foi
confinado pelos governadores romanos Felix e
Festo em uma cela em Cesareia. Foi at que Lucas
teve tempo e acesso a pesquisa sobre 0 nascimento, a vida e 0 ministerio, a morte e a ressurreicao
de Jesus. 0 estilo de escrita de Lucas e sofisticado
e polido.
objetivo de Lucas e embasar Teofilo, urn
gentio convertido, no verdadeiro relato historico

o

+
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Dickie, "Christian", ISBE, ed. James Orr (Grand
Rapids: Eerdmans, 1939), p. 1.622.

de Cristo como 0 Salvador. Ele apresenta Jesus
como 0 Filho de Deus em Sua perfeita humanidade.O Evangelho de Lucas e 0 mais abrangente, universal e individualista dos registros do
evangelho. Lucas enfatiza 0 perdao, a adoracao, a
oracao, a natureza simpatizante de Jesus, e 0 respeito de Jesus pelas mulheres. Lucas inclui mais
sobre 0 Espfrito Santo e das parabolas especiais
de Jesus do que os outros evangelhos. 0 Evangelho de Lucas e 0 livro mais longo do Novo Testamento e certamente demanda uma leitura e urn
estudo cuidadosos da nossa parte.

4.

Veja Irenaeus, Against Heresies, 3.1.1; 3.14.1; Clement of Alexandria, Stromata, 1.26; Tertullian,
Against Marcion, 4.5.3.

5.

Robert H. Stein, em Luke, NAC 24 (Nashville:
B&H, 1992),21-22, resume nove pontos que demonstram urn autor comum entre Lucas e Atos.

6. Atos 16.10-17; 20.5-21.18;

27.1-28.16).

7. William Kirk Hobart, em The Medical Language of
St. Luke (Dublin: Hodges, Figgis & Co., 1882),
alegava que 0 uso de linguagem medica em Lucas e
Atos apontava para a autoria de Lucas, mas H.].
Cadbury, em The Style and Literary Method of Luke
(Cambridge: Harvard University Press, 1920), procurou refutar essas alegacoes,
8.

Stein, em Luke, p. 24-26, gosta da data posterior a
70 d.C.; D. Edmond Hiebert, emAn Introduction to
the New Testament: The Gospels and Acts (Chicago:
Moody, 1975) p. 135-39, defende uma data de 66
d.C. ou inicio de 67; Henry C. Thiessen, em Introduction to the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1943), p.156-58; e Robert G. Gromacki, em
New Testament Survey (Grand Rapids: Baker, 1974),
p.lll, defende uma data de aproximadamente 60 d.C.
9. Robert H. Gundry, em A Survey of the New Testament,rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1981), p. 79.

1. Quem era Lucas, 0 que se sabe sobre ele, e
por que ele escreveu este evangelho?
2. Explique como Lucas pode ser caracterizado
como abrangente, universal, hist6rico e individualista.
3. Como os seguintes t6picos transmitem 0
tema de Lucas: 0 perdao, a simpatia, a oragao, a adoracao e 0 Espfrito Santo?
4. 0 que caracteriza as parabolas exclusivas
encontradas em Lucas?

10. Ibid., p. 91.
11. Marcos 16.19 tambern menciona a ascensao de
Cristo.

NOTAS

12. W. Graham Scroggie, em A Guide to the Gospels
(Londres: Pickering & Inglis, n.d.), p. 370.

1. Colossenses 4.14; 2 Tim6teo 4.11 e Filemom 1.24.
2.

Colossenses e Filemom. Mas Lucas esta ausente em
Filipenses, entao ele pode ter saido por urn tempo.

3.

Em Atos 11.27,0 Codex D insere: "E houve urn
grande regozijo; e quando nos nos reunimos, urn
deles, chamado Agabo se levantou". 0 "nos" indicaria que Lucas era urn antigo helenista convertido em
Antioquia. Veja Doremus Almy Hayes, em The Synoptic Gospels and the Book of Acts (Nova Iorque:
Methodist Book Concern, 1919), p. 193; e John

13. Estes sac geralmente chamados de Ave Maria, Magnificat, Benedictus, Gloria in Excelsis e Nunc Dimittis.
14. A maioria dos manuscritos tern ambos "louuor e
bencao".
15. Lucas 17;Joao 15; Mateus 12 e Marcos 6.
16. Veja James A. Borland, "Lucas", em Liberty Commentary on the New Testament, ed. Jerry Falwell
(Lynchburg, VA: Liberty, 1978), P: 158.
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Capitulo 8

1

:loao
Creta e ienha vila

Evangelho de [oao e 0 relato de uma testemunha ocular da vida e dos
ensinamentos de Jesus escrito por alguem tao proximo dele que pode confiantemente chamar a si mesmo de aquele a quem Jesus amava. Pelo tempo
que passou com 0 Mestre, ele ficou convencido de que Jesus era 0 Messias que 0
Antigo Testamento havia predito. Em vez de concentrar-se naquilo que ja estava

AUTOR

escrito, este disclpulo se concentra nos eventos,
discursos e sinais que nao SaD encontrados nos
outros evangelhos. 0 que surge e uma nova apresentacao de Jesus como 0 Messias, que preenche
as lacunas deixadas pelos escritores sinopticos e
convida seus leitores a crer que Jesus e 0 Messias,
o Filho de Deus, e ao crerem, obterem a vida em
Seu nome.

o

escritor do Evangelho apenas se identifica como 0 discipulo a quem Jesus amava (21.20).
Portanto, qualquer argumento da evidencia
intern a precisa ser estabelecido por urn processo de eliminacao, Internamente, pode-se determinar que 0 autor era: (1) urn ap6stolo (1.14;

Fatos principais
: Autor:

•

Joao,

0

discfpulo a quem Jesus amava

I

: Destinatanos:

·

Judeus que moravam fora de Israel e falavam grego

I

da escrita:
·:: Local
Data:

Efeso

I

··

90 d.C.

··
I

Palavra-chave:

Crer (gr. pisteuo)

Versfculo-chave:

Jesus, pois, operou tambem, em ptesenc« de seus discfpulos, muitos outros :
•
sinais, que nao esuo escritas neste livra. Estes, oorem, faram escritas para que:
creiais que Jesus e a Cristo, 0 Filho de Deus, e para que, crenda, tenhais vida:
em seu nome (20.30,31).
•

I

......................................

(
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2.11; 19.35), (2) um dos Doze (13.25)1, e (3)
alguern que nao esta citado ou que interagisse
com 0 discipulo amado", Isto restringe as possibilidades para Mateus, Simao Zelote, Tiago,
filho de Alfeu, e joao, filho de Zebedeu. Qual
destes quatro era suficientemente intirno de
Jesus para considerar-se 0 discipulo a quem Jesus
amava?
Embora Cristo tenha chamado 11 dos 12
discipulos de Seus arnigos', os evangelhos como
um todo parecem indicar que Pedro, Tiago e
joao fossem Seus amigos mais intimos. Essa
proximidade e ilustrada no testemunho exclusivo deles nos eventos importantes da vida de
Jesus e no papel deles como companheiros de
oracao nas horas que precederam a Sua prisao
(Mt 17.1; 26.27; Mc 9.2; 14.33). Semelhantemente, 0 quarto evangelho apresenta 0 discipulo amado em re1acionamento intimo com
Jesus e Pedro (]o 20.2; 21.7,20). Consequentemente, Pedro pode ser desconsiderado como 0
discipulo amado. Tiago, tambern, pode ser
desconsiderado porque ja havia sido martiriza-

tista simples mente como "[oao", sem
cadar "Batista".

0

qualifi-

DESTINATARIO
Diferentemente de Lucas, Joao nao identifica
diretamente 0 seu publico. Entretanto, ele parece
presumir que 0 seu publico estava familiarizado
com as tradicoes judaicas e com certos aspectos da
vida deJesus7• Em outras ocasioes, de parece esc1arecer coisas que um judeu que morasse em Israel e
falasse hebraico saberia". Com estes fatos em vista,
o publico original de joao parece que consistia de
judeus de fala grega que moravam fora de Israel.

OCASIAo E DATA
joao provave1mente foi escrito depois dos
evangelhos sinopticos e antes de 1,2 e 3 joao e
Apocalipse. Isso coloca a escrita do quarto Evangelho em algum tempo depois de 70 e antes de 90
d.C.9 joao deixa claro 0 seu proposito em escrever:
ele espera que ao con tar aos seus leitores sobre os

foi e scr ito ",

sinais de Jesus, que foram realizados na prcscns:a

Portanto, desses tres.joao passa para 0 topo da
lista como 0 candidato mais provavel para "discipulo amado". A autoria joanina esta em sintonia com a evidencia extern a da tradicao da
Igreja que afirma que 0 autor do quarto Evangelho e J oao, 0 filho de Zebedeu'.
A pergunta que permanece e: por que joao
escolhe chamar-se de "0 discipulo que Jesus
arnava", ao inves de usar seu proprio nome ou
algum outro titulo? Ja que 0 nome de joao Batista aparece 21 vezes no quarto evangelhos.joao
certamente enfrentaria a decisao de como iria
aliviar qualquer confusao causada por dois J ooes
em um evangelho. Ele poderia ter se chamado
de Joao, 0 discipulo.joao, 0 apostolo.joao, 0 filho
de Zebedeu etc. Em vez disso, ele evita estes titulos em favor de outro que se concentra na intimidade de seu relacionamento com Jesus - ele
era 0 disctpulo a quem Jesus amava. Com este titulo estabelecido, ele po de referir-se a J oao Ba-

de Seus discipulos, eles pudessem crer que Jesus
era 0 Messias, 0 Filho de Deus, e crendo tivessem
vida em Seu nome (20.30,31).

do quando

0

quarto

Evangelho

: I. 0 Ilvro dos sinais (Jo 1.1-12.50)
A. Pr6logo: a pre-existencia do Verba (Jo
1.1-18)

B. Primeiras confiss6es (1.19-51)
C. 0 Cicio de Cana (Jo 2.1-4.54)
0.0 Cicio das Festas (Jo 5.1-12.50)
o livro da gl6ria (Jo 13.1-21.25)
A. A despedida de Jesus (Jo 13.1-17.26)
B. Prisao e julgamentos de Jesus (Jo
18.1-19.16)

C. Crucificacao. sepultamento e ressurrei~ao de Jesus (Jo 19.17-20.29)
D. Epflogo (Jo 21.1-25)

.......
................................
+
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MENSAGEM

Outro aspecto importante do prologo de joao
de Jesus com dois outros profetas.
Primeiro, ele compara Jesus comJoao Batista. Joao
Batista foi enviado por Deus para testificar sobre a
luz (1.6,7). Ele nao era a luz, apenas alguem que
testificava dela (1.8). Em outras palavras, 0 testemunho de [oao Batista visualizava 0 Filho adiante; a humanidade precisava receber 0 Filho se
quisesse tornar-se filho de Deus. Depois, Joao
compara Jesus com Moises. A grac,:ade Deus veio
por Moises (pela entrega da Lei). Nao obstante,
assim como Joao Batista era inferior aJesus, Moises tambem 0 era; pois, embora a Lei viesse por
Moises, a gra~a e a verdade vieram por interrnedio
de Jesus, 0 Filho (1.17). Com essas comparacoes
[oao mostra que 0 ministerio de Jesus estava ligado a algo superior ao de [oao Batista e Moises.

e a cornparacao

o livro dos sinais (Jo 1.1-12.50)
Pr6laga: a pre-existencia da Verba (Ja 1.1-18)
Referindo-se

a criacao no inicio.joao

diz que
agente
pelo qual 0 mundo foi feito. 0 que isso tem aver
com Jesus? [oao explica que 0 Verbo Jesus, 0
unigenito Filho do Pai, cheio de gra~a e verdade", que se "fez carne" e "arrnou Sua tenda" entre
nos 0.14, traducao do autor). Ironicamente,
embora 0 mundo fosse criado por Ele, "os Seus"
nao 0 receberam. Mas aqueles que 0 receberem,
crendo em Seu nome, Ele deu 0 direito de se
tornarem filhos de Deus (1.11,12). Esse nascimento como filho de Deus era urn novo nascimento, diferente de 0 nascimento natural de todo
ser humano; ele nao era dependente da vontade
e da carne da humanidade, mas da vontade de
Deus (1.13).
"0

Verbo" existia antes da criacao e foi

0

e

Primeiras canfissoes (Ja 1.19-51)
Na ultima metade do capitulo 1, a identidade
de Jesus e mais amplamente revelada pelas

Khirbet Cana no vale Asochis. Cana foi onde Jesus operou Seu primeiro sinal (milagre) .

•
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confissoes de joao Batista e dos Seus discipulos
(1.19- 51). Coletivamente, as confissoes dos primeiros discipulos de Jesus deixam claro que viam
Jesus como 0 Messias,o Filho de Deus,o Cordeiro de Deus, e 0 Rei de Israel que foi predito pela
Lei de Moises, pelos profetas, e por joao Batista.
Dessa forma, essas testemunhas identificam Jesus
como 0 cumprimento das expectativas profeticas
do Antigo Testamento. Embora alguns desses
titulos sejam simples mente titulos concernentes
a humanidade de Jesus, outros carregam pesadas
conotacoes messianicas. Como profeta.joao Batista pode ter entendido plenamente sua confissao
de que Jesus era 0 cordeiro pascal (cf 1.29)!0. As
confissoes dos discipulos, entretanto, foram urn
tanto prematuras porque eles ainda nao haviam
se reunido diante dos ensinamentos de Jesus e nao
tinham experimentado a iluminacao do Espirito
Santo. Embora tenham feito essas confissoes bem
cedo, so mais tarde eles entenderam todas as implicacoes dos titulos como os entendemos hoje.
Quando se refere a si mesmo,Jesus usa 0 titulo de Fifho do Homem (1.51). Embora este titulo
tenha sido usado em Ezequiel para descrever

Cana (4.54).Joao usa dois sinais de Jesus em Cana
para delimitar esta secao como uma unidade literaria, 0 primeiro milagre e realizado no casamento em Cand, onde Jesus transforma a agua em vinho (2.1-12). Como resultado, Ele se manifesta
como aquele que esta inaugurando uma nova e
diferente era fluindo com 0 vinho novo. Essa
abundante provisao de vinho se encaixa bem com
a expectativa judaica que 0 vinho fluiria livremente no Reino messianico (Am 9.13,14). Por meio
desse evento na cidade natal de Natanael, a gloria
de Jesus foi inicialmente revelada, e Seus discipulos comecaram a crer (2.11; 21.2).

Destaque grego
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0

mensageiro de Deus, ele nao era tao politicamente carregado ou claramente definido como os
outros titulos conferidos a Jesus. Sua escolha
desse titulo poderia, portanto, significar que Seus
ouvintes precisariam ouvir a Sua mensagem para
conseguir entender quem Ele era". Embora Filho
do Homem possa parecer com urn titulo terreno,
coisas celestiais estao guardadas para os Seus
discipulos. Jesus prediz que os discipulos veriam

Crer. Grego 1[t(m;uO) (pisteuO}. A palavra grega :
pisteuo significa "crer, confiar, contar com", e 0
substantivo relativo a ela e pistis (te). Em seu
Evangelho, Joao nao usou as palavras arrepender, arrependimento, au fa para descrever 0
modo como as pessoas sao salvas. Em vez disso, ele usou crer, ia que este termo inclufatodas
essas toeras, .roao preterta a forma verbal para
enfatizar 0 ato que e necessarlo para alquem ser
salvo - uma total oependencia no trabalho do
outro. Joao realmente indica Que crer pode ser
superficial Quando meramente intelectual sem :

e

: resultar em verdadeira salva~ao (Jo 2.23,24;:
: 6.66; 12.42,43; veja Tg 2.19). Jesus usou um :
: jogo de palavras quando disse Que as pessoas :
: devem fazer a obra de Deus para a salvagao, pois :
o que Ele estava enfatizando era que nao deve- :
mos tentar fazer nenhum trabalho para isso. :
Simplesmente temos de crer naquele que ele en- :
viou (Jo 6.29). Porque este evangelho foi escrito :
para 0 simples e claro proposito de persuadir a :
todo Que 0 lesse Quepudesse crer que Jesus a :
Crista, a Filha de Deus, e para que, ctetuio, te-:
nhais vida em seu nome (Jo 20.31), nao e de se :
surpreender que 0 Evangelhode Joao seia a por- :
gao bfblica mais distribufda aqueles que estao :
curiosos acerca do evangelho de Jesus Cristo. :

a ceu aberto e as anjos de Deus subirem e descerem

(1.51). Essa declaracao
parece estar ligada a narrativa da escada de [aco
em Genesis 28.12. Assim como Deus sobrenaturalmente se revelou a jaco/Israel, Ele agora se
revelara por interrnedio do Filho.

sabre a Fifho do Homem

a

o Cicio de Cana

(Jo 2.1-4.54)
de Cana e uma narrativa unificada
que acompanha 0 rninisterio inicial de Jesus geograficamente desde Cana (2.1) ate a Sua volta a

Capitulo 8

o Ciclo
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outro e a purijica{f'io do templo (2.12-23).
Quando foi visitar Jerusalem durante a Pascoa,
Jesus ficou inquieto porque a casa de Seu Pai estava sendo usada como urn mercado. Entao Ele
fez urn chicote, revirou as mesas dos cambistas e
expulsou a todos (2.12-16). Os lideres judeus,
porern, pediram-lhe urn sinal para provar a Sua
autoridade para purificar 0 templo. Ironicamente,
a pr6pria purificacao do templo pode ter sido urn
sinal; se assim foi, eles nao perceberam. Jesus
respondeu a esse pedido com urn desafio para que
eles "derrubassem 0 temple", para que Ele pudesse "em tres dias levanta-lo" (2.19). Os lideres judeus nao perceberam que Jesus estava falando de
Seu corpo como urn templo e 0 trataram como
urn carpinteiro arrogante. Eles argumentaram que

o temple levou 46 anos para ser construido como Ele 0 reconstruiria em apenas tres dias
(2.20)? Entretanto, 0 quarto evangelho registrou
que muitas pessoas creram em Seu nome quando
viram os sinais que Ele fez (2.23), e que depois da
Sua ressurreicao, os discipulos lembraram-se
dessa predicao e compreenderam como 0 cumprimento das Escrituras (2.22).
Embora ainda em [erusalem.jesus se encontrou com Nicodemos (2.24-3.21). Nicodemos,
urn lider judeu, veio aJesus a noite dizendo: Rabi,
bem sabemos que is mestre vindo de Deus, porque
ninguem pode [azer estes sinais que tu fazes, se Deus
newfor com ele (3.2). Porque Jesus sabia 0 que havia
no homem (2.25), Ele direciona a conversa para a
necessidade de urn nascimento espiritual de

JERUSALEM NA EPOCA
DO NOVO TESTAMENTO
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Nicodemos (3.3). Apesar da posicao de Nicodemos como um mestre em Israel, ele nao conseguiu
compreender 0 que Cristo estava dizendo. joao
escreveu para ilustrar a falta de entendimento de
Nicodemos em relacao a Jesus e para apresentar
ao leitor uma visao panoramic a bem desenvolvida
sobre a mensagem da salvacao. No decorrer de seu
discurso, joao apresentou Jesus como 0 unico
revelador da mensagem do Pai (3.13,34; cf.1.18)
e 0 unico caminho para a vida eterna (3.16; cf.
1.3,12).
Depois disso, 0 foco volta brevemente paraJolio
Batista (3.22-36). Os discipulos dejoao Batista
ficaram preocupados quando os disdpulos de Jesus
come~aram a batizar mais pessoas do que [oao.
Mesmo assirn, joao Batista continuava a batizar
depois que Cristo foi revelado, mas ele sabia que
a funcao salvadora de Jesus causaria um eclipse na
sua (3.27,28). Portanto, joao Batista respondeu:
E necessdrio que ele cresra e que eu diminua (3.30).
Isto e seguido da conversa de Jesus com a mulher samaritana (4.1-42) perto de uma cisterna
historica cavada pelo patriarca do Antigo Testa-

(4.39). Depois disso, essas pessoas se encontraram
pessoalmente com Jesus e creram por causa da
experiencia pessoal com Ele, dedarando-o 0 Salvador do mundo (4.42).
Quando Jesus voltou para Cana, foi abordado
por um ojicial do rei que rogou que Ele curasse seu
filho (4.46-54). A resposta do Mestre foi simplesmente esta: Vai, 0 teufilho vive (4.48-50). Naquela mesma hora 0 filho foi curado (4.53). Como
resultado deste sinal, 0 oficial do rei e toda a sua
familia creram (4.53). 0 Cido de Cana terminou
como comecou: com um sinal que identifica Jesus
como 0 cumprimento das expectativas messianicas dos judeus.

mento,Jac6.0

lhe ordenou: Levanta-te,

o Cicio das Festas (Jo 5.1-12.50)
Enquanto 0 Ciclo de Cana acompanha 0 ministerio de Jesus geograficamente, partindo e regressando a Cana, 0 Ciclo das Festas esta disposto ternaticarnente em torno das festas judaicas.
Primeiro encontramos Jesus em uma festa sem
nome (provavelmente a Pascoa), onde Ele curou
um homem que era coxo ha 38 anos (cap. 5).Jesus

simples fato de a conversa aconte-

cer vai contra a cultura da epoca porque os judeus
nao se associavam com os samaritanos (4. 9).Jesus,
entre tanto, estava rnais preocupado com a necessidade espiritual da mulher do que com sua etnia.
conhecimento de Jesus sobre sua ma condicao
matrimonial fez com que da 0 reconhecesse como
um profeta (4.19). Tendo essa percepcao, ela perguntou se 0 lugar apropriado para a adoracao era
a montanha onde as judeus adoravam ou a montanha onde os samari tanos adoravam (4.20). Jesus
respondeu explicando que em breve a adoracao
nao dependeria de local, mas se alguern estava
adorando em espirito e em verdade (4.24). Jesus
entao se revelou como 0 Messias que da estava
esperando (4.25,26).
Depois disso, a mulher abandonou 0 po~o de
J aco, deixando a sua vasilha de agua para tras, para
ir con tar aos outros sobre aquele que: Disse-me
tudo quanto tenho feito (4.39). Muitos samaritanos ... creram como resultado do testemunho dela

o
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toma tua cama e anda

(5.8). Porque era um dia de sabado, os lideres judeus confrontaram 0 homem e demandaram saber
por que ele estava carregando sua cama em um
sabado (5.10). Ele explicou que aquele que 0
curara mandou que de a carregasse.
Quando os lideres descobriram que Jesus curou
um hornem, eles cornecaram a ataca-lo verbalmente por quebrantar 0 sabado (5.16).Jesus explicou: Meu Pai trabalha ate agora, e eu trabalho
tambem (5.17). Os judeus redobraram seus esfor~os para mata -10: niio so quebrantava 0 sdbado, mas
tambem dizia que Deus era seuproprio Pai.fazendo-se igual a Deus (5.18). Finalmente, Cristo repreendeu os lideres judeus por sua falta de fe (5.44),
sua rejeicao aos Seus ensinamentos e rnilagres
(5.20), e sua rejeicao a mensagem de joao Batista
(5.31-37). Jesus apontou a incredulidade deles
como uma falta de fe nos ensinarnentos de Moises,
Se des cressem em Moises, des tambem creriam
nele, pois Moises escreveu sobre Ele (5.46).

.•.
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Esse segundo estagio do Ciclo das Festas aeonteceu durante a Festa dos Paes Asmos (a Pasco a,
cap. 6). Jesus alimentou cinco mil pessoas com
apenas cinco paes e dois peixinhos. Deixando a
multidao, os discipulos tentaram atravessar 0 mar
da Galileia, mas se depararam com uma tempestade. Naquela noite, Jesus veio caminhando ate
eles sobre a agua e acalmou a tempestade. No dia

..

.

alega~6es na Festa dos Tabernaculos.jesus implica que Ele e 0 Messias. Por causa de Suas alegacoes, os lideres judeus 0 atacaram verbalmente
(8.13). Ele ofendeu a alguns dizendo-lhes que
eram escravos (8.33-36) e nao verdadeiros filhos
de Abraao (8.41). Ele ate os acusou de serem filhos do diabo (8.44).0 auge dessa secao e quando os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus
porque Ele alegava ser eterno (8.32,59).
No capitulo 9,Jesus deu vista a urn homem
que nascera cego. Esta cura causou controversia
entre os lideres judeus porque Ele 0 fez em urn
sabado. Isso ilustra Jesus como a "luz do mundo"
e reforca 0 tema espiritual de "luz e trevas" que
foi introduzido no pr6logo.Jesus explicou que a
Sua missao era dar vista aos cegos e mostrar, aqueles que pensam que enxergam, que e!es estiio cegos
(9.39, traducao do autorl.jesus deixou claro que
estava referindo-se a cegueira espiritual; os fariseus eram cegos, embora alegassem que podiam
ver (9.40,41).

seguinte, Ele os repreendeu por sua preocupacao
com 0 pao perecivel e os encorajou a se concentrarem no alimento espiritual (i.e., vida eterna) que
somente Ele poderia prover. Ele lhes disse: Eu sou
oplio da vida (6.35). Qualquer que participar do
verdadeiro pao do ceu tera a vida eterna (6.48-58).
Jesus,o verdadeiro Pao, portanto, e superior ao pao
da Pascoa. Como resultado, muitos de Seus discipulos 0 deixaram (6.66).
Jesus fez duas alegacoes durante a Festa dos
Tabernaculos (cap. 7-9): primeiro, Ele e a "agua
da vida" (7.37-39, a traducao do autor); e, segundo, Ele e a luz do mundo (8.12). Ao fazer essas

Um pastor com um rebanho de ovelhas.
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A cura do cego de nascens:a e seguida do Discurso do Pastor que Jesus fez e de Sua manifestacao
na Festa da Dedicacao judaica (cap.l0).Ao retratar a si mesmo como urn pastor,Jesus recorreu a
uma rica tradicao de textos do Antigo Testamento
sobre ovelhas e pastores". Os lideres religiosos
eram ladroes e salteadores, enquanto Cristo era 0
Pastor messianico que conhecia as ovelhas pelo
nome, conduzia-as, e estava disposto a entregar a
Sua vida por elas (10.3,11). Nesse rebanho havia
nao s6 ovelhas judias, mas ovelhas gentias tarnbem
(10.16). Todas as ovelhas que entram nesse aprisco devem entrar por meio de Jesus; Ele e a porta
(10.7). Elas conhecerao a Sua voz e 0 ouvirao
(10.4). Este capitulo foi conduido com muitos dos
ouvintes de Jesus reconhecendo que tudo 0 que
[oao disse sobre Ele era verdadeiro (10.41). Os 11deres judeus, entretanto, ainda nao creram, mostrando que nao eram ovelhas de Jesus (10.25,26)13.
sinal final e mais culminante do Ciclo das
Festas e a ressurreicao de Lazaro (cap. 11). Este
sinallevou 0 sumo sacerdote a procurar a morte
de Jesus. Ele argumentou que conuem que um bo-

Ciclo das Festas e 0 Livro dos Sinais concluem a uncao de Jesus, Sua entrada triunfal em
Jerusalem, e a vinda dos gregos para verem Jesus
(12.1-50). Seis dias antes da Pascoa, Maria ungiu
os pes de Jesus com urn perfume caro (12.1-7).
Isto levou Judas Iscariotes, 0 traidor de Jesus, a
critica-la por nao vender 0 perfume e dar 0 dinheiro aos pobres (12.6). Jesus 0 repreendeu dizendo: Deixai-a; para 0 dia da minha sepultura
guardou isto. Porque os pobres, sempre os tendes
conuosco, mas a mim nem
me tendes (12.7,8).
Esse intercambio contemplava a morte de Jesus e
pela segunda vez no evangelho revela que Judas
era aquele que trairiaJesus (veja ]o 6.7).
No dia seguinte, na entrada triunfal (12.1219), aqueles que ouviram sobre a ressurreicao de
Lazaro se reuniram para receber Jesus como 0 rei
de Israel ostentando ramos de palmeiras enquanto Ele cavalgava sobre urn jumentinho. Isto foi 0
cumprimento de Zacarias 9.9: eis que 0 teu rei oird
a ti [... J montado sabre umjumento, sobre um asninho,jifho dejumenta. Essa grande recepcao fez com
que os fariseus lamentassem: Vedesque nada apro-

=r:

o

mcrn

veitais? Eis que todos -uao apos de (JQ 12.19).

marra pela pava c que rido pereta tada a rtacdo

o

(11.50). Bern provavelmente, 0 sumo sacerdote
queria dizer que seria melhor que Jesus morresse
do que Roma destruisse uma nacao inteira por
aceita-lo. Contudo, na verdade a declaracao do
sumo sacerdote foi profetica; J oao enxergou a
decisao do sumo sacerdote de sacrificar a vida de
Jesus como uma predicao de que Jesus morreria
como expiacao pelo pecado (11.52).

A reterencla de Joao if Pascoa em 11.55 pode
indicar que essa ceclaracao seja parte do tema
do Cordeiro Pascal introduzido pelo testemunho de Joao Batista no capitulo 1 (1.29). Joao
esta enfatizando que 0 cordeiro sacrificado na
Pascoa era realmente uma profecia que visual izava a morte do Messias como urn sacriffcio
para 0 povo.

•

Livro dos Sinais foi concluido com alguns
gregos tementes a Deus que vieram saber sobre
Jesus (12.20).Jesus interpretou a vinda deles como
urn sinal de que a Sua hora de ser glorificado finalmente havia chegado (12.23). Pois, nessa hora
Ele seria levantado sobre a cruz e atrairia a todos
para si (12.32). Apesar dos muitos sinais que Ele
operou diante deles, eles nao creram nele.
Nao obstante, muitos outros creram nele, ate
mesmo entre os lideres; mas, por causa dos fariseus, eles mantiveram sua fe em segredo
(12.42,43).
Com esse pronunciamento em vista, 0 quarto
evangelho concluiu que a incredulidade nao deve
ser nenhuma surpresa, ja que foi antecipada em
Isaias (}o 12.38-41; Is 6.10; 53.1); e que Jesus veio
como a luz do mundo (12.46); que crer no Filho
e a (mica salvacao (12.44,48); que a vida eterna
vem pelo Filho (12.50); e que 0 Pai fala por intermedic do Filho (12.44,49,50) .
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o Iiv.rQ.d~gloria(Jo 13.1-21.25)

acao que preparou os discipulos de Jesus para
servir uns aos outros, de tal forma que 0 seu amor
e unidade mostrem ao mundo que eles eram Seus
discipulos (13.35; 17.22).
Depois que Jesus envioujudas noite afora, Ele
cornecou a ensinar aqueles que eram osSeus (13.1).
Nesse discurso (13.1-16.33) Jesus preparou Seus
discipulos para aquilo que viria depois que Ele
voltasse para 0 Pai. Ele os consolou prometendo
preparar urn 1ugar para e1es e leva-los para si
(14.2), de enviar 0 Espirito Santo para conduzi-los e ensina-los (14.26; 16.12-15), e continuar a
habitar com eles ate mesmo depois de Sua glorificacao". Jesus prometeu dar-lhes tudo 0 que
pedissem em Seu nome (14.13-15). Ele advertiu
que tempos diflceis viriam e que aqueles que nao
conheciam ao Pai os expulsariam da sinagoga e os
matariam (15.18-25; 16.2,20).
Ap6s este discurso de despedida, Jesus faz
uma oracao sacerdotal por si mesmo, por Seus

A despedidade Jesus (Jo 13.1-17.26)
Com os eventos do Livro dos Sinais realizados,
os pr6ximos cinco capitulos diretamente antecipam a aproximacao do fim da vida de Cristo e se
focaliza em Sua preparacao dos discipulos para 0
proximo estagio da historia da salvacao,
Quando chegou a Ultima ceia de Jesus, 0 coracao de Judas ja estava preparado para trai-lo, e
Jesus ja sabia que 0 Pai tinba depositado nas suas

maos todas as coisas, e que bauia saido de Deus, e que
iapara Deus (13.1-3).Jesus, portanto,levantou-se
da ceia, deixou de lado a sua tunica, e come~ou a
lavar os pes dos discipulos. Quando Jesus terminou de lavar os pes deles, Ele exclamou: se eu,

Senhor e Mestre, vos lavei ospes, vas deveis tambem
lauar ospes uns aos outros. Porque eu uos dei 0 exemplo, para que, como eu vos fiz, [acais vas tambem
(13.14,15).0

..

lava-pes e, portanto, uma licao de

.

Um olival na igreja de S. Lazaro em Betania. A igreja foi construida nas proximidades
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Oliveiras no local tradicional do jardim do

,
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Capitulo

8

Getsemani

discipulos, e pelos futuros discipulos (cap. 17).
Para si mesmo,Jesus orou para que 0 Pai 0 glorificasse para que Ele pudesse, reciprocamente,
glorificar 0 Pai (17.2). Ele tambern orou para que
o Pai protegesse e unificasse os discipulos quando
fossem enviados pelo mundo durante a proxima
fase da historia da salvacao (17.11-18). Depois
Jesus orou para que os futuros cristaos tivessem
uniao para que pudessem ser testemunhas para 0
mundo (17.21-23). A oracao de Jesus concluiu
expressando 0 Seu amor a todos os que cressern e
o Seu imenso desejo de que todos os futuros fieis
se reunissem com Ele (17.24).

ser julgado por Anas, 0 sacerdote. Depois.jesus foi
levado para Pilatos, 0 governador, que tentou evitar
ser envolvido no julgamento deJesus, mas osjudeus
insistiram que a leiromana nao os permitia condenar
ninguem a morte. Pilatos, portanto,interrogou Jesus
concernente as Suas alegacoes ao Reino e a Sua
origem (18.33-37). Jesus respondeu reconhecendo
que Ele veio ao mundo para testificar a verdade e
que 0 Seu Reino nao e deste mundo (18.36,37).
No final, Pilatos tentou mandar Jesus ser acoitado
e liberado, mas osjudeus insistiram que preferiam
que de soltasse urn ladrao do que Jesus, e que, se
Pilatos pensasse diferente, de nao era amigo de
Cesar (19.12). Finalmente, Pilatos cedeu e permitiu que Jesus fosse crucificado, embora nao
encontrasse base para condena-lo (19.6,15,16).

A prisao e os julgamentos de Jesus
(Jo 18.1-19.16)
Tendo term in ado a Sua oracao.jesus entrou
no jardim onde se deparou com Judas (0 traidor)
e com sold ados armados. Pedro sacou sua espada
e feriu 0 servo do sumo sacerdote.Jesus rejeitou sua
intervencao e entregou-se voluntariamente para

Cruciticacao, sepultamento e ressurreicao
de Jesus (Jo 19.17-20.29)

•
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Jesus foi entao crucificado sob uma placa que
dizia: "Jesus de Nazare, Rei dos judeus". Durante

.•..

?oao - Creia e tenha vila

..•.

o turnulo do jardim e um lugar oferecido pela tradicao como 0 local do enterro do corpo de Jesus.
novas, vieram e viram (20.3-10). Jesus entao
aparece a Maria Madalena no jardirn e a Seus
discipulos em tres ocasi6es diferentes (20.1119). Durante essas manifestacoes.jesus consolou
Maria, convenceu Tome da Sua ressurreicao, e

o decurso de Sua crucificacao.joao registrou uma
serie de cumprimentos profeticos, Primeiro, a
diuisao das vestimentas de Jesus pelos sold ados e
vista como 0 cumprimento do Salmo 22.18. Segundo, Jesus pediu de beber, cumprindo assim
Salrno 22.15. Depois disso,Jesus pronunciou as
palavras estd consumado e rnorreu. Ap6s a morte
de Jesus, os judeus pediram que os crucificados
tivessern as pernas quebradas para adiantar a
morte deles para que pudessern ser retirados antes
do sabado. Entretanto, porque Jesus ja estava
morto, eles ndo quebraram as pernas dele. Pelo
contrario, eles perfuraram 0 Seu lado com uma
lanca, e logo saiu sangue e agua. joao viu esses
aspectos da crucificacao de Jesus como 0 cumprimento de duas profecias: Ele the guarda todos os
seus 05505; nem sequer um deles se quebra e olbarao
para mim, a quem traspassaram (Ex 12.46; Nm
9.12; S134.20; Zc 12.10).
Jesus foi sepultado em urn nimulo novo por
Nicodernos e Jose de Arirnateia (urn discipulo
secreta de Jesus, em 19.38-42). Entretanto,
quando Maria Madalena veio visitar 0 tumulo,
o mesmo estava vazio. Pedro e joao, ao ouvir as

rcafirrnou Pedro de que de estava perdoado por

nega-lo,
Jesus se manifestou (phaneroo, revelacao integral) a sete discipulos que pescaram a noite
toda e nao pegaram nada (21.3). Jesus lhes
forneceu uma pesca abundante, depois comeu
com eles na praia. Jesus perguntou a Pedro tres
vezes: amas-me? (21.15-17). Mediante a confissao positiva de Pedro, Jesus 0 recornissionou
para a obra.

Epflogo (Jo 21.1-25)

o

Evangelho de joao foi concluido com urn
epilogo de dois versiculos que verifica a autenticidade do relato do evangelho e observa que
embora Jesus tenha feito rnuitas outras coisas,
ninguern poderia possivelrnente escrever todas
elas. Se alguern 0 fizesse, nem 0 mundo to do poderia conter todos os livros que seriam escritos.

+

89

A Essencia

Capitulo 8

do Novo Testamento

7. Por exernplo.joao presume que 0 seu publico ja sabe
da hist6ria da uncao de Jesus (cap. 12). No mais,J oao
parece esperar que seu publico estivesse familiarizado com as cerimonias das festas judaicas (cap.
5-12).

untas para estud
1. Como 0 Evangelho de Joao enfatiza a deidade de Jesus?
2. Como este evangelho se difere dos evangeIhos sinoticos?
3. Como Joao divide sua hlstoria geograficamente e tematicamente?
4. Por que Joao coloca tanta entase em se crer
no evangelho?
5. Como isto deveria afetar como apresentamos
o evangelho?

8. Tais como: "Os judeus nao se comunicam com os
samaritan os" (4.9, traducao do autor), e que Maria
Fosseaquela que lavou os pes deJesus (11.12).
9.

Os fragmentos Rylands sao uma evidencia para fixar
a data do evangelho no primeiro seculo,

10. Entretanto, nao esta claro se Jesus era visto como
cordeiro pascal como 0 apostolo joao via.

0

11. Ezequiel2.1 e depois, cerca de 90 vezes mais.

NOTAS

12. No contexto da repreensao de Jesus aos lideres religiosos judeus, Ezequiel 34 com sua critica semelhante aos lideres judeus e a sua promessa da vinda
de urn perfeito pastor messianico e provavelmente
o mais fundamental (veja tambern Gn 48.15; 49.24;
S123.1; 28.9; 77.20; 78.52; 80.1; Is 40.11;]r 31.10;
Ez34.1-11).

1. joao 13 apresenta 0 discipulo amado presente na
ultima ceia. Mateus e Marcos parecem indicar que
apenas os 12 discipulos de Jesus estavam presentes
na ultima ceia (Mt 26.20; Mc 14.17).
2.

Confira os capitulos 13-16;

21.2.

3. joao 15.15; os Doze menos Judas.

13. As alegacces de Born Pastor deJesus sao adequadas no contexto da Festa da Dedicacao, porque a
celebracao se concentrava na libertacao de Israel
pela familia dos macabeus. j esus era 0 Messi a s
que, no espirito de Judas Macabeu, pastorearia 0
Seu povo nas promessas de Deus na Festa da
Dedicacao.

4. Alern do mais, nao haveria tempo suficiente para os
rumores se espalharem de que ele viveria ate que
Jesus viesse 00 21).
5. lrineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Teofi10 de Antioquia, Origenes e outros atribuem olivro
a [oao.

14. Jesus disse que Ele, e nao Israel, era a videira verdadeira e eles eram os ramos e que fora dele, eles nao
poderiam fazer nada (15.1-8; cf. Is 5).

6. joao Batista aparece 21 vezes no Evangelho de joao:
1.6,15,19,26,28,29,32,35,40; 3.23,24,25,26,27; 4.1;
5.33,35,36; 10.40,41.

•
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1itoJ'
t.evanlo a menJ'aJemao mundo

-tos dos Apostolos e 0 segundo volume de uma serie de duas partes. 0 Evange1ho de Lucas foi a primeira parte. 0 escritor Lucas comecou contando a
historia da vida, do ministerio, da morte e ressurreicao de Jesus Cristo. Ele
continuou sua historia em Atos, dizendo como a mensagem de Jesus foi pregada ao
mundo apos a ascensao de Cristo ao ceu. A Igreja comecou uma comunidade pre-

AUTOR

dominantemente judaica em Jerusalem, e Lucas
conta como e1a tornou-se predominantemente
gentia, chegando ate la em Roma. Lucas enfatiza
dois pregadores do evange1ho, Pedro e Paulo,
como personagens importantes na disseminacao
do evangelho.Jesus e 0 personagem principal no
Evangelho de Lucas, eo Espirito Santo e enfati-

A autoria do Evangelho de Lucas e de Atos
dos Apostolos liga intimamente os dois livros.
Tanto a evidencia interna quanto 0 testemunho
externo fornecem forte evidencia de que Lucas
escreveu os dois livros. Carson e Moo declaram:

zado como aquclc que continua

"A autoria

0

mi nisterlo de

I

Autor:

Lucas

• Desfmatario:

Te6filo

• Local da escrita:
I
: Data:

Desconhecido
60-62 d.C.

I

• Palavra-chave:
I
• Versfculo-chave:

Testemunha (gr. martus)
Mas recebereis a virtude do
Espirito Santo, que ha de
vir sabre v6s; e ser-me-els •
testemunhas tanto em Jerusalem como em toda a:

.·..............

de Lucas

concerncnte

a csses

dais

livros permaneceu praticamente incontestada ate
o inicio das abordagens critic as quanto ao Novo
Testamento no final do seculo 18"1. A referencia
a Teofilo como 0 destinatario no prologo de
Lucas (1.1-4) e de Atos (1.1,2) indica que ambos
os livro~ foram dedicados ao mesmo homem e
que Atos esta continuando a his tori a do final de
Lucas. As quatro secoes contendo "nos" em Atos
(16.10-17; 20.5-15; 21.1-18; 27.1-28.16)
indicam que 0 autor estava viajando com Paulo
naquelas ocasi6es. Paulo especificamente mencionou Lucas como urn de seus companheiros
em Colossenses 4.14; Filernom 1.24 e 2 Timoteo 4.11. Lucas era urn medico (C1 4.14). 0
livro tern bastante terminologia medica e foi
escrito em urn excelente estilo grego que se
esperaria de urn medico (veja 0 Evangelho de
Lucas, Autor). 0 1ivro de Atos e urn exemplo de

Jesus no livro de Atos dos Apostolos.

Judeia e Samaria e ate aos •
confins da terra (1.8).
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uma cuidadosa pesquisa que se esperaria de urn
doutor (veja Lc 1.1-4).

nificante como a destruicao de Jerusalem e do
templo no ana 70. Isso coloca a data de escrita
do evangelho anterior a 70 d.C. E ja que 0 evangelho foi escrito antes de Atos, considere os seguintes eventos em Atos dos Ap6stolos. Este
livro nao menciona a morte de Paulo (c. 68 d. C.)
ou a perseguicao dos cristaos por Nero (64 d.C.),
indicando que a data deve ser ainda anterior. Ja
que 0 livro termina antes do julgamento decisivo
de Paulo, e provavel que 0 livro de Atos tenha
side compilado por volta do ana 62. Isso significa que 0 Evangelho de Lucas foi escrito por
volta de 60-62 d.C.

DESTINATARIO

o destinatario

primario tanto de Lucas como

de Atos era urn homem com 0 nome grego de
Teofilo: "am ante de Deus" ou "amigo de Deus"
(Lc 1.3; At 1.1). Em Lucas 1.3, ele e chamado
de "excelentissimo Teofilo", indicando que era
urn homem de posicao governamental (veja At
24.3; 26.26, onde 0 titulo e usado para governadores). Alguns tern sugerido que Teofilo possa
ter side 0 patrocinador de Lucas, que pagou os
custos de publicacao dots) Iivro(s}". Outros sugerem que Lucas fosse urn escravo que teria sido
libertado por Teofilo. Tudo is so, entretanto, sac
especulacoes.
fato de que esses livros foram circulados
como os outros evangelhos indica que a intencao
de Lucas em escrever os livros nao fosse so para
Teofilo, embora ele seja 0 destinatario principal.
que tornava 0 livro valioso para Teofilo, se

GENERO E ESTRUTURA
Lucas escreve que ele ja esta "inform ado minuciosamente de tudo desde 0 principio" da hist6ria de Jesus e que ele escreveu em ordem para que
Teofilo conbeca a certeza das coisas de que jd estd
inJormado (Lc 1.3,4). Darrell Bock descreve Atos
como uma escrita historica antiga e tarnbern uma
biografia.

o

o

aplicaria aos au rros tarribdrn".

o problema aqui com a classificacao e que 0
personagem principal de Atos e Deus, e nao urn
de seus servos. Entao, se for uma biografia, e de
urn tipo especial, uma "teografia", se assim podemos dizer. Essa nuvem nas linhas do genera
apontam para a peculiaridade de Atos e torna
dificil saber se ele deve ser classificado como
uma historia antiga (historia dos grandes feitos)
ou uma forma especial de biografia (historia da
obra diretiva, salvifica de Deus)."

OCASIAO E DATA

o pr6logo

de Lucas fornece 0 seu prop6sito
em escrever para Te6filo: para que conbecas a certeza das coisas de que ja estds informado (Lc 1.4).
Lucas terminou seu evangelho com 0 Jesus crucificado e ressuscitado, comissionando os Seus
discipulos como testemunhas para levar a Sua
mensagem ao mundo. Entretanto, eles deviam
primeiro esperar em Jerusalem ate que a promessa do Pai viesse, na pessoa do Espirito Santo (Lc
24.49). Lucas continuou a hist6ria em Atos, escrevendo tudo queJesus comeiou, ndo so ajazer, mas
a ensinar, ate ao dia em que foi recebido em cima
(1.1,2).
Se Lucas tiver usado Marcos como uma das
fontes para 0 seu evangelho, entao 0 livro nao
pode ser datado antes de 70 d.C. Seria estranho
que Lucas nao mencionasse urn evento tao sig-

1
+

Lucas deu diversas chaves literarias que destacam as secoes mais importantes deste livro. Em
Atos 1.8, Jesus manda Seus discipulos serem
testemunhas para 0 mundo, saindo em tres circulos concentricos. Primeiro, eles deveriam come\ar em Jerusalem; segundo, eles deveriam progredir para a Judeia e Samaria; e terceiro, eles deveriam levar 0 evangelho as partes mais remotas da
terra. Isto forma 0 esboco do livro. Cinco outras
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declaracoes sumarias sac colocadas estrategicamente como argumentos conc1usivos nas secoes
mais importantes. Estas se alternam entre dizer
que a Palavra de Deus se espalhava (6.7; 12.24;
19.20) e que a igreja crescia (9.31; 16.5). Os dois
primeiros sumarios encerram as duas primeiras
secoes geograficas do livro; as tres ultimas conc1uern subsecoes surnarizando as viagens missio-

Esljo~o
: I. A Igreja passa a existir em Jerusalem (At:
:
1.1-6.7)
A. A Igreja foi fundada em Jerusalem (At
1.1-2.47)
B. A Igreja se expandiu em Jerusalem (At
3.2-6.7)
II. As testemunhas da Igreja se espalham para
a Judeia e Samaria (At 6.8-9.31)
A. 0 martfrio de Estevao precipita a disper- :
SaD (At 6.8-8.3)
:
B. Filipe e enviado a ministrar (At 8.4-40)
C. Saulo e convertido e chamado para 0 :
rninisterio (At 9.1-31)
:
III. As testemunhas da Igreja se espalham para:
os confins da terra (At 9.32-28.31)
A. A Igreja avanca para Antioquia da Sfria (At
9.32-12.24 )
B. A Igreja avanca para Chipre e Asia Menor
(At 12.25-16.5)
C. A Igreja avanca para a costa ocidental do
mar Egeu (At 16.6-19.20)
D. A Igreja avanca para Roma (At 19.21- •

narias de Antioquia da Siria a Rorna. Lucas
tambern registrou pelo menos 23 discursos em
Atos, totalizando cerca de urn terce do livre'.
Estes enfatizam a importancia do testemunho
pessoal, especialmente aqueles que demonstram
a centralidade de Cristo e a soberania de Deus na
divulgacao do evangelho.
Alguns entendem 0 prop6sito do livro como
uma apologia para 0 ministerio apostolico de
Paulo. Embora isso nao se enquadre no prop6sito
total, definitivamente existem paralelos entre
Pedro e Paulo no livro. Lucas demonstrou que
Paulo, vindo depois, de urn circulo externo de
disdpulos, era verdadeiramente urn apostolo
aprovado por Deus. Sua mensagem do evangelho
era divinamente ordenada; sua missao aos gentios
era conduzida segundo a aprovacao e direcao de
Deus; c, assim como Pedro, Paulo era verdadeira-

.

mente urn homem de Deus.

Pedro

.

28.31)

•

Paulo

3.1-11

Curou um coxo de nascence

14.8-18

5.15,16

A sombra de Pedro curou pessoas

19.11,12

5.17

13.45

8.14-25

o sucesso provocou ciumes nos judeus
o Espfrito Santo vem pela irnposieao

8.9-24

Lidou com slmao,

9.36-41

Ressuscitou Dorcas

12.1-19

Pedro, aprisionado,
milagrosamente

das rnaos de Pedro
0

rnaqlco

e solto
I
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Curou um coxo de nascence

tencos e aventais de Paulo curaram
pessoas

19.1-10

o sucesso causou chimes nos judeus
o Espfrito Santo vem pela irnposicao

13.6-11

Lidou com Bar-Jesus,

20.9-12

Ressuscitou Eutico

16.16-34

Paulo, aprisionado,
milagrosamente

das maos de Paulo
0

feiticeiro

e solto
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·

o

nascimento e 0 crescimento da Igreja em
Atos dos Apostolos revel a 0 plano de Deus de
levar a mensagem do evangelho, como uma extensao da esperan~a messianica do Antigo Testa-

e

significando "chamar": logo, ekklesia literalmente significa "chamados para fora". Apesar
da origem do termo ekklesia, sua entase nao
nas pessoas chamadas, mas nas pessoas reunidas, isto e, uma assembleia ou concreuacao.
No grego secular, ekklesia era comumente usada para os cidadaos reunidos em uma cidade
(veja At 19.32,39,40). No Novo Testamento,
ekklesia e encontrada nos evangelhos apenas
tres vezes, todas em Mateus (16.18;18.17), 23
• vezes em Atos e 62 vezes em todas as cartas de
: Paulo juntas. Jesus afirmou que Ele edificaria a
: ekklesia (Mt 16.18) e que a ekklesia deve exer- :
: citar disciplina sobre os membros que pecam :
: (Mt 18.15-17). Na passagem anterior, Jesus:
: usou ekklesia em sentido corporativo (todos os :
: Mis), e na passagem posterior no sentido local·
: (fieis em uma assembleia especifica). Hoje,
: mars de dots mil anos depots, 0 livro de Atos
: dos Apostolos fornece a suprema descricao da
: necessidade de um cuidado fervente e pessoal
: pelos companheiros cristaos, um continuo cul: tivo do crescimento espiritual entre todos os
: membros da igreja, e a necessidade de um
: compromisso inequfvoco de evangelizar e dis: cipular na Igreja atual.

Jerusalem (Lc 1) ao coracao do mundo gentio em
Roma (At 28.16-31).
A soberania de Deus tern urn importante
pape1 nos eventos dos dois volumes. Pedro diz aos
judeus que 0 que aconteceu com Cristo foi como
parte de urn determinado conselho e presciencia de
Deus (At 2.23). Em Atos, a soberania de Deus e
vista na forma como Ele usou as perseguicoes para
levar 0 evangelho ao mundo gentio.
livro de Atos dos Apostolos tambem inclui
uma defesa do cristianismo. Embora os judeus
odiassem a Paulo e a sua mensagem por causa de
sua inclusao dos gentios, as autoridades govern amentais de Roma repetidamente dec1araram que
o mensageiro do cristianismo era inocente de
qualquer crime. No final, Paulo ficou livre para

o

0

Destaque grego

: Igreja. Grego £KKAll<Jia (ekklesia). 0 substan- :
: tivo grego ekklesia composto da preposicao :
: ek, significando "saindo de", e do verbo kaleo, :

mento, de urn cenario completamente judaico em

pregar

Capitulo 9

evangelho do Reino de Deus e ensinar

com toda a liberdade as coisaspertencentes ao Senhor
Jesus Cristo, sem impedimenta algum, por dois anos
em Roma (At 28.31).

I. A Igreja passa a existir em Jerusalem
(At 1.1-6.7)
A. A Igreja foi fundada em Jerusalem
(At 1.1-2.47)
Atos dos Apostolos come~a com a transferencia da responsabilidade e autoridade para os
apostolos. Jesus os comissionou, subiu ao ceu, e 0
Espirito Santo desceu com poder para cornecar a
salvar os judeus perdidos primeiro e depois trazer
os gentios a salvacao. A oposicao rapidamente se
levantou, tanto de dentro como de fora da Igreja.
Mas 0 poderoso mover do Espirito Santo nao
podia ser detido enquanto a Palavra de Deus se
espalhava e 0 numero de discipulos crescia em
Jerusalem.

:
:
:
:
:

e

·

.

Depois da ressurreicao, Jesus apareceu por
mais de 40 dias, dando provas convincentes de
Sua ressurreicao e falando sobre 0 Reino de Deus.
Ele disse aos discipulos que esperassem em Jerusalem pe1a promessa do Pai, 0 batismo com 0
Espirito Santo (1.3-5). Os discipulos tinham
perguntas sobre a retomada do programa do
Reino. Ao inves disso,]esus enfatizou a presente responsabilidade de serem Suas testemunhas,
desde Jerusalem ate os confins da terra. Depois
de cornissiona-los, Jesus subiu ao ceu com a

+
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promessa, dada pelos anjos, de que Ele mais tarde
voltaria (1.6-11).
Os apostolos, algumas mulheres e os irrnaos de
Jesus, formando urn grupo no total de aproximadamente 120, voltaram para 0 cenaculo e se dedicaram a oracao. A fim de serem completos em
seu grupo fundamental, os ap6stolos escolheram
Matias como urn substituto apostolico de Judas
(1.15-26).

dos discipulos, que Jesus, a quem eles haviam
crucificado, agora era Senhor e Cristo (2.36).
A passagem de Atos 2.4-11 da uma descri~ao das linguas como eram usadas pelos apostolos. Lucas diz que todos foram cheios do Espirito Santo e comecaram afalar em outras linguas
(At 2.4). A palavra usada aqui e glossa, literalmente significando "linguas". Aqueles que
ouviram os apostolos falando disseram que

Dez dias depois, no dia de Pentecostes, com

estavam ouvindo em sua propria lingua (2.8). A

os judeus reunidos em Jerusalem vindos de todas
as partes do mundo conhecido, 0 Espirito Santo
desceu como 0 dom prometido do Pai, assim
como Jesus havia dito que Ele desceria (Lc 24.49;
At 1.5).
A descidado Espirito Santo sobre os discipulos foi evidenciada pelo som de urn vento veemente e linguas como que de fogo repousando sobre
cad a urn, enquanto eles falavam em varias linguas
que a multidao entendia (2.1-4). A multidao diversificada de judeus em Jerusalem, uaroes religio50S, de todas as nacoes (2.5), ouviam os discipulos
fa1arem, em suas proprias linguas, das grandezas
de Deus (2.11). Porque alguns ficaram perplexes
com 0 significado daquilo, Pedro deu uma expli-

palavra usada aqui e dialectos, urn termo de onde
vem a nossa palavra "dialeto", significando uma
variedade de uma lingua. Deus havia dado aos
apostolos a capacidade de falar em linguas que
eles nao haviam aprendido, mas que outros
podiam entender.
Percebendo que haviam matado 0 Messias, as
multid5es "compungiram-se em seu coracao"
(literalmente, foram "perfurados no coracao") e
perguntaram 0 que deveriam fazer. Pedro lhes
disse que deveriam se arrepender (i.e., mudar de
opiniao) sobre Jesus e sair daquela "gera~ao perversa" que 0 matou (2.37-40). Tal transforrnacao
resultaria no perdao de seus pecados. Eles foram
convidados a se batizarem em agua no nome de

cacao ern seu prirneiro

Jesus. Cerca de tres mil aceitararn e foram bati-

serrnao registrado

(2.14-

zados. Estes formaram uma comunidade distinta,
a igreja sob a instrucao dos ap6stolos e em intima
cornunhao uns com os outros. Deus acrescentava
ao numero deles diariamente (2.41-47). A Igreja
havia cornecado e continuaria a crescer em forca
e em numero (2.47; 4.4; 5.14; 6.1,7; 9.31).

40). Pedro explicou que eles viram 0 que Joel
havia predito: do meu Espirito derramarei [... J
naqueles dias (2.18; c£J12.28-32). Pedro argumentou que Deus ressuscitou aJesus, urn fato do qual
eles eram testemunhas ocu1ares (2.22).0 Espirito Santo estava demonstrando, por intermedio

Texto Biblico

Situa~ao

Proposito

1. Atos 2

Dia de Pentecostes
(judeus)

Para mostrar aos judeus que Deus estava iniciando um
novo corpo, i.e., a Igreja.

2. Atos 8

Samaritanos

Para mostrar aos judeus que os samaritanos foram
acrescentados a Igreja em base de igualdade.

3. Atos 10

Gentios (na casa de
Cornelio)

Para mostrar aos judeus que os gentios foram acrescentados Igreja em base de igualdade.

a

•

95

A Essencia

Capitulo 9

do Novo Testamento

B. A Igreja se expandiu em Jerusalem
(At 3.1-6.7)

operado aquele milagre. Pedro novamente testificou que Jesus, aquele a quem des crucificaram e
a quem Deus ressuscitou dos mortos, era a unica
esperanca para a nacao (4.12). Os lideres judeus
viram 0 homem que fora curado, reconheceram 0
milagre, mas continuaram a rejeitar a Jesus como
o seu Messias (4.13-22).0 maior desejo de1esera
interromper 0 testemunho de Pedro eJoao. Qyando Pedro e [oao foram liberados, eles voltaram
para a igreja e oraram pedindo ousadia e coragem
para continuarem testemunhando (4.24-31).
Desafios tambem surgiram de dentro daigreja. Em uma atmosfera de doacao sacrificial e altruista, Lucas escreveu sobre Barnabe como urn
exemplo positivo (4.32-37). Barnabe vendeu uma
propriedade e deu 0 dinheiro aos apostolos. Ananias e Safira queriam 0 mesmo reconhecimento
que Barnabe recebeu. Eles venderam uma propriedade, mas guardaram uma parte do dinheiro
para des mesmos, urn exemplo de hipocrisia e
avareza (5.1-11). Deus respondeu com a morte de
Ananias e Safira a fim de evitar que este pecado
mortal fizesse maiores incursoes dentro da igreja.

o

Espirito Santo operou por intermedio de
Pedro e Joao para curar urn coxo de nascenca que
tinha mais de 40 anos (3.1-11; 4.22). 0 milagre
aconteceu do lade de fora do templo, atraindo
uma grande multidao, assim que perceberam que
algo sobrenatural havia acontecido. Pedro explicou para a multidao que era por causa da obra de
Jesus ressuscitado operando neles que aquele
homem foi curado (3.12-26). Novamente Pedro
instou para que des se arrependessem para que 0
pecado por terem crucificado 0 Messias pudesse
ser perdoado. Tal arrependimento resultaria em
perdao pessoal, e se a nacao que havia crucificado
a Jesus por ignorancia se arrependesse, Deus enviaria Jesus, 0 Messias escolhido. Esta oportunidade estava disponlvel se des tao somente se
desviassem de seus maus caminhos (3.22-26)8.
Imediatamente houve oposicao da lideranca
judaica (4.1-31). Pedro e joao foram levados
diante do Supremo Conselho Judeu para explicar
com quepoderouem nome de quem (4.7) des haviam

A moderna cidade de Jerusalem, ao sui, depois do vale de Cedrom, vista do monte Scopus.
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N a medida em que os sinais e maravilhas aeonteciam (5.12-16), a igreja crescia. Cheios de inveja,
os lideres judeus colocaram os discipulos na prisao.
Qpando um anjo os libertou e eles voltaram a ensinar no temple, 0 Sinedrio novamente os questionou. Depois de serem acoitados, ameacados e
liberados, eles continuaram a pregar e a ensinar. A
alega~ao deles era que Mais importa obedecer a Deus
do que aos homens (5.17-40). Apesar dos acoites, os
ap6stolos se alegraram de serem considerados
dignos de sofrerem por Cristo (5.41,42).
Alem disso, outros desafios internos se infiltraram, de forma que a avareza e 0 egoismo cresceram dentro da igreja. As viuvas dos judeus helenistas estavam sendo desprezadas na entrega
diaria de alimentos (6.1-7). A igreja "resolveu 0
problema" selecionando sete judeus helenistas
para realizarem 0 trabalho de servir para que os
apostolos ficassem livres para a oracao e 0 ministerio da Palavra. Estes provavelmente foram os
primeiros diaconos e refletiam uma crescente
organizacao interna para satisfazer as necessidades da igreja.
No final da primeira secao majoritaria do livro,
Lucas resumiu que crescia a palavra de Deus, e em

sinais entre 0 po uo (6.8). Sua pregacao agitou 0
povo ate que ele foi levado diante do Sinedrio,
Depois de um longo discurso, on de ele demonstrou que a presente hostilidade contra 0 plano de
Deus nao era novidade em Israel (7.1-53), a lideran<;:ajudaica se levantou enfurecida e apedrejou
Estevao, fazendo dele 0 primeiro rnartir da Igreja.
Enquanto eles apedrejavam Estevao, um homem
chamado Saulo (Paulo) foi introduzido como
alguern que aprovava a execucao (7.58).

Jerusalem se multiplicava

rnjios sobre

muito

0

B. Filipe

ruimero dOJdiJci-

pulos (6.7). No decorrer do livro de Atos dos
Ap6stolos, Lucas computou 0 crescimento numerico da igreja como evidencia da bencao de Deus.

II. As testemunhas da Igreja se espalham
para a Judeia e Samaria (At 6.8-9.31)
Nesta segunda secao majoritaria deste livro,
Lucas introduziu tres homens que faziam parte
do movimento da Igreja que saiu de Jerusalem
para 0 mundo gentio: Estevao, Filipe e Saulo
(mais tarde, Paulo).

A. 0 martfrio de Estevao precipita a dispersao
(At 6.8-8.3)
Lucas mostra como 0 martirio de Estevao
precipitou a dispersao dos cristaos para aJudeia e
Samaria (6.8-8.3). Estevao, um dos "sete"(21.8),
era cheio de Fe de poder, Jazia prodigios e grandes

e enviado

a ministrar (At 8.4-40)

Filipe, que tambern era um dos "sete", foi 0
primeiro a ativamente levar 0 evangelho para fora
de Jerusalem (8.4-40). Por causa da perseguicao
que seguiu a morte de Estevao, Filipe foi para a
Samaria, onde realizava milagres e expulsava
dem6nios. Muitos se tornaram cristaos, inclusive
Simao, urn magico feiticeiro. Anteriormente, Simao era urn homem que surpreendia 0 povo (8.9),
recebendo muita atencao porque alegava ser alguem importante, aceitando ate 0 titulo de a
"grande virtude de Deus!" (8.4-15).
Em resposta a conversao dos samaritanos,
Pedro e [oao vieram de Jerusalem, impuseram as
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os novos

criataos,

e eles receberam

0

Espirito Santo. Os judeus e os samaritanos eram
amargos rivais, e havia 0 perigo de formarem
igrejas rivais. Os representantes
apostolicos
vieram de Jerusalem a Samaria, impuseram as
maos sobre os novos cristaos, demonstrando uma
continuidade entre os que eram de Jerusalem e de
Samaria. Quando Simao viu que 0 Espirito Santo era dado pelos ap6stolos, ele ofereceu dinheiro
para ter essa capacidade. Pedro falou duramente
a Simao, dizendo-lhe da necessidade de arrepender-se de sua impiedade (7.18-25).
Debaixo da lideranca divina, Filipe viajou para
o sul, na estrada de Gaza, onde se encontrou com
urn eunuco etiope (8.26-39). Depois que Filipe lhe
explicou sobre Jesus, a partir de Isaias 53,0 eunuco
respondeu com fe e foi imediatamente batizado. A
volta do eunuco para a Eti6pia e creditada com a
divulgacao do evangelho na Africa naquela epoca.
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c. Saulo e convertido

-

e chamado para

35 E

0

ministerio (At 9.1-31)
Urn evento decisivo acontece quando Saulo
e convertido e chamado para 0 ministerio (9.130). Saulo, urn membro do Sinedrio judeu, estava a caminho de Damasco onde planejava
prender os judeus cristaos. Enquanto viajava,
Saulo viu e conversou com Jesus ressuscitado,
tornando-se cego nesse processo. Mais tarde,
em Damasco, urn discipulo chamado Ananias

•

restaurou a visao de Saulo e 0 batizou. Deus
disse a Ananias que Saulo era urn instrumento
escolhido que levaria 0 nome do Senhor diante
dos gentios, e dos reis, e dosfilbos de Israel (9.1019). Imediatamente,
0 Saulo convertido
se
tornou urn pregador que ousadamente proclamou que Jesus era 0 Messias. Devido a oposicao
em Damasco, ele fugiu para Jerusalem, onde
mais oposicao 0 levou para sua propria cas a em
Tarso (9.20-30).
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que os gentios
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~
nao eram mais considerados

im-

puros. Ao contrario, eles deveriam ser vistos como
urn povo que necessitava

do evangelho

em urn

mvel igual aos judeus (10.9-23). Pedro trabalhou
com esta informacao

pregando

a mensagem

de

Cristo a Cornelio e aos seus convidados (10.2348). Assim que eles passaram a erer na mensagem
do sermao de Pedro, 0 Espirito

Santo foi derra-

mado sobre aqueles gentios da mesma forma em
que os crentes judeus haviam experimentado
dado aos judeus
Em uma segunda declaracao
Lucas mencionou
se espalhavam

0 crescimento

sumaria (9.31),

no

(10.47).0 mesmo Espirito Santo foi

Pentecostes

Muralha da eidade bibliea Damaseo.

e gentios

igualmente

como ficou

pelo falar em tinguas e pela exaltacao

evidenciado

a Deus (10.46).

das igrejas que

o proximo

por toda aJudeia, Galileia e Sama-

relato importante

concentrou-se

ria. Eles gozavam de paz, igrejas eram eonstruidas,

em urn novo centro para

e muitos passaram a temer ao Senhor. Lucas
agora preparou a base para a futura missao gentia.
A igreja se mudou para a area transieional
de

gelho em Antioquia
da Siria 01.19-30).
Na
dispersao
dos cristaos, apos a morte de Estevao, alguns foram para Antioquia onde tiveram

Samaria; e Paulo,

0

principal instrumento

para os gentios, foi dramatieamente

de Deus

sucesso

pregando

As noticias

identificado

e convertido.

despertou
Barnabe

a igreja

o

basicamente

de Jerusalem

Barnabe,

e descrito

para

para os gregos.
em Antioquia
a enviar
avaliar

urn

a obra.

como urn homem de hem e

Je

"cristaos" (11.26).

proximo estagio da missao da Igreja primitiva observa a Igreja avancando para Antioquia

(9.32-12.24).

evangelho

do evan-

cheio do Espirito Santo e de (11.24). Precisando de ajuda, Barnab6 trouxe Saulo (Paulo) de
Tarso para ajuda-lo. Em Antioquia
foi 0 primeiro lugar onde os fieis foram cham ados de

A. A Igreja avanca para Antioquia da Sfria
(At 9.32-12.24)

daSiria

ministerio

desta receptividade

representante,

III. As testemunhas da Igreja se espalham
para os confins da terra (A~ 9.3?-:-28.3.1)

0

0

Ate este ponto a Igreja era

composta

de judeus,

Iider da igreja em Jerusalem.

e Pedro era

0

Deus que ria que a

Sua Igreja incluisse

tanto

gentios. Na primeira

historia, Pedro curou

os judeus

quanto
0

os
pa-

Eneias (9.32-35) e ressuscitou Dorcas
(9.36-43). Como resultado desses milagres muitos
creram no Senhor (9.42).

ralitico

Na segunda historia,

Cornelio,

urn centuriao

militar gentio que morava em Cesareia, foi soberanamente preparado por urn anjo de Deus para
receber 0 evangelho (10.1-8). Ao mesmo tempo,
A aqua chegava ate Cesareia por um longo sistema baseado neste aqueduto de Herodes.

Deus deu a Pedro uma visao de urn lencol cheio
de animais que descia do ceu e uma mensagem

de

+
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Enquanto isso estava ocorrendo, Deus demonstrava Sua soberana aprovacao cia Igreja
(12.1-23). A separacao entre 0 judaismo e 0
cristianismo havia se ampliado. Herodes Agripa I procurou agradar aos judeus matando 0
ap6stolo Tiago (12.1,2) e colocando Pedro na
prisao (12.3,4). Mas Pedro foi milagrosamente

libertado pelas oracoes da igreja. Enquanto
Pedro estava livre, Herodes morreu no descontentamento de Deus por causa de sua arrogante presuncao de uma posicao como a de Deus
(12.20- 23). A Igreja estava se afastando de sua
base judaica, e tinha a direcao e a aprovacao de
Deus para ir aos gentios. Lucas resumiu que a

A PRIMElRA VlAGEM
MISSIONARlA DE PAULO
Atos 13.4-14.28
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Depois, a Igreja avans:ou para Chipre e para a
Asia Menor (12.25-16.5).
Barnabe e Saulo
voltaram de Jerusalem para Antioquia, trazendo
Joao Marcos consigo. Atraves de oracao e jejuns,
o Espirito Santo indicou it igreja que os lideres
Barnabe e Saulo deveriam ser enviados como
missionaries (12.25-13.3). Acompanhados de
Joao Marcos, Barnabe e Saulo viajaram para Chipre, seu primeiro destino.
Com isso, Paulo e seus companheiros embarcam em sua primeira viagem missionaria
(13.4-14.27). Ministrando em Chipre, 0 Espirito Santo confirmou a convocacao de Saulo por
um milagre que ele realizou: urn magico judeu
ficou cego e urn proconsul gentio se tornou cristae.
AMm disso, 0 nome de Saulo foi mudado para
Paulo; ele foi cheio do Espirito Santo e tornou-se
o lider da equipe (13.4-12). De Chipre, a equipe
mudou-se para a Asia Menor (Turquia moderna)
para a Panfflia e depois para a provincia da Gali-

Paulo pode ser visto nesta primeira experiencia.
Ele ia primeiro aos judeus, proclamando Jesus
como 0 Messias prometido no Antigo Testamento. ~ando os judeus 0 rejeitavam, ele se voltava
para os gentios que prontamente reagiam com fe.
Isso provocou 0 ciume dos judeus que levantaram
uma perseguicao contra Paulo e Barnabe.
Em Listra (14.8-20), Paulo realizou uma cura
milagrosa. 0 povo, pensando que os missionaries
fossem deuses, queria oferecer sacrificio a eles.
Atonito, Paulo deu urn segundo serrnao para direciona-los ao Deus Criador que havia lhes falado
pela natureza. Em breve os judeus de Antioquia
e Iconic chegaram e agitaram a multidao, arrastando Paulo para fora da cidade e apedrejando-o.
Alguns pensaram que Paulo havia morrido; outros
disseram que ele foi milagrosamente curado porque ele se levantou e voltou para a cidade. Depois
de partir para Derbe e fazer alguns discipulos ali
(14.21), os missionaries tracaram 0 caminho de
volta pelas cidades onde haviam side perseguidos
para fortalecer os discipulos e nomear lideres em
cada cidade. Eles, entao, retornaram para Antioquia da Siria onde relataram tudo 0 que Deus
havia feito ao abrir a porta da fe para os gentios

cia. Ern

(14.27,2g).

Palavra continuava a crescer e a multiplicar-se
(12.24).

B. A Igreja avanca para Chipre e para a Asia
Menor (At 12.25-16.5)

Perge, Joao

Marcos

sai u e voltou

para

Jerusalem (13.13; cf 15.37,38). Os dois missionarios foram para 0 norte para Antioquia da
Psidia, Iconic, Listra e Derbe, antes de percorrerem 0 mesmo trajeto de volta para casa.
Em Antioquia da Psidia (13.14-52), Paulo
pregou 0 evangelho (13.16-41) na sinagoga, onde
alguns gentios estavam presentes: os gentios, ouvindo isto, alegraram-se eglorificavam apalavra do
Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados
para a vida eterna. E a palavra do Senbor se divulgava por toda aquela provincia (13.48,49). A rea~aodos gentios despertou 0 ciume dos judeus,
levando Paulo e Barnabe a dizer-lhes que iriam
para os gentios (13.47). Os judeus trouxeram mais
perseguicao contra Paulo e Barnabe e os expulsaram do distrito. Os missionaries simplesmente
sacudiram a poeira de seus pes e partiram para a
pr6xima cidade. Urn padrao no ministerio de

•

Urn serio debate se levantou quando alguns
chegaram aJerusalem para ensinar a necessidade
de circuncidarem-se os gentios novos convertidos (15.1-35). A igreja de Antioquia enviou
Paulo e Barnabe a Jerusalem para resolver 0 assunto. 0 Concilio de Jerusalem aconteceu em
49 d.C., onde ficou determinado que os gentios
nao precisavam seguir a Lei de Moises, que era
urn juga que nem os judeus conseguiam carregar
(15.10). A decisao foi que tanto os judeus como
os gentios sac salvos pela gra~a por meio da fe
apenas (15.11). Esta foi uma inforrnacao importante para os gentios que precisavam saber que:
pela grata sois salvos, por meio da Je [...J Nao vem
das obras (Ef2.8,9). Os lideres mais proeminentes em Jerusalem enviaram uma carta do Concilio de Jerusalem para as novas igrejas declarando
a decisao que tomaram .
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o problema:

Alguns homens da Judeia vieram para a Antioquia e argumentaram: Se vas naa circuna usa de Motees, naa padeis sa/var-vas (At 15.1). Uma delegagao foi enviada a
Jerusalem, onde alguns crentes entre os fariseus discutiam concernente aos gentios que vieram a
Cristo: era mister circuncida-/os e mandar-/hes que guardassem a Lei de Moises (15.5).
cidardes, canfarme

A solu~ao: (1) Pedro argumentava que Deus ja havia demonstrado que Ele havia aceitado os gentios
na base da fe somente (15.7-11). (2) Barnabe e Paulo nao debateram teologicamente, mas contaram
rustorlas do que ja tin ham visto Deus fazer entre os gentios (15.12). (3) Tiago (irmao de Jesus)
demonstrou pela Escritura que Deus aceitaria os gentios como gentios (Amos 9.11,12). Portanto,
os gentios nao deveriam ser incomodados com a Lei, mas ser encorajados a nao ofender os judeus
(15.13-21).

A carta: Uma carta foi escrita declarando a posigao oficial deles (15.22-30) e circulou nas igrejas expressando a autoridade apostonca.

f'
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No devido tempo, a segunda viagem missio-

610

...

munlo

chegar a Troade, onde recebeu a "chamada mace-

naria segue (15.36-18.22). Ao voltarem de Jerusalem, foi tomada uma decisao de revisitarem
os novos cristaos da primeira viagem missionaria
(15.36-16.4).
Paulo e Barnabe tiveram uma
desavenca tao grande sobre levarernjoao Marcos
(veja 13.13) que des dividiram a equipe e cada urn
foi por caminhos diferentes. Barnabe levou [oao
Marcos e voltou para Chipre. Paulo escolheu Silas
e tomou a rota do norte passando pela Siria e
Cilicia de volta as igrejas do sul da Galacia. Em
Listra, des adicionaram Tim6teo a equipe. Enquanto a equipe ministrava, as igrejas eram fortalecidas na fe e diariamente cresciam em numero
(16.5).

C. A Igreja avanca para a costa ocidental do
mar Egeu (At 16.6-19.20)
Enquanto a equipe de missionaries avan9ava
para 0 oeste, 0 Espirito Santo soberanamente
dirigia 0 destino deles (16.1-12). Paulo foi impedido de pregar em certos lugares (16.6,7), indo

donica"(16.9,10) para levar 0 evangelho a Grecia.
A primeira parada na Macedonia foi Filipos
(16.11-40), onde Deus levou Paulo a encontrar
Lidia, a primeira a converter-se na Europa. Quando a opressao dernoniaca veio por parte de uma
moca escrava adivinha, Paulo expulsou 0 demonic,
o que resultou em de e Silas serem lancados na
prisao (16.16-24). Enquanto eles louvavam a
Deus com oracao e canticos, Deus enviou urn
terremoto que contribuiu para a libertacao deles.
Nesse processo, 0 carcereiro se converteu junto
com a sua familia. Quando as autoridades perceberam que Paulo e Silas eram cidadaos romanos,
eles rogaram-Ihes que saissem da cidade.
Paulo e seus companheiros foram para Tessatonica, onde pregaram somente par tres sabados
(17.1-9). Embora muitos cressem, os judeus rapidamente ficaram enciumados, formaram uma
turma de revoltosos e arrastaram alguns dos fieis
diante das autoridades da cidade, acusando-os de
pregarem outro rei alern de Cesar. Paulo foi para

Vista da colonia romana de Filipos. A grande Estrada roman a, a Via Egm\cia, visivel ao centro da fotografia, levou Paulo do
porto de Napoles ate Filipos.
1.1

I •••••••••••••••
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a afloramento

rochoso conhecido como areopaqo (Colina de Marte), em Atenas, visto da acropole.

Bereia, onde os judeus eram "mais nobres" e pesquisaram as Escriruras para verificarem as palavras
do ap6stolo (17.10-14). S6 depois que os judeus
de Tessalonica vieram, Paulo foi expulso. Silas e
Tim6teo permaneceram na Macedonia, enquanto Paulo foi para Atenas.
Em Atenas, Paulo foi levado diante dos filosofos epicureus e estoicos no Are6pago (17.1534). Ali, em mais urn de seus sermoes, Paulo os
apresentou ao "Deus desconhecido", como se
observava em urn dos altares de1es na Colina de
Marte. Paulo apelou para que e1es se voltassem
para 0 Senhor antes que viesse 0 juizo. A reacao
Ii foi pequena.
Paulo foi para Corinto e trabalhou como fabricante de tendas para sustentar-se. Em Corinto
Paulo fez parceria com Aquila e Priscila na fabricacao de tendas ate que Silas e Tim6teo chegassem com provisoes da Macedonia (18.1-5). Os
judeus de Corinto resistiram a mensagem de
Paulo, entao e1elevou a igreja para a casa de Tito
Justo, cuja casa estava junto da sinagoga (18.7). Esta

foi uma decisao tao estrategica que

0

Senhor

disse a Paulo em uma vtsao a noire: Nao temas, mas
fala e ruio te cales (18.9). Depois de dois anos e

meio, os judeus levaram Paulo perante Cilio, 0
proconsul romano, com acusacoes de que de persuadia as pessoas a adorarem contrario a Lei.
Galio rejeitou a acusacao porque Paulo nao havia
cometido nenhum crime ou maldade moral
(18.14). Novamente, 0 cristianismo foi absolvido
pe1as autoridades romanas.
Deixando Corinto, Paulo viajou para tfeso
(18.18-22),onde encontrou uma porta aberta para
o ministerio, Entretanto, tendo feito urn voto, de
foi aJerusalem, prometendo: Querendo Deus, outra
vez voltarei a v6s (18.21).
Depois que Paulo saiu de Efeso, Apolo, urn
judeu alexandrino, eloquente nas Escrituras, chegou (18.24-28). Apolo tinha urn entendimento
da salvacao do Antigo Testamento ate a hist6ria
de [oao Batista. Entao, Priscila e Aquila explicaram a verdade de Deus para de com mais precisao,
Apolo, entao, foi para Corinto para ministrar.
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Logo depois que Paulo voltou para Antioquia,
de iniciou a sua terceira viagem, seguindo os
passos da segunda viagem, ate que novamente
chegou a Efeso (19.1-19). Paulo confrontou 12
discipulos de joao Batista que nao sabiam sobre
Jesus. 0 apostolo os ensinou sobre Jesus, eo Espirito Santo desceu sobre des. Paulo continuou a
falar ousadamente na sinagoga por tres meses.
Novamente ele mudou a igreja para urn ambiente secular gentio na escola de Tirano. 0 apostolo
continuou a ensinar ali por dois anos, de forma
que todos os judeus e gregos na Asia ouviram a
Palavra do Senhor (19.10).
Lucas incluiu urn cenario em Efeso para demonstrar a autoridade de Paulo dada por Deus
(19.11-19). Alguns judeus exorcistas tentaram

expulsar dem6nios pela f6rmula de Paulo, mas os
demonios atacaram os impostores. Ate os demonies sabiam que Paulo era urn instrumento
escolhido de Deus. Esta secao termina com um
resumo: a palavra do Senhor cresciapoderosamente
eprevalecia (19.20).

D. A Igreja avanqa para Roma (At 19.21-28.31)
Finalmente, como culminacao dos eventos
registrados no livro de Atos dos Apostolos, a
Igreja avancou ate chegar a Roma (19.21-28.31).
Paulo saiu de Efeso porque os fabricantes de
Idolos gentios provocaram uma revolta completa
na cidade por causa da perda da renda de seus
negocios, obviamente em razao da influencia da
mensagem crista (19.23-20.1).
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Efeso, onde Paulo passou dois anos e meio de seu rninisterio. A vista mostra a rua Curetes descendo ate a biblioteca
de Celso.

Paulo ministrou as igrejas na Macedonia e na
Grecia (20.1,2), e voltou novamente a Troade
(20.3-6), onde ressuscitou 0 jovem Eutico, que
havia caido da janela e morrido (20.6-12). Apos
uma chorosa despedida, Paulo viajou para Tiro,
para Cesareia, e finalmente para Jerusalem, embora Fosse repetidamente advertido dos perigos
que encontraria Ii (21.1-17).
Em Jerusalem, Paulo encontrou com Tiago e
os anciaos e formularam urn plano para conter a
critica contra e1e (21.18-26). Porern, 0 plano de
seguir os costumes judaicos falhou, e Paulo foi
pego por uma multidao encolerizada que amea~ava mata-lo. 0 apostolo foi tornado sob a custodia dos romanos (21.27-22.29). Sendo permitido falar a multidao, Paulo tentou ganha-Ia,
re1atando a experiencia de sua conversao. Mas, os
judeus recusaram-se a ouvi-lo quando e1e mencionou sua comissao aos gentios. Quando os ro-

manos descobriram que Paulo era cidadao romano, e1es 0 trataram com respeito.
Paulo compareceu em sua propria defesa diante do Sinedrio, mas 0 confronto entre os grupos
rivais foi tao violento que 0 comandante teve receio de que Paulo Fosse despedacado (22.3023.10). Deus, contudo, apareceu a Paulo naque1a
noite com uma confirrnacao de que e1ecompareceria em Roma pela causa de Cristo (23.11).
Deus soberanamente revelou urn plano de assassinato contra Paulo; entao as autoridades romanas
o protegeram e entregaram-no em seguranc,:a a
Felix,o governador,em Cesareia (23.12-35). Uma
copia da carta escrita pelo comandante romano
Lisias ao governador Felix foi inclufda no texto
de Lucas, declarando que as acusacoes contra
Paulo estavam centradas na lei judaica e que e1e
nao encontrou nada digno de morte ou de prisao
(23.25-30).
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As razoes para manterem Paulo na prisao por
dois anos eram pragmaticas: 0 comandante romano nao compareceu (24.22,23); Felix.por avareza,
estava esperando uma propina (24.26); e as autoridades romanas estavam tentando ganhar 0
favor dos judeus (24.27; 25.9). Durante esse
tempo, Paulo repetiu sua defesa tres vezes, uma
vez diante do governador Felix (24.1-21), uma vez
diante do governador Festo (25.1,2), e uma vez
diante de Festo e do rei Agripa (25.13-26.32).
Lucas usou esses encontros para mostrar uma
atitude positiva das autoridades em relacao a
Paulo e a sua mensagem sobre Cristo. Felix ficou
assustado com a prega~ao de Paulo porque tinha
a ver com 0 julgamento futuro (24.25); Festo repetidamente declarou que nao encontrou nenhuma acusacao para transmitir
para Cesar
(25.18,20,25,27); e 0 rei Agripa categoricamente
declarou que Paulo nao merecia nem a prisao nem
a morte e poderia ter sido liberado se nao tivesse
ape1ado para Cesar (26.31,32). Temendo por sua
vida, sob a amea~a dos judeus, Paulo tinha usado
sua opcao como cidadao romano de apelar 0 seu

caso a maior autoridade em Roma, isto e, a Cesar
(25.9-12). Por causa desse apelo, Festo foi obrigada a enviar Paulo a Roma para urn julgamento.
Durante a viagem para Roma, Paulo conduziu
o capitao do navio, os soldados e os marinheiros,
e todos os prisioneiros por uma tempestade no
mar ate chegarem com seguran~a em Malta
(27.1-44). Em Malta, Paulo permaneceu ileso
apos urn encontro com uma vibora (28.1-6).A1em
disso, Paulo pede realizar milagres e curar pessoas na ilha. Chegando como prisioneiro, Paulo saiu
de Malta como urn h6spede honrado. Com tempo, ele chegou em Roma, acompanhado pelos
irmaos ao longo da jornada (28.11-15).
Em Roma, Paulo foi novamente tratado com
respeito pelos romanos, sendo permitido morar
em uma casa alugada com urn soldado (28.16). Os
judeus ali ainda nao tinham ouvido falar nada
ruim a respeito de Paulo, entao vieram ouvir enquanto ele explicava que 0 Reino de Deus estava
centrado em Jesus (28.23,24). Como era tipico
das apresentacoes de Paulo, alguns criam no que se
dizia, mas outros ndo criam (28.24).

Beconstrucao de Cesareia onde Paulo ficou aprisionado por dois anos.

,
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A ilha de Malta, onde Paulo e a tripulacao do navio romano naufragaram.

Em seu resumo de conclusao, Lucas declarou
que Paulo ficou dois anos inteiros em sua casa
alugada prcgando

com toda abertura, desimpcdi-

do,em Roma (28.30,31).Amensagem de Deus e
o mensageiro de Deus estavam em Roma, a capital do mundo gentio, e ele tinha completa liberdade de pregar sobre 0 Reino de Deus e ensinar a
respeito do Senhor Jesus Cristo.

CONCLusAo
A historia do evangelho come<;ou em urn cenario judaico onde Jesus foi apresentado como 0
Messias deles, mas imediatamente 0 foco pas sou
a ser levar 0 evangelho ao mundo. A grande comissao, dada por Jesus aos apostolos, foi levada
aos gentios. Quando Paulo chegou aRoma, ele
ganhou os guard as palacianos para Cristo, e por
intermedio deles a mensagem do evangelho saiu
para 0 mundo (Fp 1.13; 4.22), assim como Jesus
havia instruido.
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1. Um dos objetivos de Lucas era mostrar 0 movimento do evangelho de Jerusalem a Roma. Como
Deus controlou as circunstancias para que a Sua
mensagem fosse comunicada com sucesso?
2.0 livro de Atos e sobre oracao e respostas de
Deus. Onde e quando as pessoas oraram, equal
foi 0 resultado?
3. Barnabe, cujo verdadeiro nome era Jose, foi
apelidado de "Filho da Consolacao" (4.36).
Quais foram algumas formas que Deus 0 usou
no avanco geral do evangelho?
4. Era importante para Lucas incluir evldenclas dos
Mis orando no livro de Atos. 0 que isso nos diz
sobre a lmportancla da oracao na obra de Deus?
5. Em Atos 20.17-35 Paulo passou 0 seu rnlnisterio
para os anciaos de Efeso em seu discurso de

despedida deles. Que princfpios ministeriais
atemporais voce pode encontrar nesse discurso?
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maravilhosa epistola do apostolo Paulo aos Romanos tern sido chamada de
"a mais profunda obra em existencia" (Samuel Coleridge). Martinho Lutero
a chamou de "0 mais puro evangelho". 0 ensino de Romanos nao e somente
crucial para a teologia crista, mas os maiores reavivamentos e reform as no decorrer
da historia do cristianismo resultaram de urn acentuado entendimento e aplicacao
do ensino desta epistola. A humanidade se depara com uma pergunta: Como alguem po de relacionar-se eorretamente com 0 Deus que eriou 0
universo e urn dia ira julgar com justica todas as
pessoas? Todos estao condenados pelo pecado,

o Forum

sem esperans:a de reconciliacao com Deus por si
so. Paulo diz que a resposta e 0 evangelho de Jesus
Cristo, que revel a como alguem pode ser justa
diante de Deus pela fe. E mais, aquele que ere em
Jesus nao continuara em uma vida de pecado, mas

romano com as colunas do templo de Saturno ao fundo.
t
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"urn jovem" em cerca de 34 d.C. (At 7.58), e chamou a si mesmo de velho em cerca de 61 d.C.
(Fm 1.9).
o pai de Paulo, aparentemente, era urn mercador e nativo de Israel. Ele era urn cidadao romano (At 22.28) e urn rigoroso fariseu (At 23.6).
Paulo tinha pelo menos uma irrna e urn sobrinho,
que moravam em Jerusalem (At 23.16). Ele provavelmente nunca se casou, ja que exortou os
solteiros e as viuvas ajicarem [solteiros] como eu (1
Co 7.7-9; 9.5).
Paulo aprendeu 0 oficio de fazer tend as quando jovem. Ele deve ter feito 0 curso universitario
em Tarso, mas declara em Atos 22.3 que foi criado em Jerusalem. Ele estudou aos pes de Gamaliel, urn dos mais famosos rabis de Jerusalem (At
22.3).
Paulo se tornou urn lider na perseguicao a
Igreja crista logo ap6s 0 nascimento da mesma
(At 8.3; Fp 3.6; 1 Tm 1.13). Nso hi registro de
que ele tenha visto ou se encontrado com Jesus
antes da sua experiencia de conversao, Sua conversao a Cristo veio no auge de sua oposicao a

sera diariamente transformado no carater de
Cristo pelo poder pessoal do Espirito Santo de
Deus.

Autor:
Destlnatartos:

Cristaos em Roma

Local da escrita:

Corinto (Acaia, Grecta)

Data:

Inverno de 56-57 d.C.

Palavra-chave:

Testemunha (gr. martus)

Versfculo-chave:

Porque nao me envergonho
do evangelho de Cristo,
pais a poder de Deus para
salva9ao de todo aquele
que ere, primeiro do judeu
e tsmbem do grego. Potque nele se deseobre a justics de Deus de te em te,
eomo eet« eserito: Mas a

e

•

.•.......•...

justa vivers da

te (1.16,17).

Igreja quando de estava a caminho

AUTOR
A Epfstola aos Romanos identifica seu autor
como Paulo, servo de Jesus Cristo (1.1). Duas
vezes ele refere a si mesmo como 0 apostolo aos
gentios (11.13; 15.15-20).0 nome hebraico de
Paulo era Saulo, e seu nome greco-romano era
Paulo. Ele provavelmente tinha ambos os nomes
desde a infmcia porque era cidadao romano quando nasceu (At 22.28) de pais judeus (At 23.6; Fp
3.5). Em suas epfstolas ele sempre referiu a si
mesmo como Paulo. Lucas usou 0 nome Saulo
somente em Atos 7-13, e Paulo 0 usou ao descrever sua experiencia de conversao (At 22.7,13;
26.14),ja que ele estava citando Jesus na lingua
hebraica (ou aramaica).
Paulo nasceu provavelmente dez anos ap6s 0
nascimento deJesus, na cidade de Tarso na Cilicia
(moderna Turquia; At 22.3). Ele e chamado de

de Damasco

para prender os judeus cristaos (At 9.1-18). Depois disso, Paulo imediatamente se tornou uma
entusiastica testemunha de Cristo.
As duas principais realizacoes de Paulo foram:
(1) ele escreveu 13 livros do Novo Testamento,
que sao a Fonte primaria da inforrnacao teol6gica;
e (2) ele foi 0 lider fundamental na expansao da
Igreja na Asia Menor e na Crecia, ficando conhecido como 0 principal ap6stolo dos gentios. 0
texto de Atos 13-28 focaliza, sobretudo, 0 ministerio de Paulo.
Paulo era urn lider cristae especial, urn earnpeao destemido e expoente no cristianismo, urn
genio na plantacao de igrejas e discipulado, e 0
mais influente missionario, pregador e professor
da Igreja primitiva. A dedicacao e a intensidade
eram os seus atributos primaries.
livro de Atos dos Ap6stolos termina descrevendo 0 primeiro aprisionamento de Paulo em
Roma. Ele foi aparentemente liberado deste
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encarceramento por volta de 62 d.C. e conduziu
um vigoroso ministerio em Creta, na Asia (a provincia), na Macedonia, e talvez na Espanha. Durante a perseguicao de Nero (c. 64-68 d.C.),
Paulo foi novamente preso e colocado em um
carcere em Roma. Dessa vez nao havia esperan<;a
de libertacao (2 Tm 4.6). Segundo os escritores
posteriores da Igreja, e1efoi decapitado (provave1mente em 66-67 d.C.).

DESTINATARIO
A epistola foi escrita para os cristaos em Roma
(1.7,15). Naque1a epoca.Roma era a maior e mais
importante cidade do mundo. Sua populacao era
estimada entre um e quatro milhoes, 0 imperador
Nero cornecou a reinar em 54 d.C., mas a persegui<;aoromana anticrista ainda nao havia comecado. Havia uma grande porcentagem de escravos
e pobres. Cerca de 12 sinagogas judaicas estavam
espalhadas pe1a cidade.

Nero, imperador romano de 54-58 d.C. Nero era 0 imperador quando Paulo escreveu sua carta aos Romanos.

•

(t

..

Paulo nao iniciou a igreja de Roma (1.13), e
nao hi um registro definitivo de como a igreja
cornecou. Hi tres sugestoes principais:
1. Judeus de Roma, que foram salvos em Jerusalem no dia de Pentecostes quando a igreja
come<;ou (At 2.10), voltaram para Roma e
fundaram a igreja. Um grande apoio para esta
suposicao e 0 fato de que 0 imperador romano
Claudio expulsou todos os judeus de Roma
porvolta de 49 d.C. por causa dos persistentes
disturbios que estavam acontecendo entre os
judeus devido os argumentos sobre Cristo!.
Isto indica que os judeus cristaos estavam
evange1izando entre os judeus romanos 16
anos apos 0 inicio da igreja em Jerusalem.
Embora nao haja registros especfficos de que
igrejas foram estabe1ecidas em Roma tao cedo
assim, a situacao era certamente favoravel.
2. 0 ap6stolo Pedro foi aRoma porvolta de 42
d.C. e fundou a igreja. Esta e a visao cat6lica
romana. Pedro seria 0 primeiro bispo de
Roma, e, portanto, 0 primeiro papa. Existem
quatro principais objecoes a esta visao: (1)
Nao existe nenhuma evidencia de que Pedro
estivera em Roma antes de 62 d.C., no minimo. (2) Em suas epistolas da prisao escritas
em Roma (61-62 d.C.),Paulo nunca mencionou Pedro. (3) Lucas nao mencionou
Pedro em seu registro da chegada de Paulo
em Roma, em Atos 27-28. (4) Paulo afirma
em Romanos 15.20 que ele nao edificou
"sobre fundamento alheio" (isto e, nao tentou
estabelecer igrejas onde outros ap6stolos ji 0
haviam feito), contudo, ele queria ir para
Roma para estabelecer os irrnaos (1.11) e
pregar 0 evangelho (1.15).
3. Os convertidos de Paulo fundaram a igreja.
Muitos convertidos de Paulo na Grecia e na
Asia Menor, mais tarde foram para Roma.
Esta saudacao em Romanos 16 reve1a que
Paulo possuia muitos conhecidos na igreja
romana. Priscila e Aquila estavam entre aqueles que tinham uma igreja em casa em Roma
(16.3-5). Esta visao parece preferfvel.

113

A Essencia

Capftulo 10

do Novo Testamento

o anfiteatro

flaviano em Roma, mais popularmente can hecido como a Coliseu.

para Jerusalem em breve (Rm 15.25). A ultima
cidade que Paulo visitou em sua terceira viagem
mission aria antes de voltar ajerusalern foi Corinto (cf At 20.1-3). E mais, em Romanos 16.1,
Paulo menciona Cencreia como 0 domicilio de
Febe, que levou a carta de Paulo para Roma; Cencreia era uma cidade portuaria de Corinto, cerca
de seis quilornetros de distancia (cf. At 18.18).
A Carta de Paulo aos Romanos foi provavelmente escrita durante 0 inverno de 56--57 d.C.
perto do final da terceira viagem missionaria de
Paulo (c. 53-57 d.C.). Se a carta tiver sido escrita em Corinto, ela deve ter sido escrita durante a
segunda viagem de Paulo (c. 50-52 d.C.), ou de
sua terceira viagem. Priscila e Aquila, a quem de
conheceu em Corinto durante a sua segunda
viagem e que 0 acompanhou para Efeso dali em
diante, estavam de volta a Roma quando Paulo
escreveu aos romanos (16.3). E ja que Paulo afirma que estava prestes a embarcar para Jerusalem
(e depois para Roma; Rm 15.25), isso deve ter
ocorrido durante sua terceira viagem.ja que Paulo nao foi a Jerusalem no final de sua segunda
viagem (At 18.22). Aparen temen te, Paulo passou

A igreja em Roma provavelmente consistia de
pelo menos cinco igrejas nos lares, ao inves de
uma grande igreja. Cinco assembleias sac aparentemente
cumprimentadas
em Romanos
16.5,10,11,14,15. Alern disso, no inicio da epistola, Paulo se dirige aos fieis dizendo: a todos as que
estais em Roma (1.7), ao inves de: "a igreja de Roma".
A igreja romana consistia tanto de gentios
como de judeus, mas a maioria era gentia. Paulo enfatiza que de era urn apostolo para os gentios (Rm 1.5; 11.13; 15.16). Em 9.3,elefala dos
judeus como "meus" irrnaos, e nao os "nossos"
irrnaos. E em Romanos 16, mais da metade dos
nomes das pessoas cumprimentadas por Paulo
sac latinos ou gregos.

o inverno de 56-57 d.C. em Corinto (cf At
20.2,3), enquanto se preparava para fazer uma
coleta monetaria para os santos em Jerusalem (1
Co 16.1-7). Esse teria sido 0 melhor momenta
para enviar a carta, na qual de lhes diz que espera
visita-los em breve (Rm 1.10-15; 15.23-32).
Enquanto estava em Corinto perto do final de
sua terceira viagem, Paulo contemplou seu ministerio futuro. Ele tinha de voltar a Jerusalem para
entregar as ofertas das igrejas da Asia Menor e da
Grecia para distribuicao aos santos necessitados.
Mas, depois disso, de queria expandir 0 seu ministerio ainda mais para 0 oeste. Isto significava
que de teria de ir aRoma, Espanha, e outras
areas ao oeste do Mediterraneo. Uma vez que ja

existia uma igreja florescendo em Roma, Paulo

OCASIAO E DATA

o

livro de Romanos foi escrito em Corinto,
na provincia da Acaia. Paulo disse que estaria indo

nao precisava passar muito tempo la. Mas de
sempre quis ir aRoma (1.13; 15.22-24,28,29). Ele
queria ter alguns frutos espirituais ali (1.13) e compartilhar os beneficios de seus dons espirituais
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com os fieis (1.11). Mais do que tudo.ji que nenhum apostolo havia visitado Roma, Paulo sentia
que precisava estabelecer os cristaos romanos em
sua fe e doutrina (1.11).
Para prepara-los para a sua chegada e para
receber algum apoio financeiro deles para sua
jornada missionaria para a Espanha (15.24,28),
ele escreveu esta epistola. Alem disso, Febe
(16.1,2) estava indo para Roma, e, entao, era urn
momenta oportuno para enviar-lhes uma carta.

sobre 0 lugar deles no plano de Deus agora que
havia ficado claro que a maioria de seus compatriotas estava rejeitando 0 Messias de Deus (Rrn
9-11); (3) a necessidade de os gentios se humilharem a respeito de sua inclusao no plano de salvas:ao de Deus e sobre a continuacao e 0 futuro do
plano de Deus para Israel (por causa da alianca
com Abraao); e (4) 0 apoio que Paulo esta buscando dos cristaos romanos para a expansao de seu
programa missionario no oeste do Imperio Romano (Rrn 1; 15).

GENERO E ESTRUTURA
As epistolas sao a forma literaria mais comum
no Novo Testamento. Elas sao cartas ocasionais;
isto e, elas foram planejadas para lidar com situas:oes especificas. 0 estilo delas era, em parte, de
correspondencia cotidiana (como a maioria das
cartas pessoais hoje), e, em parte, de uma producao
literaria (com estrategias retoricas destinadas a
promover argumentos teologicos e praticos). As
epistolas de Paulo tipicamente comes:am com 0
seu nome e alguma designacao de seus destinatarios, seguida de uma saudacao, uma bens:ao e urn
agradecimento a Deus pelo que havia ouvido recentemente

sobre seus destinat:irios,

depois

: I. lntroducao (Rm 1.1-17)
: II. Doutrina (Rm 1.18-11.36)
A. Condenacao: a revelacao da ira de Deus:
(Rm 1.18-3.20)
B. Justiflcacao: a imputacao da iusnca de •
Deus (Rm 3.21-5.21)
C. Santitlcacao: a concessao da justiga de
Deus (Rm 6.1-8.39)
D. Heivinuicaeao: a rejei9ao de Israel da
justica de Deus (Rm 9.1-11.36)
III. Deveres (Rm 12.1-15.3)

0

corpo da carta, na qual ele apresenta preocupacoes
teologicas e praticas, sempre seguido de uma
longa conclusao na qual ele sumariza seus objetivos e da as saudacoes finais.
A Epistola de Paulo aos Romanos e a escrita
teologica mais extensa de Paulo. Ela se destaca
primeiro entre as epistolas porque e a mais longa
e porque sempre foi considerada a carta apostolica mais significante. Muitos lideres teologicos,
inclusive Agostinho, Lutero, Melanchthon eJohn
Wesley, alegaram que Romanos transformou a
vida e 0 ministerio deles mais do que qualquer
outra parte da Biblia.
A enfase "ocasional" em Romanos focaliza
quatro assuntos: (1) a oerdade sobre 0 evangelho
que Paulo estava pregando, especialmente a luz da
reacao negativa que havia recebido dos judeus
(Rrn 2; 4); (2) 0 que osjudeus precisavam saber

A. Para com os trrnaos (Rm 12)

B. Para com 0 governo (Rm 13)

C. Para com os fracos e fortes (Rm 14.115.3)
IV. Conclusao (Rm 15.14-16.27)

....................................
MENSAGEM
I. Introdu~ao(Rm 1.1·17)

•

Paulo se apresenta aos romanos como servo
deJesus Cristo e alguern que foi separado para
pregar 0 evangelho, centralizado no proprio
Cristo (1.1-6). Paulo quer ir visita-los em breve
e enumera algumas razoes pelas quais deseja ve-los (1.11-15): ele quer compartilhar seus dons
espirituais com eles, estabelece-los na fe, ser
encorajado por eles, e ter algum fruto espiritual
entre des .
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Antes de passar para sua apresentacao doutri0 tema de sua carta de duas
maneiras: (1) 0 evangelho e 0 poder de Deus que
conduz a salvacao (1.16); e (2) a justica de Deus
pela fe e revelada no evangelho (1.17). A primei-

justos diante de Deus. Finalmente, Paulo mostra
que 0 mundo todo esta debaixo do pecado, e,
portanto, e culpado diante de Deus. Todos tern de
dar conta, e ninguem pode ser justificado pelas
suas obras e nem pela Lei (3.10-20).

naria, Paulo declara

ra porcao principal do corpo da carta de Paulo aos
romanos lida com doutrinas (1.18-11.36),
passando da condenacao(1.18-3.20) para a
salvacao (3.21-8.39), a reivindicacao (9.111.36).Na maior dessas secoes, Paulo trata primeiro da justificacao (3.21-5.21) e depois da
santificacao (6.1-8.39). Ap6s estabelecer a
fundacao doutrinaria, Paulo passa a discutir os
deveres cristaos (12.1-15.13) e finalmente, a
conclusao.

Destaque grego
: Evangelho, boas novas. Grego Euayyf'A.tov:
: (euangelion). 0 euangelion (evangelho) cristae :
: e a mensagem universal da graga salvadora de :
Deus pela fe em Cristo, e a mensagem do Seu :
Reino sabre 0 qual Jesus reina. Jesus pregou :
as boas novas do Reino vindouro de Deus (Mt :
4.23) e substanciou a Sua mensagem pelos mi- :
lagres (Mt 9.35). Essas boas novas da chegada :
do Reina serao pregadas ao mundo (Mc 13.10)
e merecem obras sacrificiais (Mc 8.35). Paulo
acreditava que 0 evangelho era uma extensao
: das promessas do Antigo Testamento (Rm 1.1: 3; 16.25,26; 1 Co 15.1-8; Fp 2.9). Ele e a men: sagem com 0 poder do Espfrito (1 Ts 1.5), pela
: qual Deus chama as nacoes (Rm 1.5; 15.16-19)
: e reconcilia as mrnviouos consigo (1 Co 5.18: 21). Paulo enfatizou que essa gloriosa mensa: gem do evangelho que pode trazer uma eterna
: rnudanca de vida a todos os que creem deve ser
: ousada e assumidamente proclamada por to: dos os cristaos do mundo inteiro (Rm 1.16)
: sabendo que todos, um dia, serao julgados pela
: mesma (Rm 2.16; 2 Ts 1.8).

.

II. Doutrina (Rm 1.18-11.36)
A. Condenacao: a revelacao da ira de Deus
(Rm 1.18-3.20)
Paulo inicia a parte doutrinaria de sua epistola
descrevendo a revelacao da ira de Deus sobre toda
a humanidade: todos precisam da justificacao de
Deus. Ele rnostra prirneiro que os pagaos (pesso-

as impias, idolatras) do mundo estao debaixo da
ira de Deus porque rejeitaram 0 conhecimento
divino disponivel na criacao e, ao inves disso,
voltaram-se para a idolatria. Deus, por sua vez,
entregou-os a uma vida de imoralidade e depravacao (1.18-32).Segundo, os moralistas (aqueles
que professam ter urn c6digo moral pessoal tanto gentios quanto judeus) estao debaixo da
condenacao porque, embora pensem que sao
justos pelos seus proprios padroes, eles nao se
comparam com os padroes de Deus. As obras
deles san mas e 0 juizo os espera (2.1-16).Terceiro, os judeus especificamente estao debaixo da
condenacao porque, embora tenham a Lei de
Deus e pensem que saojustos por causa disso, eles
a estao transgredindo de muitas maneiras (2.173.8). A hipocrisia deles chega a fazer os gentios
blasfemarem e ridicularizarem 0 Deus da Biblia.
Possuir a Lei de Moises e a circuncisao nao e
suficiente para que eles sejam contados como

B. Justlticacao: a imputacao da justica de
Deus (Rm 3.21-5.21)

•

A resposta para 0 dilema da humanidade e que
a justica de Deus e revelada ao homem atraves do
evangelho, trazendo a salvacao pela fe (3.218.39). Paulo descreve primeiro a imputacao da
justica de Deus ao homem - a justificacao
(3.21-5.21) - e depois a concessao da justica
divina ao homem - a santificacao (6.1-8.39).
A justificacao inclui a imputacao da justica
de Deus por meio da fe em Jesus Cristo. Essa
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c. Santifica~ao:

justificacao foi fornecida pe1a morte vicaria de
Cristo na cruz como uma satisfacao pelo pecado
do homem para todos os que vierem a Cristo pela
fe (3.24-26). A justificacao pela fe torna todos
iguais perante Deus e cia a Lei a sua posicao de,
por direito, condenar 0 pee ado (3.27-31).
Abraao ilustra 0 fato de que a justificacao
somente pela fe (cap. 4). Paulo cita Genesis lS.6:

..•

(e
a concessao da justi~a de

Deus (Rm 6.1-8.39)
Isto leva Paulo ao segundo aspecto da salvacao:
a santificacao, a concessao da justica de Deus para
o cristae, para que 0 mesmo se conforme progressivamente ao carater e a imagem de Jesus Cristo.
cristae foi libertado da autoridade e do governo
do pee ado em sua vida (6.1-14). Ja que Cristo foi
o seu substituto na cruz, 0 cristae morreu com
Cristo e e identificado com Ele tambern em Sua
ressurreicao.O cristae deve, portanto, considerar-se morto para 0 pecado, mas vivo para Deus e a
Sua justica, Ele deve render a si e 0 seu corpo a
Deus, a fim de viver a justica de Deus todos os
dias (6.12-14).
Os cristaos, alias, estao escravizados pela justica
de Deus. Eles nao estao livres para pecar agora que
estao debaixo da gra~a de Deus (6.1S). A obediencia a urn senhor faz do individuo urn escravo
desse senhor, e a submissao a esse senhor determina 0 destino final desse individuo (6.16-23).0
cristae foi libertado da escravidao do pee ado e
deve agora render-se ao seu novo Senhor (Deus)
para cumprir a Sua justica. Isso traz uma santidade progressiva (santificacao) na vida presente.
A vida eterna do cristae, entretanto, e urn dom de
Deus (6.22,23) e nao po de ser conquistada.
Depois, Paulo passa para 0 relacionamento do
cristae com a Lei de Moises. 0 cristae ficou livre
da Lei.ja que ele morreu para a Lei pela morte de
Cristo (7.1-6). Ele agora esta unido com Cristo,
e 0 fruto esperado de tal uniao e a santidade e a
obediencia. A Lei nao produz pecado (7.7-12).
Paulo quer ter certeza de que seus leitores nao
concluam que Deus libertou os cristaos da Lei
porque ela e ruim. A Lei tampouco causa a morte. 0 pecado e a causa da morte (7.13). 0 problema e que 0 principio do pecado habita em todos,
e a luta resultante entre 0 que os individuos sabem
que e certo e 0 que 0 pecado deseja, torna-os incapazes de evitar 0 erro em sua vida (7.1S-20).As
duas leis ou naturezas dentro deles estao constantemente em conflito, e nao ha nada inerente neles
para capacita-los a veneer a batalha (7.21-2S).

e o

Creu Abraao em Deus, e isso lbeJoi imputado como
justita (Rm 4.3). Quando Deus ofereceu a Abraao
uma alianca incondicional com promessas eternas,
Abraao simples mente a recebeu pela fe, e Deus
considerou a sua fe como se Abraao fosse justa
diante dele. Abraao nao foi justificado pelas boas
obras, pela circuncisao, ou pela Lei de Moises. Ele
foi justificado pela fe, como ficou ilustrado pela
sua confianca na promessa de Deus de que ele
teria urn filho em sua velhice. (4.16-22). Todos,
diz Paulo, podem ser justificados da mesma forma
que Abraao: apenas pela fe em Cristo, e somente
em Cristo (4.23-25).
Sera que esta justificacao realmente permanece? No capitulo 5, Paulo mostra porque urn cristae
pode ter uma confianca eterna de ser justificado
diante de Deus. A justificacao traz uma completa
reconciliacao com Deus. 0 cristae agora tern paz
com Deus (5.1) e uma confiante expectativa (esperanca) do futuro que e fortalecida (e nao derrotada) pelas aflicoes. Isso e confirmado pelo fato de
que Deus demonstrou Seu amor pelos fieis atraves
da morte de Cristo por eles quando ainda eram
inimigos de Deus (S.6-11). Se Cristo morreu
pelos Impios, Ele ira eternamente salvar aqueles
que forem declarados justos diante dele.
Finalmente, Paulo contrasta ajustificacao com
a condenacao (5.12-21). A morte de Cristo proveu a justificacao, que e suficiente para veneer
todos os efeitos do pecado de Adao. Quando
Adao pecou, ele 0 fez como 0 Iider da ra~a humana, e, portanto, transmitiu a morte para a humanidade (S.12). Cristo, quando obedeceu a Deus
com 0 sacrificio na cruz, morreu como urn substituto por todos. A Sua justica se tornou a posicao
e 0 destino do cristae.

+
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As ruinas de Cencreia com as aeuas da baia vistas ao fundo.

(8.28-30). Finalmente, os fieis estao totalmente
seguros em Cristo. Nada os separara do am or de
Deus em Cristo (8.31-39).

Contudo, existe uma solucao. A presens:a do
Espirito Santo, que em nos habita, libcrta os

cristaos do dominie do pecado e da morte. 0
Espirito Santo capacita os fieis a cumprirem as
exigencias da justica de Deus (8.4). A carne e incapaz de obedecer a Deus, mas os cristaos nao estao
mais simplesmente na carne (8.5-11). Eles estao
em Espfrito, e 0 Espirito de Deus vive neles (8.9).
Os cristaos nao devem andar segundo a carne,
mas, pelo Espirito, abandonar os pecados que
estavam acostumados a cometer (8.12-17). E eles
devem suportar sofrimentos, tanto a luta interna
com 0 pecado, quanta as aflicoes externas do
mundo (8.18- 30).1sso pode ser feito por causa de
tres fatores: (1) a gloria futura que aguarda os
cristaos e muito maior do que os breves sofrimentos presentes (8.18-25); (2) 0 Espirito Santo
ajuda os cristaos em suas fraquezas (8.26,27); e
(3) 0 proposito eterno de Deus e operar tudo
juntamente para 0 bem dos fieis, enquanto gradualmente os conforma ao carater de Cristo.
Alias, ser justificado garante a glorificacao final

D. Relvlndicacao: a reletcao de Israel da
justica de Deus (Rm 9.1-11.36)
Agora Paulo volta para a questao de Israel a

•

fim de reivindicar a justica de Deus em Seu tratamento com os judeus. Ele mostra que a presente rejeicao de Deus a Israel por sua incredulidade
nao e inconsistente com as promessas de Deus
para com eles (9.6-13). Deus nunca prometeu que
todos os descendentes naturais de Abraao seriam
salvos (indicado primeiro pela escolha de Isaque
a Ismael por parte de Deus e depois, pela escolha
de jaco a Esau por parte de Deus). Tampouco e a
rejeicao de Deus inconsistente com a Sua justica
(9.14-29). Deus pode tanto estender a misericordia para com aqueles que a aceitam, quanto endurecer aqueles que nao a aceitam. Deus e soberano sobre a Sua criacao (9.19-21). Ele tolera os
pecadores (9.22) e prepara outros para a gloria

118

..

'R,pmanos - ')usfifa /Jera fe

..

cente fiel entre 0 Seu povo, como foi visto no caso
do proprio Paulo, Elias e os sete mil mencionados
no Antigo Testamento, e muitos judeus fieis atualmente. A rejeicao e tambem ternporaria, ja que
Deus esta usando a presente dureza dos israelitas
para derramar bencaos sobre os gentios (11.1115) e ira urn dia restaurar os judeus como nacao
no favor de Deus. Alguns gentios fieis erroneamente pensam que eles, como povo, agora SaD 0
povo escolhido de Deus (11.17-24), mas eles nao
possuem a alianca incondicional de Deus como
Israel possui. A futura restauracao de Israel e
certa, e urn dia, todos os israelitas serao salvos
(11.25-27) e Deus tera misericordia deles como
Ele tern com os gentios agora (11.28-32).

(9.23), presentemente sendo demonstrado entre
os judeus e gentios na igreja (9.24-29).
Os israelitas SaD culpados de rejeitar a justica
de Deus pe1a fe e de tentar, em vez disto, estabelecerem a sua propria justica (9.30-10.4). Eles
ignoraram 0 ensinamento do Antigo Testamento
sobre 0 evange1ho da grac,:a.Ele sempre esteve
disponivel pela fe (10.5-10) tanto para os judeus
como para os gentios (10.11-13). Os judeus simplesmente precisavam reconhecer Jesus Cristo
como 0 Senhor e Salvador (10.9,10), contudo, a
maioria recusou fazer isso. 0 evangelho foi pregado aos israelitas pelos apostolos que Deus lhes
enviou. Eles 0 ouviram (10.18) eo entenderam
(10.19,20), mas rejeitaram-no. Eles, portanto,
estao debaixo da condenacao de Deus (10.21).
Mas Deus ainda nao terminou com os israelitas. A rejeicao dos israe1itas por Deus nao est!
completa e nem e final. A rejeicao nao e total
(11.1-10) ja que Deus sempre tern umremanes-

III. Deveres (Rm 12.1-15.3)
A terceira maior parte de Romanos descreve
os deveres daque1es que sao justificados. Esses
deveres SaD para com os irrnaos (12.1-21), para

A lua cheia subindo sobre 0 Coliseu, cuja construcao comecou no infcio da decada de 70 com Vespasiano. Foi conclufda e
inaugurada em 80 d.C. por seu sucessor Tlto,

.

.
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com 0 governo (13.1-14), e para com 0 fraco e 0
forte (14.1-15.13).
0 fundamento de toda a
conduta crista e a consagracao da vida do cristae
a Deus apresentando 0 seu corpo como uma oferta para 0 service do Senhor (12.1), e a transformacae da sua vida diariamente pela continua renovacao de sua mente e atitude (12.2).

punir os maus e recompensar os bons (13.1-7). A
obrigacao que 0 cristae deve aos outros e ama-los,
ja que amar ao proximo cum pre as exigencias da
Lei para com os outros. A nova era e chegada, e
os cristaos devem mudar a sua conduta para se
conformarem ao carater de Cristo (13.11-14).

A. Para com os irmaos (Rm 12)

Paulo termina seu discurso sobre os deveres com
quatro fortes exortacoes designadas a promover a
harmonianaigreja entre aqueles que sao fracos na
fe e aqueles que sao fortes: (1) 0 fraco e 0 forte
devem aceitar urn ao outro, ja que ambos foram
aceitos por Deus, ambos pertencem a Deus, e ambos irao.portanto.ser julgados por Deus (14.1-12).
(2) 0 cristae forte nao deve provocar 0 trope<;o
na vida do fraco, mas, ao contrario, preocupar-se
com ele (14.13-18) e fazer aquilo que conduz a
paz e a edificacao (14.19-21). (3) 0 cristae forte
precisa ajudar 0 cristae fraco, assim como Cristo
nao viveu para agradar a si mesmo, mas levou

c. Para com 0 fraco e 0 forte

Os fieis devem viver em humildade e amor para
com os irmaos e irrnas da congregacao. Eles devem usar seus dons espirituais de acordo com 0
ministerio que Deus os concedeu (12.6-8). Devem amar aos outros sinceramente e com zelo e
reagir aos maus tratos com bencao e humildade,
sem praticar vinganca (12.9-21).

B. Para com

0

governo (Rm 13)

Os fieis devem estar em sujeicao ao seu governo porque a sua autoridade, em ultima analise,
vem de Deus, e Deus designou 0 governo civilpara

Uma rua em Corinto no primeiro seculo d.C. com

0

acrocorinto ao lundo .

•
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sobre si os pecados do mundo (15.1-6). (4) Ambos,o fraco e 0 forte, devem aceitar urn ao outro,
assim como Cristo aceitou tanto judeus como
gentios na igreja para a gloria de Deus (15.7-13).

A morte e a ressurreicao de Jesus Cristo foram 0 cerne de tudo 0 que Paulo pregou. Sua
mensagem era esta: Deus queria que jucleus e
gentios de todas as partes fossem reconciliados
com Ele. Por causa de seus pecados, 0 unico caminho para isso realizar-se era confiar em Jesus
Cristo como 0 Salvador e Senhor e receber a Sua
justica como urn presente -simples mente pela
fe, assim como Abraao havia feito seculos arras
(Gn 15.6). Os rumores que muitos judeus tinham
ouvido sobre Paulo - de que ele ensinava os
gentios a desobedecer as leis de Deus e viver em
pecado - eram totalmente falsos. Paulo ensinava
que as pessoas justificadas entravam em uma vida
de santificacao pratica e progressiva - crescendo
em Cristo ao se apropriar do poder do Espirito
para abandonar os pecados e amando seus irrnaos
e inimigos. Deus nao virou as costas para Israel,
nem desistiu das promessas de Sua alianca. Toclo
Israel ira, urn dia, ser salvo depois que Deus completar seu plano com os gentios e tirar a cegueira
de Israel.
Enquanto isso, os gentios fieis precisam reconhecer a sua posicao diante de Deus e nao se
gloriarem em si mesmos, mas em Deus e em Sua

IV. Conclusao (Rm 15.14-16.27)
Paulo agora reve seus motivos pelos quais escreveu a carta. Deus the deu 0 ministerio de
apostolo aos gentios, e ele pregou 0 evangelho
aos gentios desde Jerusalem ate a Iliria (nordeste
da Grecia). Ele agora precisa ir mais para 0 oeste,
o que 0 levara aRoma e mais alern. Tudo 0 que
Paulo realizou entre os gentios foi feito pelo proprio Cristo (15.18). Paulo agora quer que os romanos orem para que ele possa finalmente chegar
ate eles na bencao de Deus (15.22-33), apos urn
breve desvio a Jerusalem.
capitulo final esta cheio de saudacoes para
aqueles a quem Paulo conhece por nome em
Roma. Ele menciona a pessoa que esta levando a
carta para des - Febe (16.1,2). Suas saudacoes
para varies irrnaos na igreja incluem seus velhos
amigos Aquila e Priscila. Ele tarnbem envia saudacoes de seus companheiros em Corinto. A
bencao final resume muitos topicos que Paulo

o

enfatizou

no decorrer

da e pfs to.la (16.25-27).

graS'a. Jesus

veio para

salvar

tanto

judeus

como

gentios e para receber todos para si. Os cristaos
romanos nao deveriam fazer nada de menos.

CONCLUSAO
A Epistola aos Romanos e a grande obra teologica e pratica de Paulo. Tendo completado todos
os seus objetivos pioneiros de implantar igrejas na
regiao rnediterranea oriental, de cria que Deus
queria que prosseguisse pelo ocidente para alern
de Roma (cornecando pela Espanha). Mas ele
precisava do suporte da igreja romana para fazer
isso. Muitos dos romanos, especialmente os judeus, haviam recebido uma visao distorcida sobre
quem Paulo era e da natureza do evangelho que
ele estava pregando. Paulo, portanto, lancou "tudo
o que ele tinha" nesta carta a fim de convencer os
fieis do centro do Imperio Romano que eles podiam confiar nele, em seus objetivos e em sua
pregacao.

as arqueoloqos descobriram uma inscricao na
parte de uma calcada (datada de c. 50 d.C.) encontrada perto do teatro em Corinto mencionando Erasto, que era 0 vereador da cidade de
Corinto. a vereador ficava encarregado dos assuntos financeiros da cidade. a texto de Romanos 16.23 diz: SatJda-vos frasto, procurador da
cidade. Este Erasto e provavelmente a mesma
pessoa mencionada nessa inscricao, que pode
ser traduzida como: "Erasto, em retribui9ao por
sua vereanca, fez (a calcada) as suas proprlas
custas".

+
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untas para

6. De que maneira 0 Espfrito Santo importante para se viver uma vida crista?
7. 0 que Paulo ensina em Romanos sobre 0
"remanescente" judaico e 0 futuro de Israel?

1. Como a justiticaeao esta relacionada com a
fe?
2. 0 que e justiticacao, e 0 que Paulo ensina
sobre isso em Romanos?
3. Quaissac os frutos (resultados) dajustificagao?
4. a que Paulo quis dizer com "gra~a" em Romanos?
5. Qual a resposta de Paulo para 0 problema
do pecado em Romanos 6-7?

NOTAS

e

1. Atos 18.2; Suetonio, Claudius, 25.4; cf. Harry].
Leon, em The Jews of Ancient Rome, updated ed.
(Peabody, MA: Hendrickson, 1995), p. 23-27 .

.
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Primeira Epistola aos Corintios e carta e 0 texto de urn pastor rnissionario
que veio como urn pai (4.14,15) para tratar com uma igreja local sobre os
problemas da igreja local. Ele escreveu com am or e com urn espirito de
mansidao, esperando que os assuntos pudessem ser resolvidos para que nao precis asse voltar mais tarde com acoes disciplinares (4.21). Alguns dos problemas da cidade
de Corinto haviam se tornado os problemas da
igreja de Corinto. A igreja estava exercitando seus
dons espirituais, mas eles tambem eram imaturos
e cheios de problemas. Paulo escreveu para tratar
desses assuntos e responder as perguntas que a
igreja lhe havia feito.

Tanto a Primeira quanto a Segunda Carta aos
Corintios sac atribuidas a Paulo em suas saudacoese mostram toda evidenciahistoricae literaria
da autoria paulina. Na verdade,a autoria paulina
de 1 Corintios nunca foi disputada e a carta ja
havia sido atestada na decada de 90 por Clemente de Roma (cf 1 Clem 37.5; 47.1-3; 49.5) e na
pr-irnei ra decada do segundo seculo por Inicio

(cf

Inacio Ef16.1; 18.1; Rm 5.1,etc.).1

• Autor:

·

Desnnatarios:

•• Local da escrita:
• Data:
Palavra-chave:
: Versfculo-chave:

•
•

·

Ap6stolo Paulo e S6stenes
Alem do mais, 0 conteudo desta carta coincide
(1.1)
com 0 que se sabe de Paulo em suas viagens em
A igreja de Corinto (1.2)
Atos dos Apostolos,
Efeso
56 d.C.
• I
DESTINATARIO
Amor (gr. agape1agapao)
Agora, pais, permanecem a •
o livro e enderecado Ii igreja de Deus que estd
te, a esperan9a e a caridade, •
em Corinto [...] com todos osque em todo lugar invocam
estas ttes; mas a maior des- •
o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e
tas a caridade (13.13).
nosso (1.2). Corinto estava situada no istmo que

e

AUTOR

o

texto de 1 Corintios 1.1 identifica Paulo
como 0 autor desta carta, urn fato que e geralmente aceito (veja tambern 1.12-17; 3.4-6,22; 16.21):

I

separa os mares jonico e Egeu. Era uma cidade
maritima que ficava entre os portos de Lechaion
e Cencreia na Grecia. Desde 0 inicio da carta,
Paulo estava enfatizando a verdade espiritual de
urn "corpo de Cristo" local com aplicacao a todos
os fieis e/ou a todas as igrejas locais (cf 12.12-27).

+
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As colunas do templo de Apolo em Corinto.
A cidade de Corinto, uma colonia romana, era
a capital da provincia romana da Acaia. Situada
na peninsula do Peloponeso, a area era urn centro
comercial, trazendo muitos viajantes para a regiao.
Como resultado, Corinto era conhecida por sua
riqueza e por ser 0 centro de adoracao a Afrodite,
a deusa do am or e da imoralidade, assim como por
outras deidades. Dessa cidade, Paulo escreveu seu
primeiro capitulo aos Romanos contendo a descricao mais grafica de imoralidade no Novo Testamento. Urn pouco desse clima havia contaminado a igreja ali.

a principal parada de Paulo foi em Efeso, onde de
permaneceu e ministrou por aproximadamente
dois anos e meio (53-56 d.C.; cf. At 18.2319.41). Enquanto em Efeso, Paulo ouviu algumas
noticias negativas sobre como a igreja dos corintios estava lidando com uma situacao imoral. Ele
escreveu -lhes uma carta, que se encontra perdida,
mas esta referida em 1 Corintios 5.9. Uma visita
a Paulo, por alguns da familia de Cloe (1.11),
seguiu esta carta, explicando que ela foi mal entendida (5.10,11) e que havia discussoes entre 0
povo causando divisoes na igreja. Alem disso,
varias questoes morais precisavam ser discutidas.
Por volta da mesma epoca, Paulo recebeu uma
lista de perguntas, possivelmente pela visita de
Estefanas, Fortunato e Acaico (16.17). Em resposta, Paulo escreveu a carta que conhecemos
como 1 Corintios.

OCASIAo E DATA
A Primeira Carta aos Corintios foi escrita
quando Paulo estava em Efeso, perto do fim de
sua terceira viagem missionaria, colocando a data
em 56 d.C. (1 Co 16.5-9). Paulo visitou a cidade
de Corinto pela primeira vez em sua segunda
viagem missionaria (At 18.1-18). Ele plantou
uma igreja, ficando com ela por urn ano e meio
(At 18.11). Em sua terceira viagem missionaria,

GENERO E ESTRUTURA
A Primeira Epistola aos Corintios e uma carta

•

pastoral a uma igreja local, de urn pai dirigindo-se
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aos seus filhos espirituais errantes (4.14-21). Ap6s
a introducao (1.1-9), Paulo imediatamente confrontou 0 problema das divisoes na igreja de Corinto (1.10-4.21). A igreja precisava corrigir sua
unidade espiritual antes de poder resolver os outros
assuntos. Segundo, Paulo falou de tres questoes
morais na igreja: incesto (5.1-13); litigio entre os
fieis (6.1-11); e imoralidade sexual com prostitutas (6.12-20). Terceiro, Paulo deu respostas espirituais a varias perguntas entregues a ele pelos
leito res (7.1-16.12). Finalmente, ele deu uma
exortacao final, saudacoes e a bencao (16.13-24).

: II. tntrooucao (1 Co 1.1-9)
: III. Reprimenda: raga-vas (1 Co 1.10-4.21)
IV. Correcao: estais inchados (1 Co 5.1-6.20)
V. lnstrucao: nao quero que ignareis
(1 Co 7.1-14.40)
VI. Ensino: eis aqui vas diga urn mistetto
(1 Co 15.1-16.12)
VII. Exortacoes finais, saudacoes e ben~ao
•
(1 Co 16.13-24)

10 amor

Por meio desses assuntos, os leitores aprendem
como renderem seus proprios objetivos e desejos
imediatos por um bem maior que impacta to do 0
Corpo de Cristo.

I. Introdu~ao(1 Co 1.1-9)
A introducao de Paulo come~a com uma nota
de encorajamento. Apos identificar-se como 0
autor, e a Sostenes que estava com ele, Paulo descreve a igreja de Corinto em vista da soberana
chamadae santificacao de Deus (1.1-3). Embora houvesse serios problemas naquela igreja, os
leitores pertenciam a Deus e foram separados
naquela cidade impia para os Seus prop6sitos para
com eles. Paulo tambem agradeceu a Deus por
Sua benevolencia em dar-Ihes os dons espirituais.
Embora houvesse problemas no exercicio desses
dons, Deus esteve bondosamente operando neles
e assim estaria ate 0 fim (1.4-9).

:
:

II. Reprimenda: rogo-vos (1 Co 1.10-4.21)
Paulo corneca 0 corpo desta carta com um
assunto que era a raiz do problema deles: a necessidade de uniao em tome da mensagem do evangelho. As dificuldades da igreja em Corinto eram

.....................................

divis6es eentradas em homens (1.10-17).0

MENSAGEM
A mensagem de 1 Corintios e que os problemas da igreja local estao enraizados em urn egoismo e podem ser efetivamente solucionados por
homens espirituais que se entregaram a obra sacrificial do Senhor e assim estao caminhando
imitando a Cristo. Ao tratar dos problemas, Paulo the disse: Sede meus imitadores, como tambem eu,
de Cristo (11.1; cf. 4.16). A carta demonstra a
reacao do homem espiritual quando uma doutrina correta e aplicada a vida no processo de
andar com Deus.
U ma olhada nos problemas principais traz a
tona 0 tema fundamental. Embora Paulo trate de
muitos assuntos, 0 ensinamento central 0 capitulo do amor (cap. 13), eo exemplo central e
Cristo na ilustracao da Ceia do Senhor (cap. 11).

e

.•.

,
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do problema era varies grupos aliando-se com
homens que pensavam serem os melhores representantes de sua visao sobre 0 cristianismo. Isso
resultou em divisoes e contendas (1.10-17).
Paulo ilustrou 0 que ele queria dizer dando 0
nome dos individuos e lernbrando-os da natureza
de seu proprio rninisterio. Seu foco nao era formar
partidarios, mas pregar 0 evangelho e exaltar a
cruz de Cristo.
Paulo corrigiu 0 pensamento mundano deles
que havia causado essas divisoes (1.18-4.21). A
sabedoria de Deus e diferente da sabedoria do
mundo. A sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria do mundo (1.18-2.5).0
mundo olha
para a mensagem da cruz e ve tolice, enquanto ela
realmente e 0 poder de Deus para salvar os que
creem. A fim de evitar a vangloria da sabedoria
humana, Deus escolhe salvar e usar aqueles que 0
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mundo geralmente rejeita. Como resultado, a
g16ria adequadamente vai para Deus. Como urn
exemplo, Deus pegou a fraqueza humana da mensagem de Paulo, combinou-a com 0 poder do
Espirito Santo que 0 ensinou a sabedoria, e produziu resultados agora vistos na igreja de Corinto

mundo diante de Deus. Falando-lhes como seu
pai espiritual, a esperanc;a do ap6stolo era que eles
pudessem reagir a esse amor e espirito de mansidao para que ele nao precisasse ter de vir como urn
pai com uma vara disciplinar (4.21).

(2.6-13).

III. Corre~ao: estais inchados
(1 Co 5.1-6.20)

o

incredulo (psychikos anthropos) nao pode
aceitar as coisas de Deus, mas a pessoa espiritual
(pneumatikos) tern a mente de Cristo (2.14-16).
Os corintios estavam operando como cristaos
imaturos, infantis, ainda usando a sabedoria do
mundo, resultando em divisoes entre si. Paulo nao
conseguiu conversar com des como pessoas espirituais (pneumatikos), mas como cristaos imaturos
(pessoas na carne [sarkinosJ, como bebes em
Cristo). Eles ainda eram carnais (sarkikos), ainda
eram controlados pela carne e viviam como impios, segundo a sabedoria humana (3.1-3).
A seguir, Paulo explicou como enxergar esses
varies servos de Deus (3.5-4.5). Em vez de serem lideres de suas faccoes, eram servos de Deus
trabalhando entre des (na seara de Deus, na casa
de Deus; 3.9). Cada urn daqueles servos era responsavel diante de Deus pelo tipo de edificacao

Paulo agora escreve para tratar dos problemas
morais da igreja. Primeiro, respondeu ao relato
que tinha vindo a ele concernente a imoralidade
na igreja: urn homem estava vivendo com uma
das esposas de seu pai, urn pecado que nem os
gentios permitiam (5.1-13). A raiz do problema
era a arrogancia deles. Estavam orgulhosos de sua
tolerancia. Ao inves de lidar com 0 problema, eles
o permitiram. Paulo deu instrucoes especificas.
Eles deveriam colocar 0 homem para fora da assembleia protetora da igreja, entregando-o ao
dominio de Satanas, que poderia levar nao so a
destruicao de sua carne, mas tambem da salvacao
de sua alma. 0 principio e 0 padrao para tal disciplina veio de Israel, que se abstinha completamente do fermento na Pascoa, Os corintios deveriam se abster completamente do pecado como

produzido pclos seus services (3.10-17). Se des

resultado de terem aceitado a Cristo,

edificassem coisas boas na casa de Deus, seriam
recompensados. Se construissem coisas que nao
tivessem valor duradouro e nao passassem no
teste do fogo, entao des perderiam a recompensa.
Os servos nao eram julgados pelos corintios; os
servos respondiam a Deus pelos seus atos. Ao
contrario de vangloriar-se de algum homem, os
corintios deveriam ter se vistos como pertencentes a Deus, que poderiam edificar urn rninisterio
a partir de muitas fontes. Os diversos servos que
Deus tinha entre eles so poderiam ser avaliados
corretamente pela fidelidade desses servos ao
Senhor. Somente 0 proprio Deus pode avaliar
alguern perfeitamente (4.1-5).
AMm disso, Paulo encorajou os leito res a reconhecerem 0 seu erro e reagirem humildemente
(4.6-21). Eles haviam tornado uma posicao orgulhosa, enquanto urn servo deve ser humilde no

da Pascoa. Deus ira julgar adequadamente os que
estao fora da igreja. Os corintios nao deveriam ter
cornunhao com 0 irrnao da igreja que deliberadamente peca sem arrepender-se.
Segundo, na questao do litigio entre os cristaos (6.1-11), Paulo estava surpreso de que os
fieis estivessem levando seus vizinhos cristaos aos
tribunais civis para julgamento. Se os santos serao,
urn dia, responsaveis para julgar tanto 0 mundo e
os anjos, entao os cristaos certamente sao competentes para julgar essas pequenas causas tambern.
Eles deveriam escolher urn horn em sabio de sua
propria assembleia para julgar a questao. Alias,
seria melhor nao processar 0 irrnao de forma alguma. Em vez disso, eles deveriam estar dispostos
a sofrerem 0 dano e serem defraudados para nao
correrem 0 risco de prejudicar ou defraudar urn
irrnao, Finalmente, Paulo disse aos corfntios que

•
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Rua Lequeu em Corinto. 0 Lequeu era um dos dois estabelecimentos
que dava iJ. cidade uma importancia comercial estrateqica.

se apresentarem diante de urn tribunal de lei paga
era inconsistente com a posicao deles diante de
Deus. Tendo uma vez sido parte daquele grupo de
injustas que nao herdarao a Reina de Deus, eles
agora eram diferentes por causa da salvacao. Eles
precisavam agir de acordo.
A terceira area problematic a era a imoralidade
sexual com prostitutas (6.12-20). Em Corinto,
onde a prostituicao era comum, alguns pensavam
que nao era errado satisfazer seus prazeres fisicos
dessa forma. Entretanto, tanto 0 comportamento
quanto a perspectiva estavam errados. Aparentemente, alguns pensavam que uma vez que nao
estavam mais debaixo da Lei, todas as coisas eram
permitidas. Mas, des precisavam ver que nem
todas as coisas sac beneficas para 0 cristae. Entregar-se ao pecado e tornar-se urn escravo dele
(6.12-14). Porque 0 nosso corpo pertence ao
Senhor, e assim como 0 corpo de Jesus foi ressuscitado,o nosso corpo fisico tambem sera ressuscitado para a vida eterna (1 Co 15). Paulo, entao,
deu tres argumentos contra a imoralidade (6.1520). Primeiro, um corpo que e membro de Cristo
nunca deve tornar-se membro de uma meretriz. 1

•

portuarios em cada lado do istmo de Corinto

Segundo, a imoralidade cria diuisoes dentro da
pessoa. 0 corpo da pessoa se torna urn com a
prostituta, enquanto que 0 espirito da pessoa e urn
com 0 Senhor. Numa situacao dessas, a pessoa esta
pecando contra 0 seu proprio corpo. Terceiro, 0
cristae nao pertence a si mesmo, e, portanto, nao
esta livre para fazer 0 que quiser com seu corpo.
Seu corpo e 0 templo do Espirito Santo, comprado
por urn pres:o. A responsabilidade e glorificar a
Deus com 0 corpo, nao entrega-lo para a realizacao de luxurias, 0 egoismo e a gratificacao imediata devem dar lugar ao uso justo do corpo no
service de seu Senhor.

IV. Instru~aO: nao quero que ignoreis
(1 Co7.1-14.40)
Na terceira secao de sua carta, Paulo respondeu as perguntas propostas a de pelos corintios,
como indicado pela repeticao da frase introdut6ria peri de. Essa frase e encontrada, primeiro, em
7.1, onde Paulo diz: Ora, quanto as coisas que me
escrevestes, posteriormente seguida de outras instancias de peri de, introduzindo as respostas dos
outros topicos (7.25; 8.1; 12.1; 16.1,12).
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Para come~ar, Paulo responde as questoes
concernentes ao casamento (7.1-24).As perguntas vieram de alguem que queria assumir uma
posicao extrema. Se as relacoes sexuais com prostitutas eram ruins, entao, talvez todas as relacoes
sexuais fossem ruins e deveriam ser evitadas inteiramente. Isto afetava aqueles que eram casados
e poderia encorajar uma mudanca nesse estado
civil. Primeiro, as relacoes sexuais nao sao sempre
mas, e 0 casamento i bom. Segundo, se a pessoa
sofre com a tentacao da imoralidade, entao 0 casamento e a prouisao de Deus para lidar com isso
(7.1-7). Terceiro, dentro do casamento, as relacoes
sexuais nao sao apenas a norma, mas sao de se
esperar, e a submissiio do corpo de alguern ao conjuge e requerida. Os casados devem abster-se das
relacoes sexuais somente por consentimento
mutuo e temporario, Quarto, embora permanecer
solteiro possa ter os seus beneficios, Deus dotou
as pessoas para permanecerem em diferentes situacoes, e 0 casamento e a expressao legitima de
uma delas. Quinto, Paulo recomendou que aqueles que nao estao casados permane<;am solteiros,
mas aqueles que nao conseguem ter autocontrole
devem casar-se e entrar nas relacoes dentro do

rio amor

das questoes esta relacionada a primeira, concentrando-se em saber se os solteiros deveriam casar-se. Paulo aqui nao tinha urn mandamento do
Senhor, mas estava apenas dando a sua opiniao,
nao urn mandamento moral.
principio e que 0 maior bem resulte onde
alguern e capaz de dar a maior devocao sern distracoes para a obra do Senhor. Em vez de uma
mentalidade egoista, a luz da presente afli<;ao,e
melhor permanecer solteiro (7.26-28). Aqueles
que ja sao casados devem permanecer dessa forma.
objetivo de Paulo nao era menosprezar 0 casamento como uma opcao legitim a de Deus, mas
promover uma situacao onde 0 service do cristae
a Deus fosse livre de problemas e distracoes. As
circunstancias diflceis podem exigir que os cristaos ajam como se nao tivessem certos privilegios,
como casamento; 0 estado de solteiro permite que
maior preocupacao seja dada as coisas do Senhor
(7.29-34).
Varies casos especiais seguem (7.36-40). Primeiro, 0 pai tern a liberdade de dar ou nao sua
filha virgem em casamento (7.36-38). Nao e pecado para 0 pai dar sua filha virgem em casamento, mas, de acordo com 0 conselho anterior de

o

o

contexto apropriado (7.8,9).

Paulo, de faz bem se decidir nao da-Ia em casa-

Depois, Paulo responde as perguntas sobre 0
divorcio e a solidariedade do casamento (7.10,11).
Marido e mulher ruio decem divorciar-se. Aqueles
que 0 fizerem devem permanecer solteiros ou buscar a
reconciliacao com seu conjuge. Quando 0 casamento
envolve urn cristae e urn nao cristae, mesmo assim,
eles nao devem procurar dissolver 0 casamento
(7.10-16). Deus pode usar isso para alcancar 0 nao
cristae e os filhos. Se 0 nao cristae decidir sair,
entre tanto, entao 0 cristae deve fazer uma escolha
para a paz. Neste caso,eles nao estao mais obrigados
a cumprir os deveres do casamento. Finalmente, 0
principio basico e que as pessoas devem perm anecer na situacao em que estavam quando vieram
para Cristo (7.17-24).0
objetivo e procurar
aquilo que permite a pessoa servir melhor a Deus.
Depois, Paulo respondeu as perguntas concernentes aos solteiros (7.25-40). A segunda area

mento. Embora nenhuma das duas opcoes seja
pecado, e uma questao do que e born e do que e
melhor. Segundo, 0 mesmo se aplica a uma mulher
que agora esta solteira porque perdeu seu marido
(7.39,40). Ela esra livre para casar-se ou para
permanecer solteira, mas 0 ultimo e preferivel. 0
objetivo e promover a condicao na qual 0 melhor
service ao Senhor seja obtido.
Paulo, depois, responde as perguntas concernentes a certos aspectos da adoracao (8.1-11.34).
Nesta terceira etapa de perguntas, Paulo trata dos
itens relacionados a adoracao: alimentos oferecidos a idolos e a comunhao nos festivais pagaos
(8.1-11.1),0 usa da cabeca coberta para as mu[heres (11.2-16), e a abordagem deles sobre a Ceia
do Senhor (11.17-34). Centralizado em todos
esses topicos esta 0 tema da submissao do ego para
o bem maior dos outros.
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Em relacao a comer carne sacrificadaaidolos
(8.1-13), Paulo enfatiza que conhecer as suas li-

Destaque grego

berdades pode ter urn imp acto de envaidecer
aquele que alega liberdade, mas 0 am or tern urn
impacto naque1e que e amado (8.1). Paulo reconheceu que os Idolos nao sao deuses verdadeiros;
hi somente urn verdadeiro Deus no ceu. Alguns
que vieram de uma vida de adoracao de idolos
podem nao ter esse entendimento. Entao, Paulo
destacou que 0 forte po de pecar contra 0 fraco ao
usar indiscriminadamente sua liberdade com 0
resultado de ferir a consciencia do fraco. Finalmente, a liberdade de urn cristae destroi a vida do
cristae mais fraco. Aqueles que conhecem a verdade devem limitar sua liberdade a fim de nao
causar 0 trope~o dos mais fracos.
U ma ilustracao positiva veio da propria vida
de Paulo (9.1-27). Como apostolo, ele tinha todos
os direitos do apostolado, inclusive de ser sustentado por aqueles a quem ele servia. Abstendo-se
desses direitos, Paulo tornou-se urn escravo para
qualquer urn e para todos para que pudesse ganhar
alguns para Cristo. 0 rninisterio era urn desafio;

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

e, como um arleta, cxercitando

: Cristo como urn fato, a fim se ser verdadeira-

0

autocontrolc

nao ser desqualificado na corrida e perder
lardao, e1ecorria para alcancar 0 premio.

: Ressurrei~ao. Grego CtVacrTU<HS (anastasis).
: 0 substantivo grego anastasis e derivado do
: verba anistemi, significanda literal mente "Ie: vantar-se" e, entao, por extensao, "ressuscl: tar". Ambas as palavras podem ser usadas
: metaforicamente. A palavra anastasis era co-

·

para
0

ga-

:
:

.
:
:

:
mum no mundo grego antigo; mas raramente :
se referia
ressurreieao de mortos, que eo:
significado dominante de suas ocorrenclas ;
no Novo Testamento. Dois grandes eventos:
sac descritos com a palavra anastasis no:
Novo Testamento: a ressurrelcao flsiea do:
corpo de Jesus no passado (Rm 1.4; 1 Co:
15.12,13), e a ressurrelcao tislca do corpo :
dos cristaos no futuro (Jo 5.29; 11.24,25; 1 :
Co 15.42; Fp 3.11; Ap 20.5,6). A ressurreicao :
ffsica do corpo de Jesus Cristo distingue a:
mensagem do cristianismo entre todos os
outros sistemas de te. Dessa forma, cabe a
cada pessoa aceitar a ressurreicao de Jesus

a

·

.

·

.

: mente "salva" (Rm 10.9).

Uma pista de treinamento para corrida em Olfmpia. Paulo usou a corrida como uma ilustracao da perseveranya crista .

.. .. ..
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Israel foi uma ilustracao negativa (10.1-22). Os
israelitas tinham tremendas vantagens e privilegios, mas foram desqualifieados por seu eomportamento complacente, imoral e idolatra, e assim
morreram no deserto. A tentacao e comum a
todos; mas, enquanto aqueles que sao autossuficientes e orgulhosos podem cair facilmente,
aqueles que dependem da ajuda e da direcao de
Deus encontrarao seu caminho para 0 sucesso. A
aplicacao e feita aos corintios. Participar das festas
pagas era compartilhar do objetivo pagao da festa, e ao tentar compartilhar das coisas do Senhor
juntamente com as coisas dos demonios, 0 cristae
provocava 0 ciurne do Senhor.
Tendo discutido a necessidade de limitar a liberdade crista e tendo mostrado 0 abuso da liberdade pela cornplacencia, Paulo voltou ao assunto do impacto da liberdade sobre os outros
(10.23-11.1). Embora todas as coisas sejam licitas, nem todas as coisas sao proveitosas ou edificantes. Os cristaos devem exercitar sua liberdade
por si mesmos, mas quando essa liberdade pode
impactar urn irmao mais fraco ou urn incredulo,
elas precisam ser abdicadas por amor aos outros.
objetivo da vida e fazer tudo para a gloria de

(11.13), mas, ainda assim, era uma questao de
submissao voluntaria. 0 tema de Paulo era que
os cristaos subordinassem suas liberdades e direitos a fim de edificar os outros. Para a mulher,
cobrir a cabeca edificava seu marido como a cabeca do lar e edificava a Deus como a Cabeca de
todos.
Ao tratar da questao da adoracao, Paulo nao
recomendou os corintios, mas repreendeu-os por
sua pratica na observacao da Ceia do Senhor
(11.17-34).0 eomportamento deles era exatamente 0 oposto do espirito de altruismo que ele
estava tentando comunicar. Era urn contraste
visivel ao ato do nos so Senhor em Sua morte sacrificial que era lembrada na Ceia do Senhor. A
atual pratica de1es resultava em divisoes, em vez
de uniao, por causa de ser urn comportamento
egoista diante das necessidades obvias dos outros.
Em vez de se sacrificarem pelos outros, e1esestayam desprezando alguns membros da igreja e
envergonhando os que padeciam necessidades.
Como correcao, Paulo recitou 0 padrao e a instrucao para a Ceia do Senhor, cornecando com
a noite em que Jesus foi traido (11.23-26). Os
elementos da Ceia refletem a morte sacrificial de
Jesus, e a participacao na Ceia pro clam a aquele
ato altruista. Aqueles que comem e bebem de
maneira indigna sao culpados do pecado da gratificacao egoista, 0 pee ado que levou Judas a trair
Jesus (11.27-34). Cada urn deve examinar suas
atitudes antes de comer e beber. Aqueles que nao
se arrependerem de tais atitudes convidam a disciplina do Senhor sobre si mesmos. De acordo
com 0 espirito do sacrificio do nosso Senhor,
aque1es que se unem para ce1ebrar a Ceia do Senhor devem mutuamente submeter-se as necessidades dos outros.
Finalmente, Paulo responde as perguntas concernentes a importantes topicos teologicos
(12.1-15.58).A proxima secao da carta cobre os
dons espirituais (12.1-14.40)
e a questao da
ressurreicao (15.1-58). Na area dos dons espirituais, a enfase novamente aponta para longe do
ego, para urn ministerio ao proximo. Pode haver

o

Deus, njio of end en do a ninguemjudeus,

~

gentios,

ou cristaos, Em suma, Paulo os encorajou a serem
imitadores dele mesmo, pois ele era urn imitador
de Cristo.
proximo assunto era a cobertura da cabeca
para as mulheres no louvor (11.2-16). Elogiando
os leitores por se lembrarem das coisas que ele
ensinou, Paulo deu mais ensinamentos teologicos
por tras da tradicao. A ordem divina, como era
refletida na cultura, era a primeira razao porque
as mulheres deveriam demonstrar submissao com
a cobertura da cabeca (11.3-6). Entao, ele meneionou a ordem da criacao (11.7-9), a observacao
dos anjos (11.10-12), a natureza (11.13-15), eo
fato de que era urn costume reconhecido em outras igrejas (11.16). Paulo os elogiou por uma
coisa que eles ja estavam fazendo. Ele falou disso
como algo que "deveria" acontecer (11.10) e que
era "apropriado" para as mulheres 0 fazerem

o
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Canal de Corinto. Nero trouxe seis mil escravos gal ileus para trabalharem no canal, mas 0 projeto parou na sua morte. 0
canal - de seis quilometros e meio de comprimento e vinte e um metros de largura - foi concluido entre 1882 e 1893, e
liga 0 golfo de Corinto ao Egeu.

muitos tipos de dons espirituais, mas todos eles
vern do Espirito Santo como a fonte comum, com
urn prop6sito comum de servir ao corpo todo.
Todos os cristaos foram batizados em urn so corpo de Cristo, a igreja. Como os membros do
corpo humano, cad a pessoa tern a sua propria
funcao, e todos SaD interdependentes no proprio
trabalho dos membros individuais. Paulo deslocou
os leitores do ponto de vista egocentrico para que
enxergassem a si mesmos como parte de urn todo.
Em vez de serem urn fim em si mesmos, eles ministram a outros para urn objetivo maior. A realizacao das funcoes individuais por si mesmos nao
levara a divisoes dentro do corpo. 0 egocentrismo
atrapalha 0 born funcionamento do todo. A resposta para este problema e amar como Cristo
amou.
Quase como uma secao entre parenteses, Paulo passou de dons espirituais para focalizar no
amor, que e algo melhor (12.31b-13.13). Sem 0

•

amor (agape), os dons espirituais, importantes
como sao, nao tern valor. Em uma breve secao
poetica, Paulo descreve 0 am or em acao (13.4-7).
Em contraste com os dons espirituais, 0 amor e
permanente. A necessidade de dons passara urn
dia, mas 0 amor sempre estara presente. Pratt
observa: "Quando Cristo voltar, nao hayed necessidade de profecias, linguas, ou do conhecimento limitado que a Igreja recebe neste mundo.
Todos esses dons apenas fornecem vislumbres e
sombras da perfeicao que hi de vir'". Como no
movimento da infincia para a maturidade, ou
voltando-se de urn reflexo no espelho para a pessoa real, os corintios precisavam apartar-se do que
parecia importante agora para enxergarem 0
quadro todo: "Enquanto a igreja deles lutava na
adoracao, especialmente na pratica de profecia e
linguas, qual era a maior prioridade? A posicao de
Paulo era clara. A maior virtude para os cristaos
buscarem era 0 amor mutuo'" .
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o amor e sofredor,

e benigno;

o

...

proposito das Ifnguas, de falar em outras Ifnguas,
dado em 1 Corfntios 14.20-22. Em
14.22, Paulo disse que as Ifnguas eram um sinai para os descrentes; e 0 dom da profecia
para os crentes. Em 14.21, Paulo citou Isafas
28.11, identificando 0 sinal como dado a "estas
pessoas", uma reterencia aos judeus, que foram avisados por Moises para nao rejeitarem a
mensagem de Deus (Dt 28.49). Em seu discurso de Pentecostes, em Atos 2.40, Pedro respondeu a pergunta sobre 0 significado das Ifnguas (2.12), advertindo os judeus reunidos a
mudarem de opiniao sobre Jesus e assim salvar-se desta gera9ao perversa. Deus iria trazer
o jufzo sobre a geragao que matou 0 Messias.
Esse jufzo veio dos roman os em 70 d.C. (veja
tarnbern Mt 23.34-39). Falar em Ifnguas era
uma advertencla aos israelitas descrentes no
Pentecostes e uma aflrrnacao da promessa de
Joel 2.28,29.
A igreja de Corinto estava usando as Ifnguas
na assembleia dos cristaos. Paulo escreveu aos
corfntios que, ia que as Ifnguas eram para os

e

o amor nao invejoso;
o amor nao trata com leviandade, nao se
ensoberbece,
nao se porta com indecencia,
nao busca os seus interesses, nao se irrita,
nao suspeita mal;
nao folga com a injustica,
mas folga com a verdade;
tudo sofre, tudo cre,
tudo espera, tudo suporta.
amor nunca falha;

o

Tendo apontado a superioridade do amor,
Paulo agora volta a questao dos dons espirituais
e demonstra como 0 seu conselho se aplica (14.140). Tomando os dois dons de profecia e linguas
como exemplos, Paulo mostra como deve ser a
prioridade em ministrar aos outros. A profecia
deve ser preferivel as linguas por causa do seu
valor em comunicar a verdade e edificar os outros,
enquanto

do amor

e

que as linguas podem acabar com urn

incredulos, havia um dom melhor para se usar

publico limitado. A ordem deveria prevalecer a
£lmde proporcionar um melhor ambiente para os
outros ouvirem e aprenderem. 0 objetivo e servir
o corpo todo, e nao enfatizar 0 individualismo.

na igreja, 0 de profecia, ou pregar em uma Ifngua conhecida (14.6-19). De maior valor do que
ambos os dons, entretanto, era 0 exercfcio do
amor de Cristo (13.1,2).

V. Ensino: eis aqui vos digo urn mlsterto
(1 Co15.1-16.12)

o segundo

topico teologico foi 0 ciaressurrei-

f3.0 (15.1-58). Alguns dos leitores criam na res-

surreicao de Cristo, mas nao na ressurreicao dos
cristaos (cf 15.12,13). Para refutar essa ideia,
Paulo apresentou a importancia da ressurreicao
de Cristo no entendimento da mensagem do
evangelho (15.1-11).Jesus morreu,foi sepultado,
e ressuscitou no terceiro dia; esta e a mensagem
do evange1ho. Numerosas aparicoes ressurretas,
inclusive uma para Paulo (cf 1 Co 15.8), testificam que Jesus esta vivo.

•

Mas, se alguns argumentam que nao ha ressurreicao, entao Cristo tambern nao ressuscitou; e
todos os beneficios da Sua ressurreicao estao perdidos (15.12-34). Entretanto.ji que a ressurreicao
dele e valida, com base nos relatos das testemunhas
oculares, entao a nossa ressurreicao e uma certeza
tambem.O fato de que seremos ressuscitados deve
dar-nos motivacao para suportarmos 0 sofrimento
no ministerio. Os cristaos devem separar-se das
mas companhias que negam a ressurreicao e, em
vez disso, demonstrar um estilo de vida diferente
para aqueles que nao conhecem a Deus (15.33,34).
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Com 0 fato da nossa ressurreicao estabelecido,
Paulo passou para 0 tipo de corpo que teremos na
ressurreicao (15.35-49).0 nos so corpo aqui nesta vida, que vem de Adao e e adequado para esta
vida, sera trocado por urn novo corpo, adequado
para 0 ceu, a imagem de Cristo. Qyer sejamos
arrebatados ou morramos primeiro, todos os que
creem serao transform ados de mortais corruptiveis para seres revestidos de incorruptivel imortalidade. Entao, a vitoria final sobre a morte sera
conquistada. A certeza disso tudo deve motivar os
cristaos a urn service altruista, firme e imutavel
para 0 seu Senhor (15.58).
E por Ultimo, Paulo respondeu as quest6es finais sobre a coleta para a igreja de Jerusalem e 0
momenta da visita de Apolo (16.1-12).A quinta
pergunta era com respeito a coleta que Paulo estava fazendo para os pobres da igreja de Jerusalem.
Promovendo doacoes altruistas, de os encorajava
a tomar decisoes sobre uma quantia proporcional
que deveriam dar e depois cumprir isso para que
a oferta pudesse estar pronta quando ele viesse.
Demonstrando suas proprias acoes altruistas so-

outros servos de Deus a quem eles precisavam
estar em sujeicao, uma oposicao direta a abordagem partidaria que ele ouvira que estava presente
entre eles. Apos as saudacoes, Paulo deu uma Ultima instrucao: Se afguem niio ama 0 Senbor Jesus
Cristo, seja andtema (16.22). 0 encorajamento
aqui era para com a devocao ao Senhor, ligada a
uma condenacao para aqueles que vivessem diferentemente. Isso e seguido por maranata! Isto e,
"Senhor, venha!".

CONCLusAo
Nesta Primeira Carta aos Corintios, Paulo
escreve para uma igreja com muitos problemas
e questionamentos.
No fundo de todos os
problemas estava uma atitude egoista condescendente em contraste com a morte de Cristo
em urn sacrificio altruista pelo pee ado dos outros. Paulo escreveu para este grupo, lidando
com seus erros, tanto na teologia quanto na
pratica,
Na carta, Paulo afastou seus leitores da gratificas:ao pessoal e os conduziu ao am or altruisra no
contexto da obra de Deus. Suas atitudes egoistas
levaram-nos a focalizar nas vontades imediatas,
enquanto Paulo os conduziu a olhar 0 quadro
geral, alem da propria ressurreicao deles para receberem 0 corpo glorificado a imagem de seu
Senhor. Viver a luz deste panorama maior e do
objetivo final deve influenciar quaisquer objetivos
de curto prazo da vida cotidiana.

bre seus planos pessoais de ir e passar urn tempo

com des, Paulo informou aos corintios que havia
uma porta aberta para service em Efeso, e mesmo
que houvesse adversaries, ele deveria ficar e ministrar por enquanto.
A pergunta final se concentrava no itinerario
de Apolo que fora mencionado varias vezes na
carta (1.12; 3.4-6,22; 4.6). A insistencia de Paulo
para que Apolo Fosse a Corinto e 0 desejo de
Apolo de nao ir naquele momenta podem ser uma
indicacao aos corintios de que nenhum dos dois
desejavam ser tratados como "Iideres partidarios"
pela igreja. Cada urn estava envolvido em ministrar a outros cristaos, urn exemplo que os corintios
deveriam seguir.

untas para estu
1. Quem sac as quatro pessoas Que Paulo
identificou em 2.14-3.4, e Quecaracteristicas ele da a cada uma?

VI. Exorta~oes finais, saunaenes e

e

2. Qual a entase Que Paulo da sobre 0 uso do
nosso corpo? Como isso se relaciona ao
tema do livro sobre os services sacrificiais
para com as outros?

ben~ao(1 Co 16.13-24)
Nos versiculos conclusivos, Paulo encoraja seus
leitores a maturidade teol6gica e espiritual governada por amor (16.13,14). Ele identificou

•
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3. Em 8.1-11.34, Paulo aborda t6picos da liberdade crista e 0 exercfcio dos nossos direitos. Como isso se com para com a nossa
vlsao cultural de exercitarmos os nossos
direitos e liberdades?

1. S.]. Hafemann, em "Corinthians, Letters to the", em
Dictionary of Paul and His Letters, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P.Martin (Downers Grove: IVP,
1993), p. 175. Paulo tambern cita Sostenes como
coautor. Este pode ser 0 mesmo Sostenes mencionado em Atos 18.17.

4. Que diretrizes Paulo sugere concernente ao
uso dos dons espirituais?
5.

..

.

/0 amor

2.

Esboco baseado em D. Mitchell, em First Corin-

thians: Christianity in a Hostile Culture (Chattanoo-

Como a descriGao do amor Que Paulo deu
no capitulo 13 se relaciona ao tema do livre
e a necessidade do service sacrificial aos
outros?

ga: AMG Publishers, 2004), ix-x,

•

3.

Richard Pratt Jr., em 1 & 2 Corinthians, HNTC 7
(Nashville: B&H, 2000), p. 234.

4.

Ibid., p. 236 .
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sta e a Segunda Epistola existente que Paulo escreveu aos cristaos em Corinto.
Esta carta, 2 Corintios, e a mais pessoal de todas as cartas de Paulo, em que ele
revela 0 seu proprio coracao para esta igreja e 0 seu ministerio em geral. Ela
conta os altos e baixos, as alegrias e as lutas, os privilegios e os sofrimentos do ministro.
A fragilidade do ministro, entretanto, e mais do que compensada pelo poder de Deus.

Autor:

Paulo e Tim6teo

Destinatarios:

A igreja de Corinto

Local da escrita:

Macedonia

• Data:

da cornposicao original (especialmente 6.147.1). Independentemente, a maioria ainda afirma
que Paulo foi mesmo 0 autor original'.

A carta
56 d.C.
t

Palavra-chave:

Mlnlsterio (gr. diakonia) e:
gl6ria (gr. doxa)

Versfculo-chave:

Temos, potem, esse tesouto :
em vasos de betto, para que:
a excelencia do poder seja'
de Deus e nao de nos (4.7).

AUTOR
A saudacao em 1.1 e uma referencia pessoal
em 10.1 identificam Paulo como 0 autor desta
carta. Juntamente com 1 Cormtios, as conex6es
historicas com Atos dos Apostolos e a evidencia
literaria facilmente determinam Paulo como 0
autor. Desde 0 segundo seculo, os estudiosos consideram 2 Corintios de autoria paulina]. A maioria dos atuais eruditos discute acerca da unidade

DESTINATARIO
e enderecada a igreja de Deus

que estd

em Co rill to (1.1; veja 1 Co 1.2). Paulo acrescen-

ta aqui: com todos as santos que estdo em toda a
Acaia. Paulo passou urn ano e meio em Corinto
durante a sua primeira viagem mission aria (At
18.11) e outros tres meses em sua segunda viagem (At 20.3). A exposicao de Lucas sobre a
terceira viagem usou descricces de uma area
mais ampla de Acaia (At 18.21) e Grecia (At
20.2), indicando que Paulo ministrou fora dos
limites de Corinto tambern. Portanto, Paulo
queria que esta carta fosse circulada por toda
aquela regia03•

OCASIAO E DATA
Paulo escreveu esta carta cerca de seis meses
depois de ter escrito 1 Corintios, quando ainda
estava em sua terceira viagem missionaria em algum lugar na Macedonia. A epoca foi no outono

+
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de 56 d.C. Depois das visitas e das cartas mencio-

GENERO E ESTRUTURA

nadas na introducao de 1 Corintios, Paulo continuou man tendo contato com a igreja. Os problemas da igreja nao foram resolvidos, entao
Paulo fez uma segunda visita a Corinto, vindo
de Efeso, mencionada em 2 Corintios 2.1,2
como uma visita que lhes causou tristeza. Paulo
foi desafiado por alguns da igreja quando chegou
(2.5-8; 7.12).
Quando voltou para Efeso, Paulo escreveu
outra carta, escrita com muitas lagrimas em muita tribulafiio e angustia do coradio (2.4), e a enviou
com Tito a igreja de Corinto. Esta terceira carta,
assim como a primeira, ficou perdida. A essa
altura, uma confusao se irrompeu em Efeso e
Paulo partiu para Troas (At 19.23-20.1).
Ele
ficou tao apreensivo, porern, pela reacao da igreja de Corinto e pela demora no retorno de Tito,
que embora tivesse uma porta aberta para ministrar em Troade, ele prosseguiu para a Macedonia,
na esperans:a de encontrar Tito (2.12,13). Em
algum lugar na Macedonia, Paulo se encontrou
com Tito, que the deu as boas novas de que a
igreja de Corinto havia rcagido favoravclrnente

(7.5-7). Com esta noticia, Paulo escreveu 2 Corintios, sua quarta carta para eles. Logo depois
disso, Paulo foi visita-los novamente por tres
meses. Foi sua terceira visita (At 20.2,3; cf. 2 Co
12.14; 13.1,2).

Os adversaries de Paulo em 1 e 2 Corfntios sao
diferentes. Em 1 Corfntios, 0 povo estava dividido entre si mesmo e Paulo. Nao M rnencao de
falsos mestres (1.10-17). Paulo procurou conseguir que os Mis trabalhassem juntos por urn
objetivo comum. Em 2 Corintios, os falsos

mestres haviam se infiltrado na assembleia negando 0 apostolado de Paulo. Oessa forma,
Paulo teve de defender 0 seu apostolado contra eles (11.4,5,12,13; 12.11).

A Segunda Carta aos Corfntios e uma carta
pastoral de Paulo a igreja de Corinto. Esta e a mais
pessoal de todas as cartas de Paulo. Logo apos a
introducao, (1.1-11), Paulo foi imediatamente
para uma longa secao pessoal dando uma visao
interna do ministerio, centrada na ansiedade que
ele experimentou quando Tito nao apareceu
(1.12-7.16).
Ele terminou com uma nota de
confianca quando Paulo se encontrou com Tito.
Paulo encorajou os corfntios a honrarem a coleta
que haviam prometido fazer para os pobres em
Jerusalem (8.1-9.15). A secao final da carta foi
dirigida aqueles que ainda duvidavam da sua
posicao como apostolo (10.1-13.10). Paulo demonstrou que de era urn verdadeiro apostolo e que
Deus estava trabalhando por seu intermedio. Ele
encerrou com instrucoes concernentes aos preparativos para sua chegada em breve (13.11-14).

introoucao (2 Co 1.1-11)
: II. Oefesa pessoal (2 Co 1.12-7.16)

: I.

.

A. Explica~ao dos pianos anteriores de:
Paulo (2 Co 1.12-2.13)
:
B. A perspectiva interior de Paulo sobre a mi- :
nstracao do evangelho (2 Co2.14-B.10) :
C. 0 relacionamento de Paulo com os co- :
rfntios (2 Co 6.11-7.16)
:
III. Necessidades praticas (2 Co 8.1-9.15)
IV. Apelo poderoso (2 Co 10.1-13.10)
V. Conclusao (2 Co 13.11-14)

MENSAGEM
A mensagem de 2 Corintios e que 0 ministerio
do evangelho e desempenhado pelo poder de
Deus por intermedio de ministros frageis. 0
versiculo-chave leva 0 tema ao auge quando Paulo relaciona a sua propria grande insuficiencia por
causa de suas limitacoes ffsicas e a suficiencia e 0

+
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.•.
Destaque grego

Paulo se apresentou como 0 apostolo de Jesus
Cristo, pela vontade de Deus (1.1). Ele era verdadeiramente urn ap6stolo, mas era pela vontade de

Conselheiro. Grego nupUKATrros(parakletos).
A palavra grega parakletos derivada do verbo
parakaleo (Iiteralmente, "chamar ao lado"; basicamente "confortar, aconselhar, exortar"). E
tambem relacionada ao substantivo paraklesis
(conforto, exortacao), Ambos sac muito rnais
comuns do que parakletos, mas nao ocorrem
nos escritos de Joao, enquanto parakletos
ocorre somente nos registros de Joao. Em to- •
das as quatro ocorrenclas de parakletos no
Evangelho de Joao, Jesus usou 0 termo para
referir-se ao Esplrito Santo como 0 nosso
Conselheiro. A ideia e Que 0 Espfrito fica ao
• nosso lado para nos ajudar nas tarefas que Je- •
sus nos deu como Seus discfpulos. Assim,
quando traduz sua forma verbal (parakaleo), a
Bfblia faz bem em destacar a plena essencia do
verbo ao usar palavras como encorajar (2 Co
13.11 NIV), conforta, conforto, confortados (2
Co 7.6,7,13 ARA), roguei (2 Co 12.8 NVI), ou
exortar, exortei (2 Co 9.5; 12.18 ARIB). 0 crente deve ser encorajado, sabendo Que aquele
Que serve como 0 nosso Advogado (Jesus

Deus, nao por sua propria deterrniriacao. Como

Cristo em 1 Jo 2.1) e Conselheiro (Espirito

era seu costume, Paulo incluiu uma as;aode gracas:
ele louvou a Deus como 0 Deus de toda consolaaio
(1.3-11). A luz de todas as lutas sobre as quais ele
iria falar nesta carta, Paulo disse aos corintios que
Deus e aquele que suscita 0 conforto na aflifiio.
A razao pela qual Deus faz isto e para que 0 consolado, por sua vez, possa servir de consolo para os
outros tambem. Exatamente 0 que Paulo queria
fazer por meio desta carta. Urn incidente especffico na vida de Paulo 0 levou hem perto da morte.
Deus havia permitido que esse incidente acontecesse para motivar Paulo a confiar somente em
Deus e nao em si mesmo (1.9).Com esta esperanya,Deus 0 resgatou, e Paulo agradeceu aos leitores
por fazerem parte disso.ji que eles oraram por ele.
Neste pequeno cenario, Paulo admitiu que era
fraco e precisava confiar somente em Deus para a
realizacao de qualquer coisa em seu ministerio,

Santo em Jo 14.16) nos capac ita a oferecer 0 •
mesmo encorajamento impactante a outros ]
cristaos (2 Co 7.6,7).
•

e

A imponente massa rochosa do acrocorinto.
poder de Deus por meio das suas fraquezas. Em
uma declaracao culm in ante, Paulo escreveu: A
minha grafa te basta, porque 0 meu poder se aperfeifoa
na fraqueza. De boa vontade, po is, me gloriarei nas
minhas Jraquezas, para que em mim habite 0 poder
de Cristo (12.9). Esta carta e uma ilustracao do
poder de Deus trahalhando na vida de Paulo e da
igreja de Corinto, ernbora Paulo fosse fraco e fnigil,
no entanto, poderoso na mensagem de Deus.

I. Introdu~ao(2 Co 1.1-11)

.....................................
II. Defesa pessoal (2 Co 1.12-7.16)

Ao iniciar 0 corpo de sua carta, Paulo permitiu que os leitores vissem sua vulnerabilidade.
Ele lhes disse porque alguns de seus planes
mudaram, revelando sua propria ansiedade sobre
a demora de Tito com as noticias sobre eles
(1.12-2.13). Ele interrompeu sua historia com
uma longa interpelacao, dando uma perspectiva
interna sobre 0 ministro que e urn instrumento
de Deus (2.14-6.10). Finalmente, ele voltou a
historia, contando-lhes 0 que aconteceu quando
Tito veio com as noticias das reacoes deles

•

(6.11-7.16).
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A. Uma explicacao dos pianos anteriores de

hornem.Agora.ja que 0 homem havia se arrependido, eles deveriam perdoa-lo, consola-lo, e reafirmar 0 amor por ele. Paulo perdoara 0 homem,
e eles tambem deveriam faze-lo. A razao para a
mudanca era para que eles nao dessem uma oportunidade a Satanas, que poderia usar isso como
uma arma para derrotar a igreja.
Finalmente, Paulo explicou como e1e acabou
indo de Efeso a Troas e a Macedonia (2.12,13).
Primeiro, ele foi a Troas por causa do evangelho e
encontrou uma porta aberta para 0 ministerio ali.
Mas, estava tao preocupado com Tito e as noticias
que ouviu de Corinto que ele saiu de Troas e foi
para a Macedonia na tentativa de encontra-lo.
Paulo descreveu como e ser um ministro de Deus,
demonstrando sua vulnerabilidade e humanidade.

Paulo (2 Co 1.12-2.13)
Concernente as mudancas dos planes de Paulo, ele queria que eles soubessem que Paulo tinha
uma orgulhosa confianca em sua consciencia
limpa. Sua conduta no mundo, e especialmente
em relacao a e1es,tinha sido em santa sinceridade,
nao na sabedoria do mundo. Nao havia validade
nas acusacoes de que Paulo era imprevisive1 e nao
podia ser confiado.
A primeira mudanca se desenvolveu de seu
plano original de visitar os corintios. Ele deu 0
detalhe daquele plano e assegurou-lhes de que as
suas intencoes eram sinceras (1.17-22). A razao
porque ele nao foi por aquele caminho foi para
que nao fosse a eles em tristeza novamente. Paulo queria que a sua proxima visita fosse festiva. Em
vez disso, e1e os escreveu, enviando Tito com a
carta para mostrar seu amor por eles (1.23-2.4).
segundo problema envolvia uma pessoa que
previamente havia ofendido a igreja ou a Paulo,
ou a ambos (2.5-11). A igreja tinha punido 0

B. A perspectiva interior de Paulo sobre a
ministraGao do evangelho (2 Co 2.14-6.10)

o

Ap6s mencionar a chegada de Tito em 2.12,13,
Paulo escreveu uma longa digressao sobre 0 ministerio, continuando novamente a historia de

Escavacoes de Corinto mostrando as lojas do mercado.

•
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Uma parte da gloria do ministerio e refletida
naqueles que 0 recebem (3.1-3). Suasvidas transformadas demonstram 0 impacto da mensagem
do evangelho, pois eles se tomarn cartas vivas de
recomendacao, os testemunhos de Deus vivendo
neles.
Voltando ao comentario anterior sobre nao ser
competente (2.16), Paulo afirmou que a competencia do ministro vem de Deus, tornando-o
competente como servo de uma nova alianca
(3.4-18). Em uma serie de contrastes, Paulo mostrou como 0 ministerio da nova alianca tem uma
gloria muito maior do que a velha alianca. A velha
alianca era gloriosa, mas se desvanecia, como 0
rosto de Moises (Ex 34.29-35); a nova alianca
aumenta em gloria, enquanto nos transformamos
e tomamo-nos mais como 0 proprio Senhor.
Ter um novo ministerio da alianca tao glorioso significa que 0 ministro nao desfalece 0 coracao
em face aos obstaculos (4.1-6). Ele tambem nao
se vale de taticas enganosas para vender a Palavra
de Deus. Aqueles que nao aceitam a mensagem
sao os que foram cegados pelo deus deste mundo.
Alem do mais, 0 ministro nao prega a si mesmo,
mas prega aJesus Cristo, 0 Senhor. Alias, 0 mi-

Tito em 7.5. Nesta digressao.Paulo contou como
era ser um instrumento que Deus usa.
Primeiro, 0 rninisterio e uma oportunidade
de demonstrar a gloria de Deus (2.14-4.6). A
palavra g16ria e uma palavra-chave nesta secao,
ocorrendo 15 vezes. A gloria do ministerio e comparada com uma gloriosa marcha triunfal romana
onde Cristo e 0 Rei vencedor e os Seus ministros
fazem parte do sequito (2.14-17). Enquanto eles
caminham na marcha, 0 ministro e um aroma de
vida para aqueles que creem e um cheiro de morte para os que nao creem. Paulo reconheceu que
o ministro nao e competente em si mesmo para
um papel hie poderoso. Diferentemente de muitos
outros,o ministro nao "comercializa a mensagem
de Deus visando lucro", mas, ao contrario, ele
prega com sinceridade e prestando contas a Deus.

Paulo pegou emprestada a i1ustra~ao do triunfo
romano e a aplicou aos obreiros cristaos conduzidos ao triunfo com Cristo. a aroma do conhecimento de Cristo e vida para os que creem,
mas cheiro de morte para os que rejeitam a

e

Cristo. Freedman e Chadwick

nistro

escreveram:

e simplesmente

nquele que deixou a glorio-

sa luz brilhar em seu proprio coracao.
Segundo, 0 ministro aceita suas fraquezas por
causa das oportunidades que tem (4.7-5.10). A
fraqueza do ministro e vista em contraste com a
gloria do novo ministerio da alianca. Ele e 0 veiculo para mostrar 0 poder de Deus (4.7-15). Em
uma forte palavra ilustrativa, Paulo se comparou
a um vasa de barro, do qual brilha a luz para iluminacdo do conhecimento da g16ria de Deus, na face
de Jesus Cristo (4.6).A fraqueza do instrumento
tem a intencao de demonstrar 0 contraste com 0
poder e a g16ria de Deus e Sua mensagem.
As lutas de um ministro demonstram a vida de
Jesus nele (4.8-12). Alem disso, 0 impacto da
mensagem traz esperans:a na aflicao (4.13-18). 0
ministro acredita na mensagem que ele prega, e,
entao, esta disposto a enfrentar 0 que vier para que
a mensagem possa ser difundida para mais pessoas.

A marcha triunfal dos militares romanos era um dos maiores espetaculos da
antiguidade. Ela era concedida a um vencedor apenas quando certas condlcces tivessem sido plenamente satisfeitas ... Chegado
o dia, 0 povo ia para as ruas e preenchia
todo lugar de onde uma boa visao do desfile
pudesse ser obtida ... adores arornatlcos da
queima de especiarias eram profusamente
espalhados pelos templos e ao longo das
ruas, enchendo 0 ar de perfume. No cortejo estavam 0 senado e os principais cidadaos do estado, que, por sua presenca,
honravam 0 vencedor ... a general, em cuja
honra 0 triunfo era decretado, desfilava em
uma carruagem que tinha um formato peculiar e era puxada por quatro cavalos.'
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rio a fim de que eles pudessern responder suas
criticas. Ele nao queria que os seus comentarios
fossem tornados como 0 tipo de vangloria que
caracterizava os seus oponentes. Em contrapartida, compreender 0 amor de Deus, como demonstrado pela morte vicaria de Cristo, produz uma
vida que nao e mais vivid a para si mesmo, mas
para Cristo (5.14,15).Aqueles que estao em Cristo sao novas criaturas; as coisas velhas se passaram.
o Deus que nos reconciliou consigo, deu -nos urn
ministerio de embaixadores da reconciliacao,
para motivarmos outros para esse mesmo relacionamento (5.16-6.2).0
ministro, por sua vez,
sofre muitas provacoes a fim de nao desacreditar
o ministerio (6.3-10).
No decorrer desta longa digressao, Paulo ilustrou os extremos do rninisterio. De urn lado, esta
a gloria de participar da marcha triunfal de Cristo
e de ser urn embaixador dele. Por outro lado, esta
a fragilidade do mensageiro e as dificuldades do
rninisterio.O ministerio e uma luta que faz incriveis exigencias ao ministro, e 0 leva para perto da
morte, senao diretamente a ela. Paulo lhes deu esta

Vista do portao na antiga cidade de Corinto.

perspcctiva

Ele sabe que a gloria por vir faz os sofrimentos do
presente mundo parecerem apenas uma leue e
moment/mea tribulaoio (4.17). Com a perspectiva
nas coisas eternas, e nao nas temporais, a preferencia de Paulo e estar com 0 Senhor, ao inves de
estar presente neste corpo (5.1-10).0 objetivo e
agradar a Cristo, quer seja aqui ou hi, porque sabemos que os cristaos finalmente cornparecerao
diante do trono de julgamento de Cristo.
Terceiro,o ministro sofre provacoes por causa
da mensagem do ministerio (5.11-6.10). Paulo
queria que os Corintios entendessem as suas motivacoes ministeriais pela perspectiva de estar urn
dia diante do tribunal (bema) de Cristo (5.11-13).
Conhecer 0 temor do Senhor impulsiona 0 ministro a persuadir os perdidos a tornarem-se
cristaos, Por outro lado, pode parecer que Paulo
estivesse justificando-se, mas ele so estava compartilhando esta inforrnacao sobre 0 seu rniniste-

pata que des pudessem

avaliar ranto

ele quanto os falsos mestres. A vangloria dos falsos mestres nao se encaixava nesta ilustracao.

C. 0 relacionamento de Paulo com as
corfntios (6.11-7-16)

•

Paulo era diligente para com os corintios. Agora que Paulo havia lhes falado abertamente, ele os
convidou a serem francos com ele (6.11-13). Tal
relacionamento pode ser mantido em terrenos
mutualmente compartilhados (6.14-7.1). Nao
existe urn relacionamento comum entre as coisas
de Deus e as coisas de Satanas, Elas nao podem
ten tar andar com Paulo e tambem ten tar andar
com aqueles falsos mestres, a quem ele mais tarde
descreve como servos de Satanas (11.13-15).0
relacionamento com outro obreiro deve ser baseado na separacao comum entre 0 pecado e a vida
santa: Ou queparte tern oftel com 0 injiel? (6.15). Se
eles quisessem ser companheiros de Paulo no
ministerio, eles precisariam separar-se daqueles
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zijou por causa de urn irnpacto positivo em Tito.
Finalmente, Paulo tambern se regozijou em sua
renovada confianca neles (7.16). Com este problema agora resolvido, Paulo se voltou para 0
ministerio mutuo no qual ambos estavam engajados: a ofen a para Jerusalem.

III. Necessidadespraticas (2 Co8.1-9.15)

o bema ou trono

do julgamento em Corinto.

falsos mestres. Paulo estava confiante de que eles
fariam isso.
Voltando a historia sobre Tito, Paulo explicou
que ele estivera em urn daqueles pontos baixos do
ministerio quando chegou a Macedonia. Mas,
Deus 0 animou com a vinda de Tito e com a noticia da reacao dos corintios, dando-o alegria e
consolo (7.2-16). Ele se regozijou porque a tristeza deles segundo a vontade de Deus produziu
urn arrependimento santo. Ele tambern se rego-

Paulo gastou os proxirnos dois capitulos enfatizando as necessidades praticas de ministracao
aos outros. Ele especialmente enfocou a coleta
para a igreja de Jerusalem. Paulo convocou os
leitores a honrarem 0 compromisso anterior de
ofertar (8.1-15). Estando na Macedonia, Paulo
disse aos corintios que os macedonios estavam
contribuindo tarnbem (8.1-5). Alias, eles tinham
ido alern de sua capacidade de doar, fazendo disto uma oferta sacrificial. Ali estava urn povo
ministrando mesmo na fraqueza - urn exemplo
daquilo que ele havia acabado de escrever nesta
carta. A luz disto, Paulo exortou os corintios a
honrarem seus compromissos previos segundo 0

Panorama aereo da antiga Corinto. Os muros roman os estao anexados
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exemplo de Cristo que ofereceu a si mesmo (8.612). Compartilhar a abundancia deles traria
igualdade, na medida em que as necessidades dos
outros fossem supridas (8.13-15).
Qperer fazer 0 que i honesto, ndo s6 diante do
Senhor, mas tambim diantedos homens (8.21),Pau10 deu instrucoes detalhadas de como a oferta
seria feita (8.16-9.5). Uma delegacao de tres
homens iria cuidar do dinheiro, como precaucao
contra qualquer descredito na administracao da
oferta (8.16-24). Alem disso, os homens foram
enviados it frente para encorajarem a coleta da
oferta, de forma que ninguem ficasse envergonhado por nao estar pronto quando a delegacao de
Paulo chegasse. Paulo estava tentando evitar que
os macedonios, que foram inspirados pelo anseio
dos corintios, ficassem desiludidos pelo fracasso
deles em cumprir a promessa (9.1-5).
Quando 0 povo que ministra cumpre os seus
compromissos, aquele que da com alegria sera
enriquecido em tudo por sua liberalidade, as necessidades dos santos serao satisfeitas, e Deus sera
louvado (9.6-15).

apostolado, Paulo enfatizou este tema: 0 vasa e
fraco para que 0 poder de Deus possa ser rnanifestado. Primeiro, ele lancou urn desafio aos que
se opunham a ele, desafiando a perspectiva deles
(10.1-18). Eles olhavam para 0 lado fraco de
Paulo, mas ele possula arm as divinamente poderosas, ja que estava agindo em favor de Cristo
(10.1-6). Paulo os advertiu contra 0 julgar as
aparencias externas (10.7-12). Ele salientou que
o seu orgulho estava centrado naquilo que Deus
havia escolhido fazer por interrnedio dele (10.1318). Ele nao havia tornado 0 territorio de outros,
mas os seus inimigos estavam no territorio onde
Paulo havia introduzido a mensagem do evangelho.
Paulo usou as mesmas tecnicas de vanglorias
que os seus adversaries usavam (11.1-12.13). Ele
se uniu aos seus adversaries na vangloria, mas ele
concentrou-se em suas proprias fraquezas com 0
objetivo de mostrar como 0 poder de Deus opera
por meio de urn vasa fraco. A razao para a vangloria de Paulo, embora fosse loucura, era por causa
de seu santo zelo por eles. Ele queria apresenta-los
a Cristo como uma virgem pura, mas temia que
Satanas enganasse a mente deles e os desviasse de

Um espinho na carne e uma expressao idiomatica para algo doloroso (ex.: Nm 33.55; Ez
28.24). Existem varlas interpretacoes para 0
espinho na carne de Paulo. Muitos entendem
que isso seja um problema ffsico que Paulo tinha (veja GI 4.13-15). Outros acham que pode
ser a contfnua perseguigao por parte de seus
inimigos (veja 2 Co 12.10). Paulo 0 enxergava,
seja la 0 que fosse, como uma fraqueza projetada para rnante-Io humilde. Ele estava contente
por que aquilo permitia que 0 poder de Deus
habitasse nele.

IV. Apelo poderoso (2 Co 10.1-13.10)
Finalmente, Paulo respondeu aos que criticayam seu apostolado. Voltando-se para aqueles que
haviam tentado desacreditar 0 seu ministerio e

Cristo, como estava evidente que alguns ja estivessem seguindo os pregadores de outras mensagens. Embora inexperiente no discurso, seu conhecimento demonstrava que ele ainda estava no
nivel dos apostolos mais proeminentes (11.1-6).
Paulo usou 0 arranjo financeiro dos pregadores
que lhes proc1amavam 0 evange1ho. Aque1es homens que estavam atacando Paulo recolhiam
suporte financeiro por seus trabalhos; portanto,
eles nao estavam na mesma base de Paulo.ja que
e1e ministrava aos corintios sem nenhum custo.
Aque1es homens eram falsos prof etas que estayam operando disfarcadamente, assim como Satanas mesmo faz (11.7-15).
Embora gloriar-se fosse tolice, esta era uma
tecnica que eles entendiam (11.16-21).A come~ar
de suas proprias raizes judaicas, Paulo ensaiou
uma lista de sofrimentos seus, demonstrando seu
compromisso como servo de Cristo (11.22-33).
Paulo tambem poderia gloriar-se nas vis6es que
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nidades que 0 ministerio alcanca. 0 ternor de
Deus motiva 0 ministro a nao desacreditar 0
ministerio.O arnor de Deus cia uma oportunidade de ser urn embaixador da reconciliacao dos
pecadores com Deus.
Segundo, nao querendo que os corintios desacreditassem 0 rninisterio deles, Paulo insistiu que
eles cumprissem 0 compromisso anterior de entregar a oferta. Os resultados fariam urn impacto
tanto no doador quanto no receptor e a gl6ria
seria dada a Deus.
Terceiro, Paulo expos suas proprias fraquezas a
fim de que 0 poder de Deus pudesse ser visto nele.
Embora Paulo se gloriasse para refutar os que se
opunham a ele, revelou-lhe seus sofrimentos e
fraquezas para demonstrar 0 poder de Deus nele
para realizar 0 seu ministerio, A esperan"a de Pau10 era de que os corintios pudessem aprender, com
esta carta, a rejeitar os falsos apostolos e corrigir
seus erros para que quando ele viesse, pudesse ve-los praticando a fe que eles professavam.

teve, mas ja que ninguem podia verifica-las, ele
voltou-se para as suas fraquezas obvias (12.1-6).
Para evitar que ele se exaltasse, urn espinho na
carne the foi dado para man te-lo humilde. Deus
recusou-se tirar fora a causa do seu sofrimento, e
Paulo estava contente porque isto permitia que 0
poder de Deus habitasse nele (12.7-10). Concluindo, eles deveriam estar elogiando a Paulo
como um apostolo em vez de desafia-lo, Paulo
havia feito sinais, maravilhas e milagres entre eles
para demonstrar 0 seu apostolado (12.11-13).
Paulo preparou-os para a sua terceira visita
planejada (12.14-13.10). Ele garantiu que nao
lhes seria pes ado financeiramente quando viesse.
Como um pai, ele preferia gastar com eles a ser-lhes pesado. Nem ele e nem Tito haviam tirado
proveito deles financeiramente (12.14-18).
Paulo tarnbem deixou claro que a verdadeira
razao pela qual ele estava escrevendo nao era para
defender-se, mas para edificar os seus leitores,
ensinando-os a funcao biblica do ministerio e do
ministro. Ele temia que pudesse encontrar pecado
e falta de arrependimento quando viesse (12.1921). Se assim fosse, haveria a necessidade de disciplina (13.1-4). Em vez disso, Paulo desafiou os
corintios a examinarem 0 comportamento para
ver se estavam vivendo segundo a fe (13.5-10).

untas para
1. Paulo fala da insuficlencla de quem ministra.
De que maneiras 0 ministro

2.

V. Conclusao
Em sua breve conclusao (13.11-14), Paulo
exorta seus leitores a reagir com maturidade, dando a promessa do amor e da paz de Deus. Ele deu
as saudacoes e encerrou com uma bencao.

3.

4.

CONCLUSAO
Paulo construiu tres secoes principais em tome
de seu terna do ministerio e 0 rninistro. Primeiro,
a aflicao e compartilhada pelos que ministram,
para que nao confiem em si mesmo, mas em Deus.
Por um lado, 0 ministerio e como participar da
marcha triunfal romana. Por outro, 0 ministro e
um fragil vasa de barro. Ele esta disposto a enfrentar as aflicoes que vem por causa das oportu-

5.

•
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nao

e competen-

te para 0 rninisterio?
Qual e a gl6ria do rninisterio que Paulo explica nesta carta?
Que princfpios da adrninistracao financeira
podem ser extrafdos dos capltulos 8 e 9?
Paulo usa a raiz da palavra "gloriar" 13 vezes
nos capltulos 11 e 12. Entretanto, ele escreve que se gloria em suas fraquezas, e nao em
suas torcas. Fa~auma lista das fraquezas que
Paulo menciona nesses dois capftulos. 0 que
podemos aprender com essa lista sobre 0
rninisterio?
Satanas e mencionado varias vezes nesta
epistola (2.10,11; 10.4,5; 11.3,13-15; 12.79). 0 que podemos aprender dessas passagens sobre as taticas de Satanas e nossa
vit6ria?
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-aulo escreve com santa indignacao sobre a noticia de que os galatas estavam
sendo influenciados pelos judaizantes que queriam que os cristaos gentios
fossem circuncidados e vivessem segundo a Lei. Porque os judaizantes
atacavam as credenciais apostolic as de Paulo, ele se defendeu com prova de divina
autoridade apostolica. Paulo respondeu que osjudaizantes, ao afirmarem que os fieis

AUTOR

cristaos seriam submetidos it servidao e nunca
conseguiriam cumprir a Lei, assim como nenhum
judeu tambem conseguiu cumprir a Lei. Ele respondeu com puras explicacoes doutrinarias e
ilustracoes biblicas, e finalmente deu algumas
exortacoes praticas para a vida crista.

o apostolo Paulo pode ser chamado de 0 apostolo da liberdade crista. Ele defendia energicamente que os cristaos gentios estavam livres da Lei
de Moises. Durante a primeira viagem missionaria,
Paulo e Barnabe, porvolta de 47-48 d.C., evangelizaram e plantaram igrejas em quatro cidades no
territorio sulino da Galacia - Antioquia, Iconic,
Listra e Derbe. Ali eles pregaram nas sinagogas dos
judeus, depois alcancaram os gentios que moravam
na regiao. Paulo e Barnabe foram expulsos de Antioquia e de Iconic por judeus irados e subsequentemente rejeitados pelos lideres da cidade de Listra.
Apesar da perseguicao, Paulo e Barnabe organizaram igrejas e apontaram anciaos em cada igreja, no
caminho de volta, nessas quatro cidades (At 14.23).

.

As igrejas na provincia roma- •
na da Galacla
Local da escrita: Desconhecido
Data:
Aproximadamente 49 d.C.
Palavra-chave:
Lei (nomos)
•
Versiculo-chave: N6s [...] Sabendo que a ho-:
mem nao e justificado pelas:
obras da lei, mas pela fe em :
Jesus Cristo, temos tambem •
crido em Jesus Cristo, para:
sermos justificados pela te ,
de Cristo e nao pelas obras •

• Desnnatarios:

··
:

:
:
:

·

··

DESTINATARIO

da lei, porquanto pelas obras •

da lei nenhuma carne sera
justificada (2.15,16).

........... ..

.

.

•

A Carta aos Galatas po de ser denominada de
a "Carta Magna da Liberdade Crista". Ela afirma
inequivocamente que a salvacao e somente pela
gra~a, por meio da fe em Cristo, sem qualquer
tipo de obras. As pessoas que Paulo havia evangelizado na provincia romana da Galacia em sua
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primeira viagem missionaria estavam em perigo
de se desviarem da pura fe em Cristo e aderirem
a urn sistema de salvacao baseado nas obras.Aqui
Paulo contra-ataca esta heresia.
A parte central da Asia Menor, ou a atual Turquia, e uma regiao agricola. Nos varies seculos
antes de Cristo, essa regiao estava em tumulto,
com varias tribos buscando 0 controle por meio
de conquistas militares. Os celtas, ou gauleses,
como tambern eram chamados, estavam entre
esses grupos tribais. No ocidente e1esestabe1eceram-se na Franca, as vezes chamada de Galia. Eles
tambem se estabe1eceram na Irlanda e Escocia,
onde eram conhecidos como os ce1tas e difundiram 0 dialeto gaelico, No inicio do terceiro secu10 antes de Cristo, urn grupo desses ce1tasgaelicos
ajudou 0 rei da Bitinia a defender seu territorio,
depois conquistou a regiao em torno de Ancara,
a atual capital da Turquia, situ ada no plato central.
Quando os romanos invadiram aque1a regiao,
esses povos gaelicos possuiam 0 seu proprio reino,
ate que 0 lider de1es,Amytyas, morreu numa batalha em 25 a.c., apenas seis anos antes de Cesar
Augusto tornar-se imperador romano '. Roma,
entao, governou 0 territorio como uma provincia
imperial, acrescentando mais terras a parte sul
da provincia. Roma chamou essa provincia de

Galicia, por causa do povo que vivia ali. A area da
regiao e aproximadamente do tamanho do estado
de Utah ou do Kansas, ou urn quarto da area total
da Turquia. Galicia fazia fronteira com a Ponto e
a Bitinia ao norte, Capadocia ao leste, Cilicia e
Panfilia ao sul, e Asia ao oeste. A Galacia e mencionada seis vezes no Novo Testamento".

OCASIAO E DATA
Paulo escreveu Galatas para contradizer os
judaizantes, urn grupo de judeus convertidos que
se infiltraram na igreja e ensinavam que era necessario guardar a Lei de Moises a fim de salvar-se.
Paulo escreveu ousada e energicamente para defender a liberdade do crente em Cristo. Na opiniao de Paulo, a liberdade crista estava na balanca,
nao so para as galatas, mas para todos as cristaos.
A questao de quando Galatas foi escrito e a
quem foi destinado revolve em torno de como a
palavra "galatas" foi usada em Galatas 3.1. Sera
que "galatas" se refere a tribo dos gauleses como
urn grupo etnico, ou seria uma referencia aos que
viviam na provincia romana chamada Gal:icia? Os
gauleses etnicos viviam na parte norte do territorio
romano, mas as cidades que Paulo e Barnabe
visitaram em sua primeira viagem missionaria

GALACIA
Atos 13.4 - 14.28
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Antioquia (2.11-21). A secao doutrinaria inc1ui
discussoes da reprovacao de Paulo aos Galatas
(3.1-14), a Lei e a alianca de Abraao (3.15-22), a
Lei e a fe crista (3.23-4-7), a loucura do retorno
a Lei (4.8-20), e a alegoria de Ismae1 e Isaque
(4.21-31). A conclusiva secao pratica discute
como manter a liberdade crista (5.1-12), como
andar no Espirito (5.13-26), como servir aos
outros (6.1-10), e as observacoes finais (6.11-18).

estavam localizadas ao sui da provincia. Aqueles
que defendem a visao dos galatas sulinos enfatizam 0 fato de que Barnabe e mencionado na
Epistola aos Galatas, uma evidencia de que ele
havia estado la na primeira viagem missionaria,
Mas Barnabe nao acompanhou Paulo em sua
segunda viagem missionaria. A segunda viagem
pode ter levado Paulo e Silas a regiao norte da
provincia, de acordo com Atos 16.6 que diz: pas-

sando pela Frigia epela provincia da Galdcia.
Se a visao dos galatas sulinos estiver correta, a
carta pode ter sido escrita ja em 49 d.C., fazendo
desta a primeira ou mais antiga das epistolas de
Paulo", Se a visao dos galatas nortistas estiver
correta, a carta deve ter sido escrita depois que
Paulo e Silas visitaram aquela parte da provincia
em sua segunda viagem missionaria, Os "Galatas"
seriam os gauleses etnicos. Os defensores deste
ponto de vista destacam 0 carater inconstante dos
gauleses, que os teria induzido a se voltarem para
o judaismo depois de haverem se convertido a
Cristo. A data da escrita seria entao por volta de
55 d.C.4• Entretanto, nenhuma das duas visoes
afeta 0 significado basico do livro.
De qualquer modo, Paulo ouvira que esses
cristaos se apartaram

do evangelho

: I. Seeao pessoal (GI1.1-2.21)
A. Saudagao e tema de Paulo (GI1.1-9)
B. Autoridade apost61icade Paulo (GI1.1 0-17)
C. Primeira visita de Paulo a Jerusalem
(GI1.18-24)
D. Segunda visita de Paulo a Jerusalem
(GI2.1-10)
E. Reprimenda de Paulo a Pedro em Antio•
quia(GI2.11-21)
: II. Seeao doutrinarla (GI3.1-4.31)
A. Reprimenda de Paulo aos qalatas
(GI3.1-14)
B. A Lei e a alianca com Abraao (GI 3.15-22)

puro que ele

C. A Lei e a te crista (GI 3.23-4.7)

lhes havia pregado.ja que Paulo nao podia voltar
logo aquela regiao, a situacao estava ficando desesperadora. Ele escreveu esta breve carta de 148
versiculos com aproximadamente 2.350 palavras.
Numa carta deste tamanho deve ter sido usado de
nove a dezesseis pedacos separados de papiro
escritos em um lado de cada urn'.

•
:
•

:
•

D. A loucura de voltar-se para a Lei
(GI4.8-20)
E. A alegoria de Ismael e Isaque (GI 4.21-31) :
III. Seeao pranca (GI5.1-6.18)
:
A. Mantenham a liberdade crista (GI 5.1-12) :
B. Andem no espirito (GI 5.13-26)
C. Levem as cargas uns dos outros
(GI6.1-10)
D. Observacfies finais (GI6.11-18)

GENERO E ESTRUTURA

.•.•.......•.•.•......................

A carta se divide em tres secoes principais: (1)
uma secao pessoal(cap.I-2);
(2) uma secao doutrindria (cap. 3-4); e (3) uma secao praiica (cap.
5-6). A secao pessoal contem unidades dedicadas as saudacoes e ao tema de Paulo (1.1-9), sua
autoridade apost6lica (1.10-17), sua primeira
visita a Jerusalem (1.18-24), sua segunda viagem
ajerusalem (2.1-10), e sua reprovacao a Pedro em

•
:

.

MENSAGEM
I. Se~ao pessoal(GI1.1-2.21)
A. Sauda~ao e tema de Paulo (GI1.1-9)

j
+

Nas suas palavras de abertura (1.1-9), Paulo
refere-se a si mesmo como um apostolo de Cristo
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Cristo para outro evangelho (1.6). Ele usa duas
palavras que significam "outro". Uma e heteros,
"outre de tipo diferente"; e a outra e allos, "outro
do mesmo tipo". Paulo diz que os galatas se voltaram para um evangelho de um tipo completamente diferente. Ele adverte que ate se ele mesmo,
ou urn anjo do ceu, pregasse urn evangelho diferente, estariam debaixo de maldicao (gr. anathema,
1.8).Paulo indica que se alguem estiver pregando
tal falsa mensagem, 0 mesmo ja esta sob a maldis:aode Deus (1.9).

e como tal estabelece a base para a sua autoridade
para falar ousadamente por Cristo. Ele se dirigiu
as igrejas da Galdcia (1.2), provavelmente aquelas
que ele e Barnabe fundaram em sua primeira
viagem missionaria em Atos dos Ap6stolos
13-14. Paulo enviou a esses cristaos a gra~a e a
paz (1.3). A gra~a (gr. charis) era urna saudacao
tradicional grega, mas foi salientada pelo imerecido favor que temos em Cristo Jesus. Paz (hb.
shalom) era a saudacao tradicional hebraica, mas
tambern e enriquecida pela perfeita paz que temos
em Deus pela confianca em Cristo como 0 nos so
Salvador. Paulo omite qualquer palavra de louvor
ou de agradecimento para esses santos extraviados. Ele teve louvores ate para os corintios, apesar
do pecado deles (1 Co 1.4), mas nada de born foi
dito sobre os galatas. Talvez 0 pecado de heresia
seja mais serio do que os pecados da carne.

B. Autoridade
(GI1.10-17)

Destaque grego
: Gra~a. Grego xaplC; (charis). 0 substantivo gre-:
: go charis se refere a uma disposigao Iavoravel :
: imerecida em relacao a alquern au a algo. No :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Novo Testamento, charis e geralmente usado ]
em relagao salvacao, especial mente nos escri- :
tos de Paulo. Ele usava charis para explicar que'
a salvagao vem da propria escolha de Deus,
para demonstrar favor na redencao dos perdidos pela fe em Cristo (Rm 5.1; Ef 2.8,9; 2 Tm
1.9). Porern, 0 favor imerecido de Deus nao e
em diregao aqueles que nao fizeram nada ofensivo; ao contrarlo, Deus demonstra a gra9a para
aqueles que pecaram contra Ele e saD verdadeiramente Seus inimigos (Rm 5.1,2,9,10; Ef 2.1-·
16; C11.21 ,22). Portanto, uma melhor definigao :
de charis no Novo Testamento seria um favor:
imerecido a um inimigo - graga para aluuern :
que perdeu qualquer direito ao favor de Deus:
por causa do pecado e que merece 0 oposto, 0 :
juizo de Deus (GI1.6, 15; 2.9,21; 5.4).
:

a

·

.

·

..

Paulo acusa esses galatas de que tlio depressa
passaram daquele que vos chamou a gra~a de

•

apost61ica de Paulo

Deixando para tras as pre1iminares, Paulo
discorre sobre sua autoridade apost6lica (1.1017). Aqueles que que eram os eausadores de
problemas na Galaeia estavam, sem duvida,
questionando a autoridade apostolica de Paulo; entao e1e abordou esse assunto. A comissao
de Paulo veio diretamente de Cristo no carninho de Damaseo, nao por uma norneacao
humana (1.11,12). Alias, Paulo nota, que ele
foi scparado e charnado por Deus desde que
estava no "ventre materno" (1.15). Este e urn
modo de dizer que 0 plano eterno e soberano
de Deus ja estava operando muito antes que
ele pessoalmente se eneontrasse com Cristo
quando perseguia os cristaos, A providencia
de Deus po de ser vista em nossa vida tarnbern.
Quando olhamos para 0 passado de nossa vida
podemos ver a mao de Deus operando de maneiras misteriosas para nos eonduzir a Ele. A
ehamada principal de Paulo foi para alcancar
os gentios com 0 evangelho (1.16). Mas, quando Deus confrontou-o e mudou sua vocacao,
Paulo teve de resolver tudo is so. De Damasco,
ele foi para 0 territorio do deserto da Arabia.
La ele percebeu que quando perseguia urn
cristae, na verdade perseguia a Cristo porque
todos os cristaos fazem parte do corpo espiritual de Cristo. Paulo expressou esta verdade
em Galatas 2.19,20 e tambern em Romanos e
1 Corintios .
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C. Primeira visita de Paulo a Jerusalem

destruia (Gl1.22,23). Paulo permaneceu em Tarso ate que Barnabe chegou ali para alista-lo para
ensinar aos novos convertidos em Antioquia, a
terceira maior cidade do Imperio Romano, a apenas 500 quilornetros ao norte de Jerusalem (At

(GI1.18-24)
A seguir, Paulo narra sua primeira visita a Jerusalem (1.18-24).0 apostolo relata suas interacoes com os outros ap6stolos de Cristo para justificar 0 seu apostolado. Tres anos depois da sua
conversao, ele voltou a Jerusalem e encontrou-se
com Pedro pela primeira vez (1.18). Eles tiveram
muito que discutir. Paulo aprenderia mais sobre 0
inicio do ministerio de Cristo com Pedro, e ainda
poderia compartilhar com Pedro 0 que Cristo
vinha ensinando-Ihe por revelacao e visao (2 Co
12.1). Paulo tambem encontrou-se com Tiago, 0
irmao carnal de Jesus, que se tornou urn lider na
igreja de Jerusalem. Essa visita foi breve, durou
apenas 15 dias. Era uma reuniao de iguais. Paulo,
entao, ministrou na Siria e na Cilicia, voltando
para Tarso, na provincia romana da Cilicia, onde
nascera. Ele era "pessoalmente desconhecido" das
igrejas daJudeia,mas eles sabiam que Paulo havia
se tornado urn cristae e que pregava aIe que, antes,

11.25,26).

D. Segunda visita de Paulo a Jerusalem
(GI2.1-10)
Paulo escreve: Depois, passados catorze anos, subi
outra vez a Jerusalem com Barnabe [... J (2.1). Se
Paulo foi salvo no caminho de Damasco no ano
32, entao, 14 anos depois seria por volta de 46 d.C.
Esta e, as vezes, chamada de "a visita da fome".
Paulo diz que des foram a Jerusalem por uma reoelaoio (2.2). 0 que parece ser uma referenda a
profecia de Agabo em Atos dos Ap6stolos 11.2830 que predisse a fome. A igreja de Antioquia
entao organizou uma missao de socorro liderada
por Barnabe e Saulo, como Paulo era chamado
naquela epoca. Tito, urn cristae gentio, estava com

Colunas d~ era romana na praca de .~~~~o;local do nascimento e inf~n.c~~.~~.Paul?
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eles, e Paulo defendeu que Tito nao fosse "constrangido a circuncidar-se" (2.3). A questao era que
os judaizantes galatas estavam insistindo que os
gentios tinham de guardar a Lei dos judeus, que
abrangia a circuncisao. Mas Paulo inclui Tito para
demonstrar que os lideres da igreja de Jerusalem,
inclusive Pedro, Tiago irrnao do Senhor, e joao
defendiam que os gentios convertidos fossem livres da Lei. Nessa mesma reuniao, Paulo foi reconhecido como tendo uma missao para com os
gentios, assim como Pedro tinha uma missao com
os judeus (2.7,8).

I

E. Reprimenda de Paulo a Pedro em Antioquia
1912.11-21)
Paulo, a seguir, relata urn incidente em que
reprovou Pedro (2.11-21). Pedro tinha ido a igreja de Antioquia da Sfria e estava relacionando-se
e comendo com os cristaos gentios ate que alguns
judeus cristaos de Jerusalem chegaram. Entao,
Pedro afastou-se dos cristaos gentios (2.11,12).
Ate Barnabe foi levado por esta segregacao, Mas
Paulo afirmou que aquilo era "hipocrisia" e ruio

mente impuros. Isto levou a principal declaracao
de Paulo em Galatas: Nos [...] Sabendo que 0 homem
nao r!justijicado pelas obras da lei, mas pela fi em
Jesus Cristo (2.15,16).Agras:a de Deus e a questao
de importancia total. Paulo acrescentou que se a
justiia provem da lei, segue-se que Cristo morreu
debalde (2.21). Quando Paulo disse:ja estou crucijicado com Cristo, e Cristo vive em mim (2.19,20),
ele expressou a verdade da nossa uniao espiritual
com Cristo. Pela virtude da minha uniao com
Cristo, quando Ele morreu na cruz, eu morri com
Ele. Minha penalidade foi paga na integra. Quando Ele se levantou dentre os mortos, eu me levantei com Ele e compartilho da Sua vida eterna. Isto
significa que cada cristae compartilha em tudo 0
que Jesus Cristo tem feito por nos.

II. Se~ao dnutrinaria (GJ3.1-:-4.31)
A. Reprimenda de Paulo aos galatas (GI3.1-1 ~

6 lnsensatos galatas! E assim que Paulo inicia
o capitulo 3. Depois, ele faz cinco perguntas
reve1adoras. Quem vos fascinou [ ... J? (3.1). Rece-

anda-oam bem c dirc£ta1l1cnte conformc a verdade do

bestes a Estfrito

evangelho (2.13,14). A verdade do evangelho e que
a fe em Cristo e tudo 0 que interessa, e nao separar-se de pessoas, praticas ou alimentos suposta-

da fi? (3.2). Sois vas tao insensatos que, tendo comecado pelo Espirito, acabeis agora pela carne? (3.3)
Sera em vao que tenbais padecido tanto? (3.4).

As ruinas de Listra, perto do vale turco Khatyn Serai.
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Antes que a fi viesse, estduamos guardados debaixo
da lei (3.23). A Lei nos aprisiona, par assim dizer,
mas nao providencia nenhuma alternativa. Somente a fe no sangue de Cristo pode expiar 0
pecado e nos libertar da condenacao da Lei.
"Esta fe" significa fe em Cristo. A Lei era tambem a "nossa guardia" (gr.paidagogos). Paulo fala
como urn judeu aqui quando diz "nos sa". 0
guardiao era responsavel pelos menores de sete
aos 18 anos aproximadamente. Os filhos que se
tornavam adultos eram filbos de Deus pela fi em
Cristo Jesus (3.26).
Os filhos espirituais de Abraao tambern foram
espiritualmente batizados em Cristo (3.27,28).
Como tais, todos os crentes tern a mesma posicao
espiritual em Cristo. Isto nao significa que todas
as distincoes sao apagadas porque Deus ainda tern
certas funcoes complementares para homens e
mulheres no lar e na igreja. 0 resultado, entretanto, e que todos as crentes sao agora considerados
filhos, e nao servos (4.1-3). Cristo veio na hora
certa e nos redimiu da Lei. Somas as filhos adotados de Deus e 0 chamamos de Pai (4.6).

Aquele, pois, que uos dri 0 Espirito e que opera marauilbas entre vas 0 Jaz pelas obras da lei ou pela
pregafclO da fi? (3.5). A resposta para cada uma
dessas perguntas retoricas e que a fe, e tao somente a fe, realizou a salvacao deles, nao as obras
associadas com a Lei de Moises,
Paulo usa Abraao como urn exemplo de alguem que foi justificado pela Fe.Abraao creu em
Deus, e isso IheJoi imputado como justua (3.6). Os
gentios sac salvos da mesma maneira. Alias,
Abraao era urn gentio quando Deus 0 salvou. Ao
contrario, a Lei traz consigo uma maldicao, Paulo, entao, cita Deuteronomio 27.26 sobre a maldicao recitada no monte Ebal: Maldito todo aqueIe que ndo permanecer em todas as coisas que estdo
escritas no livro da lei, para [axe-las (3.10). A Lei
requer perfeita obediencia, e ja que ninguem e
perfeito, todos sac condenados pela Lei. Somente a obra completa de Cristo pode salvar alguem.
Cristo nos redimiu tornando-se maldicao por nos
quando Ele foi pregado na cruz (3.13).

B. A Lei e a alianga com Abraao (GI 3.15-22)
N a pr6xima secao de sua carta, Paulo contrasta a Lei com a promessa. A promessa de Deus a

D. A loucura de voltar-se para a Lei (GI4.8-20)

.Abraao foi ern forma de uma aliarica (3.15-22).

Paulo pass a a discutir

A alianca com Abraao resultou na vinda de Cristo como a semente de Abraao (3.16). A Lei veio
430 anos depois e nao pode anular as promessas de
Deus a Abraao (3.17). Sera que Deus concedeu
uma heranca gratuitamente a Abraao, ou sera que
alguma exigencia legal deve ser cumprida primeiro? Se Abraao tivesse de fazer algo, como a Lei
exigia, entao a promessa de Deus e basicamente
invalida (3.18).
Isso traz a tona a proxima pergunta que Paulo
faz: Logo, para que e a Lei? (3.19). Este e urn
assunto importante. A Lei nao pode conceder vida
(3.21), mesmo assim tern urn prop6sito. Ela revela 0 nosso carater pecaminoso diante de Deus.

sobre a loucura

de

voltarern-se para a Lei (4.8-20). Nessa emocionante secao, Paulo censura e pleiteia com seus
novas convertidos. 0 fato de guardarem dias, e
meses, e tempos, e anos era uma indicacao do sucesso que as judaizantes estavam tendo entre eles
(4.8-10). Paulo insiste para que se lembrem de
como era quando ele inicialmente lhes trouxera
a mensagem de Cristo. Eles receberam Paulo
como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo
(4.14). Paulo pergunta: "0 que aconteceu?"
(4.15). Alias, Paulo nota que os galatas teriam
feito qualquer coisa por ele; eles ate "arrancariam"
os olhos e os dariam a Paulo (4.15). Ele agora
sente como uma mulher em trabalho de parto,
esperando que esses novos convertidos sejam
formados adequadamente em Cristo (4.19,20).
Seu apelo para eles e pessoal. Sera que eles abandonarao 0 caminho errado?

C. A Lei e a fe crista (GI 3.23-4.7)
Depois, Paulo discute 0 relacionamento entre
a Lei e a fe crista detalhadamente (3.23-4.7).

+
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E. A Alegoria de Ismael e Isaque (GI 4.21-31)

acrescenta: Conjio de vas, no Senhor, que nenhuma
outra coisa sentireis (5.10). Mas, Paulo tambem
avisa que Um pouco defermento leveda toda a massa (5.9). A solucao seria livrar-se do fermento de
observar a Lei e voltar a viver pela graca.

A proxima secao envolve a alegoria de Ismael
e Isaque (4.21-31). Paulo usa esta alegoria baseada em eventos da vida de Abraao para ilustrar
sua mensagem. Abraao tinha dois filhos, Ismael e
Isaque. Ismael veio de Hagar, sua escrava, e representa uma solucao baseada nas obras para 0 problema da esterilidade de Sara (4.21-23). Isaque
representa a provisao de Deus para a Sua promessa incondicional a Abraao (4.23). Hagar representa 0 monte Sinai,ou a Lei de Moises,e corresponde a Jerusalem dos dias de Paulo com sua enfase
em guardar a Lei para a salvacao, 0 resultado foi
a escravidao da Lei. Sara, a mae de Isaque, representa 0 livre-arbitrio e a liberdade crista (4.26,27).
Paulo ate nota que 0 filho da escrava, Ismael,
perseguiu Isaque, 0 filho nascido livre (4.29). A
conclusao do dilema de Abraao foi a ordem Deus
para que ouvisse Sara, que rogava Abraao para que
lancasse fora a escrava e seu jilho (4.30; veja Gn
21.8-12). A conclusao de Paulo foi que somosjilhos
ndo da escrava, mas da livre (4.31). Paulo chama
seus leitores de "irrnaos", confiando que eles res-

A seguir, Paulo emite uma serie de sucintas
ordens positivas como parte de sua deterrninacao
geral para que os crentes "andem em Espfrito"
(5.13-26). Essas exortacoes espirituais praticas
sac para servir uns aos outros pela caridade, para
amar 0 teu proximo como a ti mesmo, e para andar
em Espirito (5.13-16). Quando os galatas seguirem estas exortacoes, Paulo diz: ruio cumprireis a
concupiscencia da carne. Aqui Paulo usa uma negativa dupla (gr. ou me), para "absolutamente nao",
Paulo literalmente diz que aquele que verdadeiramente anda no Espirito, "absolutamente nao"
satisfara os desejos da carne. Com que frequencia
andamos tao vitoriosamente assim?
Paulo entao contrasta as obras da carne com 0
fruto do Espirito. As obras da carne exigem es-

ponderiam.

fore;:os, enquanto

positivam.ente

B. Andem no Espfrito (GI 5.13-26)

e sem.clhanterncntc

III. Se~ao pratlca (GI5.1-6.18)
A. Mantenham a liberdade crista (GI 5.1-12)
A seguir, Paulo exorta os galatas a ficarem
firmes na liberdade de Cristo (5.1-12). Isto significa nao se submeterem ao rito judaico da circuncisao, Paulo adverte que aceitar a circuncisao
significa que 0 individuo estd obrigado a guardar
toda a lei (5.3). Paulo diz que isto significaria que
haviam caido da gras:a (5.4). Isto nao deve ser
interpretado como a perda da salvacao, como alguns ceticos modernos afirrnam. "Cair da graca"
significa "tentar ser justificado pela lei" (5.4). Esta
tentativa e imitil porque 0 individuo esta negligenciando 0 metodo de salvacao pela gras:a.
Paulo tambem expressa, no proximo paragrafo,
sua esperans;a positiva para os galatas que ele tinha
evangelizado. Corrieis bem, ele ressalta (5.7). Ele

que

a pro ducao

do fruto

C

0

crescimento natural do verdadeiro cristae. 0
fruto do Espirito e um resultado de nove faces
que inclui amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade.fe, mansiddo, temperanra (5.22,23).
Devemos orar para que estas evidencias da morada do Espirito sejam cada vez mais manifestas em
nossa vida.

lancariarn fora os judaizantes.

C. Levem as cargas uns dos outros (GI 6.1-10)

I

Em sua secao pratica de encerramento, Paulo
exorta seus leitores a servir aos outros (6.1-10).
Eles devem levar as cargas uns dos outros (6.2), mas,
ao mesmo tempo, levarem suas proprias cargas
(6.5). Ambos sac verdadeiros. Devemos tarnbem
restaurar nossos irrnaos que cairarn nalguma ofensa (6.1), enquanto andamos em Espirito. Isto e
uma obrigacao espiritual.
Paulo entao menciona semear e colher para os
seus ouvintes agricultores. Colhemos 0 que semeamos e na proporcao que semeamos: Porque 0 que
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semeia na sua carne da carne ceifard a corruptiio; mas
o que semeia no Espirito do Espirito ceifard a vida
eterna (6.8). Ha epocas distintas para a semeadura,

0

crescimento

igreja, mas se refere aos cristaos judeus, e nao aos
judeus incredulos que ainda SaG 0 "Israel da carne".

e a colheita. Por ultimo, Paulo

CONClUSAO

desafia seus leitores a continuarem
servindo aos
outros. Ele exorta os galatas a nao se cansarem de

A

obras para se alcancar

houvermos desfalecido (6.9). Devemos trabalhar
para 0 bem a todos, mas principalmente aos domesticas da fi (6.10). Paulo espera uma resposta e urn
resultado favoraveis desta epistola aos Galatas. Ele
parecia esperan~oso

de que os galatas voltassem

"viver pela gra~a" e rejeitassem

0

morte, sepultamento
como

a

indicacao

"cristianismo

"por sua propria

de Cristo

de nosso pecado

salvacao.

e

0

unico

As obras de quaisquer

de que a fe do individuo

esta distorcida

A fe salvadora

na obra completa

de Cristo

e

tern de ser
na cruz -

fe

e

mao" (6.11).

ta natureza

do maravilhoso

Deus tambern

do assunto. Ou,

talvez, Paulo mesmo simplesmente
ultimas palavras para demonstrar

an-

nada mais, nada menos. A salvacao
pela
somente, em Cristo somente, pela grafa somente.
Este
0 plano de Deus, e e tao simples que uma
crianca pode compreende-lo. Contudo, a comple-

de que ele mesmo

escreveu por causa da urgencia

para a

0

e ressurreicao

e alojada na base errada.

Em suas consideracoes finais (6.11-18), Paulo
chama a atencao para "as grandes letras" que ele

plano da salvacao de

vai alem da nossa cornpreensao

humana.

escreve essas
a autenticida-

untas para

de de sua carta.
Ele novarnente fala daqueles que querem mos-

trar boa aparencia na carne, que se refere

Quais eram as motivacoes pessoais de Paulo para escrever uma carta tao franca?
2. 0 que sabemos sobre 0 principal problema
doutrlnarlo que Paulo corrigiu nesta carta?
3. Quando os crfticos rejeitaram 0 apostolado
1.

a tentati-

va dos judaizantes em escravizar os galatas na Lei
pela circuncisao (6.12). Paulo destaca que nem

ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei
(6.13). Eles so querem se gabar daqueles a quem
Paulo contrapoe

pagamento

colocada

Isto pode ser uma indicacao

e urn

baseada nas
ceu. A simples fe na

tipos nao podem acre seen tar, alias, podem ser uma

D. Observagoes finais (GI 6.11-18)

eles emaranharam

0

caminho

legalista" .

estava escrevendo

Carta de Paulo aos Galatas ainda

tidoto fiel e atual para a tentativa

fazer 0 bem porque, baseado em seu tema sobre a
semeadura: porque a seu tempo ceifaremos, se nao

de Paulo, como ele provou sua autoridade

em sua teia de obras. Mas

para corrigir os galatas?
4. Por que Paulo quis que seus leitores rejeitassem a servidao que ocorre com a obedlencia
a Lei?
5. Como Paulo descreve a liberdade em Cristo?

dizendo: Mas longe esteja de mim

gloriar-me, a niio ser na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo (6.14). 0 que importa nao e se 0 individuo
e circuncidado. 0 que importa, Paulo diz, e ser
uma nova criatura em Cristo (6.15). Mais tarde,
Paulo escreve sobre esta nova criatura, se alguem
estd em Cristo, nova criatura e: as coisas velhas jd
passaram; eis que tudo sefez novo (2 Co 5.17).

NOTAS

Finalizando, Paulo ora pedindo uma bencao
sobre todos quantos andarem conforme esta regra e
pela paz e misericordia sobre eles e sobre 0 Israel de
Deus (6.16). Este ultimo nao e outro nome para a

•

1. Veja John Saul Howson, em "Galatia", in Smith's
Dictionary of the Bible, vol. 1, ed. H. B. Hackett
(Grand Rapids: Baker, repr. 1971), p. 854-55; M.].
Mellink, em "Galatia", in TheInterpreter's Dictionary
of the Bib/e, vol. 1, ed. G. A. Buttrick (Nova Iorque:
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conhecidos como F. F. Bruce, William Hendriksen,
Homer A. Kentjr, eTimothy George (veja a bibliogratia destes ultirnos quatro).

Abington, 1962), p. 336-38; and E.M. Blailock, em
"Galatia", in The Zondervan Pictorial Encyclopedia of
the Bible, vol. 2, ed. M. C. Tenney (Grand Rapids:
Zondervan, 1975), p. 624-26.

4. A visao dos galatas nortistas e defendida por J. B.
Lightfoot, em The Epistle of St. Paul to the Galatians
(Grand Rapids: Zondervan; repr, 1966), P: 18-35, e
tarnbem por Theodor Zahn e James Moffatt.

2. Atos 16.16; 18.23; 1 Corintios 16.1; Galatas 1.2; 2
Tim6teo 4,10 e 1 Pedro t.t.

3. Os defensores da visao dos galatas sulinos incluem

5,

William M. Ramsay, emA Historical Commentary on
St. Paul's Epistle to the Galatians (Grand Rapids:
Baker; repr, 1965), p, 1-234; e comentaristas bem
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Robert H. Gundry, em A Survey of the New Testament, rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1981), P:
245 .
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;tl proJ/Jerjciacfe, a camjnhacia
e a arte fa Juerra

-Carta de Paulo aos Efesios e uma apresentacao abrangente da Igreja universal ou do corpo de Cristo (1.22,23). Isto e pronunciado de maneira diferente por Paulo: os crentes estao "em Cristo" (1.1; dez vezes em Efesios).
Portanto,o crente tem os privilegios celestiais que Cristo tem (0 tema dos cap. 1-3).
A proxima secao de Efesios (4.1-6-9) exorta os cristaos a viverem (ou andarem)
nesta terra segundo as riquezas que possuem no
ceu. A secao final (6.10-18) manda os fieis lutarem contra as forcas malignas que enfrentam
nesta terra.

Fatos principais

I

Local da escrita:

Roma

I

• Data:

61-62 d.C.

• Palavra-chave:

Celestiais (gr.

: Versfculo-chave:

Porque pela gra9a sois sal- :
vos, por meio da te; e isso :
nao vem de vas; e dom de :
Deus. Naa vem das abras, :
para que ninguem se glarie. :
Porque somas feitura sua, :
criadas em Cristo Jesus:
para as boas obtes, as quais:
Deus preparou para que an- :
dsesemos nelas (2.8-10).

a

epoineniot;
I

·

··

. .... .. .. .....

paulinos

farniliares. Existe tarribem

evidencia externa de que Paulo escreveu Efesios.
A carta foi frequentemente citada como sendo
escrita pelo apostolo aos gentios por muitos dos
primeiros pais da Igreja no segundo seculo, inclusive Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano.

A igreja de Efeso

• Destinatarios:

Os eruditos conservadores sustentam que
Paulo seja 0 autor, base ados tanto em evidencia
interna quanto externa.A evidencia interna aponta para a saudacao: Paulo, apostolo de Jesus Cristo (1.1), e tambem para um vocabulario e uma
teologia

Paulo

Autor:

AUTOR

Os que negam que Paulo escreveu a Carta aos
Efesios apontam para a falta de referencias pessoais encontradas na maioria das cartas paulinas.
Entretanto, hi varies lugares onde Paulo fala
pessoalmente (6.24), e de diz duas vezes que e 0
autor (1.1; 3.1) e menciona tres vezes que ele e um
prisioneiro (3.1; 4.1; 6.20). Alguns eruditos acreditam que a carta foi escrita para ser circulada
entre divers as igrejas da regiao (cf Ap 2-3). Se
assim for, poderiamos esperar menos referencias
pessoais. Por outro lado, Paulo escreveu: Tiquico;
irmdo amado ejiel ministro do Senhor, vos informard de tudo, 0 qual vos enviei para 0 mesmo jim, para

+
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rroJferirlaJe,

a caminha/a

.•.

e a arie /a Juerra

o grande
. teatro da. antiga
. . Efeso
. vlsto da Via Arcadia, a caminho
. . do porto.
Existem muitos mitos sobre a idolatria religiosa no passado da cidade. Entretanto, com 0
passar do tempo, e1ase tornou 0 lar de sua deusa
nativa, Diana (tambem chamada de Artemis).
Efeso era famosa pelo templo de Diana (At
19.27) e seu teatro (At 19.29). A riqueza do
templo gradualmente ajudou a cidade a tornar-se
a principal cidade da provincia. Peregrinos do

que saibais do nosso estado, e ele console os uossos coracoes (6.21,22). Portanto, as referencias pessoais
nao sac necessarias, e qualquer mensagem pessoal de Paulo seria entregue porTiquico.

DESTINATARIOS
A cidade de Efeso era a capital daAsia Menor
e

0

centro

da autoridade

romana

da regiao. Era

mundo

conectada ao mar pelo rio Cayster em sua enorme
enseada artificial. Hoje, a enseada artificial esta
entupida de sedimentos da drenagem das montanhas circunvizinhas. A cidade foi construida em
torno de uma estrada principal de aproximadamente tres quilometros de distancia entre duas
encostas de montanhas. A estrada que atravessa a
cidade chegava ate 0 interior da Asia Menor e era
ligada por rodovias a todas as demais cidades
principais da provincia. Efeso era facilmente
acessivel tanto por terra quanto pelo mar. Sua
localizacao, portanto, contribuia para sua importancia religiosa, comercial e politica. Por causa
disto, Paulo considerava Efeso tao crucial para a
evangeliza<;:aodaque1aregiao. Ele passou dois anos
em Efeso, e, como resultado de seu ministerio,
todos as que habitavam na Asia ouviram a palavra
do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos (At 19.10).

todo virrh arn adorar

e trazer

suns riquezas

para sacrificarem no templo. Com 0 tempo, 0
templo possuia a maioria dos terrenos mais valiosos na cidade e arredores e controlava a pesca
e 0 cornercio. Ja que 0 povo tambern guardava
seu dinheiro nos cofres do templo, ele tambem
se tornou 0 banco da cidade, e seus sacerdotes se
tornaram os banqueiros do mundo antigo). 0
ministerio de Paulo em Efeso havia se tornado
tao eficiente que muitos se converteram da idolatria - tanto que os artesaos contratados pelo
templo fizeram uma revolta em retaliacao ao
cristianismo (At 19.23-41).

OCASIAO E DATA

•

Porque Paulo refere a si mesmo como um
"prisioneiro" (3.1; 4.1) e Atos dos Ap6stolos
termina com Paulo na prisao em Roma, este
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parece ser 0 lugar obvio do qual esta carta foi
escrita. E tambern, a frase sou embaixador em
cadeias (Ef 6.20) pode sugerir que Paulo esteja
em Roma, a cidade a qual os embaixadores de
outras nacoes eram enviados. Se foi escrita durante 0 encarceramento de Paulo em Roma, a
carta data de aproximadamente 61-62 d.C. Em
Roma, Paulo po de alugar 0 seu proprio apartamento, tinha uma liberdade razoavel para pregar
e ensinar, e podia escrever cartas (At 28.30; Ef
6.19,20; CI4.3,4). Talvez, ele estivesse motivado
a escrever quando chegaram noticias sobre alguns problemas na igreja de Colossos. J a que as
Cartas aos Efesios e aos Colossenses sao tao
similares, e ja que as duas cidades estavam apenas
a 160 quilometros de distancia, ambas as cartas
podem ter sido escritas e entregues por volta da
me sma epoca.

uma copia de Colossenses e a reescreveu para
produzir Efesios. Entretanto, como Clinton
Arnold argumenta, "Uma explicacao muito
melhor e postular que 0 mesmo autor tenha
dado uma explanacao nova sobre 0 mesmo tema
(com enfases diferentes) pouco tempo depois
para uma plateia diferente'",

Segao doutrinaria: a posicao do cristae
(Ef 1.1-3.21)

A. As bencaos espirituais em Cristo
B. a Corpo de Cristo
C. Estar "em Cristo"
: II. Se~ao etica; a pranca do cristianismo

.

(Ef 4.1-6-24)
A. A unidade da Igreja

B. Guerra espiritual
C. Conhecer a Deus

GENERO E ESTRUTURA
A ausencia de saudacoes pessoais nesta carta
sugere para alguns eruditos que, talvez, quando
Paulo escreveu, ele queria que outras igrejas

..................

MENSAGEM

dOl

provincia da Asia lessem esta carta juntamente
com a igreja de Efeso. Se este for 0 caso, Efesios
e uma carta circular. Alem do mais, alguns manuscritos antigos omitem a frase "em Efeso"
(1.1), e muitos eruditos acreditam que foi deixado um espas:o para que 0 nome de outras igrejas
pudesse ser substituido quando 0 mensageiro as
entregasse. Entretanto, deve-se notar que nao
temos nenhum manuscrito em existencia da
carta enderecada a localidades alternativas - somente para Efeso. Alem disso, a pratica de deixar
urn espas:o em branco para nomes de destinatarios diferentes nao e uma pratica conhecida do
mundo antigo"
Existe uma grande sernelhanca entre 0 estilo de Efesios e de Colossenses, 0 que leva
muitos a conjecturarem de que uma dessas
cartas seja uma imitacao da outra. Muitos eruditos que negam que Paulo tenha escrito Efesios acreditam que um seguidor de Paulo tinha 1

Urn comentario pratico, devocional sobre este
livro e Ephesians: The Wealth, Walk, and Warfare
of the Christian de Ruth Paxson", que divide 0
livro em tres partes: (1) Capitulos 1-3: A riqueza do cristae; (2) 4-6.9: A caminhada do cristao; e (3) 6.10-23: A batalha do cristae. A Carta
aos Efesios motiva 0 leitor a triunfar sobre os
desafios desta vida e a experimentar a vida abundante que Cristo oferece. Paulo fala um pouco
sobre a igreja local, ou como a mesma e organizada; sua enfase e na Igreja universal, que e
tambern chamada de Corpo de Cristo. Isto e em
contraste com as cartas pr:iticas de Paulo que
lid am com os assuntos das igrejas locais em Filipos, Corinto e Tessalonica. 0 tema essencialmente ressalta tres verdades: (1) a posioio exaltada do cristae em Cristo; (2) a obriga{do do
cristae de andar segundo a sua posicao em
Cristo; e (3) que a uitoria e possivel por causa da
Palavra de Deus e do Espirito Santo.

+
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I. Se~ao deutrlnarla: a posi~ao do cristao
(Ef1.1-3.21)

..

.

Terceiro: 0 Espirito Santo sela os fieis com a
Sua promessa, e entao 0 Espirito Santo se torna
o pagamento inicial pela heranca que os gar ante
a presens:a no arrebatamento (1.13,14). Novamente, Paulo termina a terceira secao dizendo:
para louuor da sua g16ria (1.14).

..

A. As benQ30s espirituais em Cristo
A primeira unidade da carta, 1.3-15, destaca a
posicao peculiar dos crentes "em Cristo" onde eles
SaD abencoados com todas as ben{iios espirituais
(1.3). Primeiro: e a obra de Deus em escolher os
santos antes da fundaiao do mundo (1.4), onde
foram predestinados para a adocao de filhos de
Deus. Paulo conclui a secao dizendo: segundo 0
beneplacito de sua vontade (1.5).
Segundo: e a obra de Jesus Cristo vista na redencao pelo Seu sangue e 0 perdao dos pecados.
Entao, os santos podem conhecer 0 misterio da
vontade de Deus, que nesta nova era da Igreja, eles
tern uma heranca como filhos de Deus. Paulo termina esta segunda secao com a mesma conclusao:
com 0fim de sermos para louvor da sua g16ria (1.12).

B. a Corpo de Cristo
A mensagem de Paulo em Efesios e pertinente a Igreja universal, e este livro representa sua
apresentacao mais madura e logica sobre 0 assunto. Compare esta carta com a de Filemom, que e
pungente e pessoal; 2 Corintios, que e, de certa
forma, desconjuntada e tern pouca sequencia de
pensamento; e Galatas e 1 Corintios, ambas as
quais foram escritas no calor incandescente da
paixao. Efesios reflete urn pensamento concentrado que presumivelmente gastou urn longo
periodo para amadurecer, em vez de ter sido

A biblioteca de Celso em Efeso. Embora seja de uma epoca um pouco posterior
riqueza e a cultura da Efeso romana.

•
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escrito apressadamente. Paulo e urn prisioneiro
em Roma, e, portanto, esta urn tanto limitado
quanto aonde pode ir e ao que pede fazer. Por esta
razao, ele tern tempo de pensar, refletir, e organizar seus pensamentos com relacao a Igreja, 0
Corpo de Cristo. Aqueles que estao "em Cristo"
sao salvos pela grafa, por meio da fe, que e 0 dam
de Deus para os fieis (2.7-10).

qual todos os diversos elementos (grupos de pesseas) que comp6em a igreja sao fundidos em uma
56 unidade coletiva. Observe que Paulo diz: v6s
juntamente sois edificados para morada de Deus no
Espirito (2.22). A igreja e uma sociedade de individuos:jd ndo sois estrangeiros, nem jorasteiros, mas
concidadiios dos Santos e dafamilia de Deus (2.19).
A igreja foi edificada, mas ainda continua a crescer. Isto fala da igreja em urn local, porern, toda
vez que pessoas sao convertidas, elas sao acrescentadas a Igreja. Uma vez estando na igreja, elas
podem crescer em Cristo, que edifica a forca da
Igreja.
Com base nesta declaracao doutrinaria concernente a igreja, Paulo da sugestoes praticas de
que as crentes devem crescer, nao devem pecar,
devem ser cheios do Espirito Santo, e devem amar
uns aos outros. E tambern, que a igreja terrena
deve refletir a igreja celestial porque somos membros uns dos outros (4.25).
A segunda ilustracao da Igreja e a noiva da
qual Cristo e 0 noivo. Assim como Deus comparou 0 relacionamento de Israel com Ele ao

Destaque grego

·: Fe.
·

·

.
.
.

·

.

·

.

Grego 7tiO'Tl<; (pistis) Pis tis carrega uma :
: gama de significados no Novo Testamento.:
: Pode reterir-se a algo completamente contisvet. :
: A ressurreicao de Cristo e a prova (i.e. evidencla :
: conuevet; de que Deus ira um dia julgar 0 mun- :
: do (At 17.31). Pistis tambern pode referir-se a:
: uma promessa so/ene (1 Tm 5.12). As vezes :
: pode significar um estado de ser tielou contia- :
: vel. A fidelidade de Deus garante que Ele cum- :
: prira as Suas promessas (Rm 3.3). Pistis pode :
: expressar uma crenca com inteira contian9a. 0 :
Novo Testamento se refere a fe dos persona- :
gens do Antigo Testamento (Rm 4.9,11-13,16; :
Hb 11.4-33,39) e dos cristaos (Hb 6.1; 10.39). :
Nos evangelhos, a fe e geralmente expressada :
como uma depencencia do poder do Senhor:
sobre a natureza, a enfermidade, e as torcas es- :
pirituais (Mt 8.10; Me 2.5; Le 8.25). Pistis pode :
se referir doutrina dos fieis. Os cristaos devem :
batalhar pela fe (i.e. 0 corpo de doutrina aposto- :
lica) que Ihes foi entregue (Jd 1.3,20). Final-:
mente, a evidencta de que uma pessoa colocou :
• uma verdadeira fe em Jesus Cristo e se as suas :
praticas/a~oes/palavras/atos estao em alinha-:
mento com a verdade que ela confessa ter obtido :
(Tg 2.14,17 etc.). Paulo elabora 0 livro de Efeslos :
com isto em mente, enquanto fundamenta seu :
ensinamento na doutrina (cap. 1-3) e depois :
enfatiza uma vida diaria obediente (cap. 4-6). :

caaarnerrto no decorrer do Antigo Testamento

(ex.: Os 3.1), assim tambem a Novo Testamento
apresenta a uniao entre Cristo e a Igreja. Tanto
Cristo quanta a Igreja estao unidos por urn significante sacriflcio de ambas as partes. 0 cristae
deve se sacrificar por Cristo, assim como Cristo
fez 0 sacrificio supremo por ele. 0 prop6sito da
noiva, ou Igreja, e estar livre da culpa do pecado;
ela deve ser imaculada.

a

Paulo usa a figura do templo para descrever a
igreja (2.19-22). Ela e urn edificio espiritual no

C. Estar "em Cristo"

I

+

Urn dos principais assuntos em Efesios e estar
"em Cristo". Paulo retrata os cristaos como tendo
urn relacionamento especial com Deus porque
eles sao perfeitos em Cristo "nos lugares celestiais", 0 conceito de estar "em Cristo" e uma
descricao de ser colocado em Cristo pela salvacao
com uma experiencia continua no decorrer da vida
crista. 0 cristae desfruta de urn relacionamento
intimo com Jesus Cristo; assim como uma crianc;:aque esta no utero da mae antes do nascimento
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1{ prosperiJaJe,

..

a caminhafa e a arie fa Juerra

Templo de Adriano em Efeso.
(3) como uma visao republicana
0 crente permanece

e faz parte de sua mae, assim 0 crente retem sua
personalidade individual enquanto esta "em Cristo" e estando intimamente
relacionado a Ele.

o conceito

de estar "em Cristo" nasce da pro-

messaqueJesus

fez no cenaculo na noite antes de

<;ade Jesus Cristo; (4) como uma visao metaforica,
segundo a qual a frase nao significa nada mais do
que uma expressao idiomatica,

seu Salvador, Jesus entra na vida dele ("Eu em

a preposicao

voce"). Como resultado

ja universal quando

da salvacao, aquele que creu

e colocado

ou no corpo de Cristo que esta

a dire ita

inicial

grega "em"
0

e dativa;

crente

(6) como a igre-

e colocado

no corpo

de Cristo (a igreja no ceu), a saber, a igreja triun-

na pessoa
de Deus,

o Pai, na gloria. Estar em Cristo representa

ou metafora, usada

para descrever que pertencem a Jesus Cristo; (5)
como vivendo na atmosfera de Jesus Cristo porque

Sua morte, quando Ele disse: vas, em mim, e eu, em
vas (Jo 14.20). Quando alguern recebe Jesus como
desta experiencia

de que, no ato da
perfeito na justi-

justiticacao,

fante e vitoriosa;

a po-

(7) como estando na pes so a ou
que esta a direita de

no corpo de Jesus Cristo
Deus,o

sicao do cristae na gloria.

Pai.

Paulo usa a expressao "em Cristo" 170 vezes

Seja 0 que for que "em Cristo" signifique, isto

em seus escritos. Ela tern sido interpretada
de
varias maneiras: (1) como uma religiao misterio-

realmente significa que 0 cristae tern uma nova
posicao "nos lugares celestiais", de forma que ele

sa que resulta em urn relacionamento mistico que
nao pode ser explicado; (2) como uma orientacdo
sacramental: quando os crentes recebem 0 pao e 0
vinho, Cristo entra na vida deles simbolicamente;

tern todos os privilegios de Cristo no ceu, Logo,
os crentes tern todos os beneficios de Jesus Cristo
no ceu, por isto que oramos em Seu nome, e os

E

nossos pedidos

+
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"em Cristo'". Seja como for que alguem interprete 0 aspecto espiritual de estar "em Cristo",
Paulo usa esse termo especificamente concernente aos cristaos da epoca da igreja neotestamentaria (cf 1 Ts 4.16).

ram constantes conftitos sobre a circuncisao
(At 15) e 0 legalismo. 0 judeu nao entrava
na casa do gentio; e ao mesmo tempo 0 gentio era obstinado em relacao it lei cerimonial
judaica e as suas exigencias de purificacao.
A resposta para a unidade e 0 fato de que nos
estamos "em Cristo'e todos nos somos membros
do "corpo de Cristo". Ambos sao, nao apenas reconciliados com Deus, 0 Pai; ambos SaD reconciliados com os outros crentes, de forma que Cristo
pode pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um
corpo, matando com efa as inimizades (Ef 2.16).
Observe que Paulo nao exorta ambas as faccoes a
"fazerem paz entre si". Ao contrario, Paulo os
exorta a se reconciliarem com Jesus Cristo que e
a nossat= (2.14). Portanto, a solucao para a uniao
sempre esteve em Jesus.

II. Se~ao etlea: a pratica do cristianismo
(Ef 4.1-6-24) ..................................
.

A. A unidade da Igreja
Paulo exorta 0 povo de Efeso a ser encontrado procurando guardar a unidade do Espirito pelo vinculo da paz (4.3). Sete vezes nos
pr6ximos versiculos, Paulo descreve a unidade como "urn s6 corpo", "urn s6 Espirito",
"uma s6 esperanca'', "urn s6 Senhor", "uma
s6 fe", "urn s6 batismo" e "urn s6 Deus". Ele
sintetiza a base da unidade porque existe
urn s6 Deus e Pai de todos, a qual e sabre todos,
e par todos, e ern todos (4.6). Lembre-se de
que os judeus e os gentios inicialmente tive-

o grande teatro

B. Guerra espiritual
De todas as cidades em que Paulo ministrou,
talvez ados efesios tivesse mais evidencias de

da antiga Etesn visto da rua Harbor (Porto) .

•
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pes com 0 evangelho (6.15), usarmos 0 escudo da
fe (6.16), colocarmos 0 capacete da sa.vacao
(6.17), e finalmente, usarmos a Escritura como a
espada do Espirito (6.17). 0 resumo da batalha
espiritual e a autoridade de Cristo sobre Satanas
e os demonios. Quando os cristaos estao equipados
com sua armadura espiritual, eles estao equipados
para ficar firmes e obter a vitoria por Jesus Cristo.

C. Conhecer a Deus

o

Paulo exorta os crentes

etestos a permanecerem

livro de Efesios reve1a 0 desejo de Paulo de
que os crentes possam conhecer a Cristo mais
intirnarnente por meio de (1) ter em seu conhecimento 0 espirito de sabedoria e de reuelacao (1.17);
(2) Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do
uosso entendimento (1.18); e (3) para que possam
entender a sobre-excelente grandeza do seu poder
sobre nos (1.19).Ja que Paulo havia experimentado
este poder em sua propria vida, ele queria que os
crentes experimentassem a mesma vitoria, Em sua
segunda oracao (3.14-21), Paulo ora: Ora, aquele
que epoderoso para Jazer tudo muito mais abundantemente alem daquilo que pedimos ou pensamos, segundo 0 poder que em nos opera (3.20). Paulo ora:
(1) para que os crentes sejam corroborados com
poder pelo seu Espirito (3.16); (2) para que Cristo
habite, pela Je, no vosso coracdo (3.17); e (3) para que
os cristaos sejam enraizados e fundamentados no
amor para entenderam a profundidade, a largura
e a altura do amor de Deus (3.18).0 proposito de
Paulo e que Cristo receba a [... J gloria na igreja
[ ... J em todas as gerafoes, para todo 0 sempre (3.21).

firmes (6.14).

atividades satanicas e opressoes dernoniacas do
que qualquer outro lugar (At 19.11-20). Portanto,
Paulo adverte contra osprincipados, contra aspotestades, contra os principes das trevas deste seculo,
contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares
celestiais (Ef 6.12). Mais cedo, Paulo exortou: Nso
deis lugar ao diabo (4.27). Alguns eruditos ate
acreditam que Paulo inclui 0 mundo mau quando
descreve que Cristo esta acima de todo principado,
epoder, epotestade, e dominio (1.21).
A guerra espiritual acontece nas regi6es celestiais e na terra. Lembre-se, a palavra-chave em
Efesios se encontra na frase "nos lugares celestiais", Porque 0 cristae tem a vitoria em Cristo nos
lugares celestiais, ele deve e pode ter vito ria nesta
terra. Entao, Paulo exorta os cristaos a se prepararern para a batalha espiritual nesta terra: Estai,
po is, jirmes, tendo cingidos os vossos lombos com a
verdade(6.14). Paulo tambern nos exorta a tomarmos a armadura para 0 peito (6.14), calcarrnos os

CONCLUSAO
Alguns ja chamaram Efesios de carta trinitaria porque reflete a salvacao concedida aos que
creem pelo Pai, 0 Filho, eo Espirito Santo. Todavia, tudo e visto da perspectiva de estar "em
Cristo"nos lugares celestiais. Paulo exorta os
crentes a sujeitarem todas as coisas ao senhorio de
Cristo, especialmente em urn cenario de guerra
espiritual contra 0 mal difuso onde os cristaos sao
constantemente lembrados das riquezas e do

+
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poder que eles tern em Cristo. Os cristaos SaG
parte do corpo de Cristo, e nele eles SaG "urn"com
os outros; especificamente, judeus e gentios SaG
urn em Cristo.
untas para estu
1. Faca uma lista dos diversos privilegios que 0
crente recebe em Cristo nos lugares celestiais.
2. Faca outra lista das diversas responsabilidades mencionadas em Efesios que dizem
como 0 cristae deve andar.
3. Qual deve ser a aparencia da igreja local em
vista do ideal bfblico da Igreja universal?
4. Que princfpios de batalha espiritual podem
ser extrafdos de Efesios que trarao vit6ria ao
crente?

NOTAS
1.

TheInternational Standard Bible Encyclopedia, gen.
ed.James Orr (Grand Rapids: Eerdmans, 1949), s.v.
"Ephesus".

2.

Veja Clinton A. Arnold, em Ephesians, ZECNT
(Grand Rapids: Zondervan, 2010), p. 26.

3. Ibid., p. 53.
4.

Ruth Paxson, em Ephesians: The Wealth, Walk, and
Warfare of the Christian (Grand Rapids: Fleming
H. Revell, 1939). Urn esboco semelhante se encontra em Watchman Nee, em Sit, Walk, Stand (Fort
Washington, PA: Christian Literature Crusade,
1957).

5.

Elmer Towns, em Understanding the Deeper Life
(Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell, 1988),
pp.122-29.
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;tl mente

esta carta sucinta e intensamente pratica (aproximadamente 94 frases
em Ingles, e aproximadamente 60 em grego), 0 apostolo Paulo fala da
vital necessidade de todos os crentes em Cristo viverem sua fe crista de
maneira pratica e relevante, a fim de cumprir 0 plano de Deus para a vida deles.
Paulo nos lembra de que somente quando Cristo Jesus e vivenciado na vida do

.

crente, e que Deus, 0 Pai, recebe a completa gloria,
Assim, Paulo transmite a sua paixao de que todos
os crentes ten ham a mente de Cristo, enquanto
trabalham no corpo de Cristo. Esta carta nao
tenta estabelecer uma ordem na igreja, corrigir
falsas doutrinas dentro da igreja, nem abordar
assuntos de vida erronea. Paulo esta simples mente regozijando-se em tudo 0 que esta acontecendo
com ele porque e para 0 bem da propagacao do
evangelho. Prepare-se para ouvir urn companheiro cristae que, embora confinado em uma prisao
romana, encoraja-nos a nunca parar de exibir
atitudes semelhantes as de Cristo que produzem
verdadeira alegria.

............ .

Tenham entre voces 0:
mesmo modo de pensar:
que Cristo Jesus tinha (2.5 :
NTLH).
•

.

AUTOR

o

apostolo Paulo, urn amigo Intimo do povo
de Filipos e fundador da igreja dos filipenses,
escreveu-lhes esta carta da prisao em Roma. A
maioria dos eruditos aceita a genuinidade da autoria de Paulo. Ele carimba a sua impressao no
inicio: Paulo e Timoteo, servos defesus Cristo, a todos
os santos em Cristo Jesus que estdo em Filipos (1.1).
Urn testemunho externo mais antigo tambem
atribuia a carta a Paulo: Clemente de Roma e
Inacio ambos a citaram.

Fatos principais
Autor:

.

: Versfculo-chave:

Paulo e Tirnoteo

I

• Destinatarlos:

A igreja de Filipos

DESTINATARIOS

I

: Local da escrita:

Roma

Esta igreja de dez anos foi estabelecida em
Atos 16 depois que Paulo obedeceu a visiio de
deixar a Asia (Menor) e ir para a Europa pregar
o evangelho. Ao chegar a cidade de Filipos,
povoada por gentios, na Macedonia, Paulo

I

Data:

Aproximadamente 60 d.C.

I

• Palavra-chave:

·.·............

Pensar, prestar atencao, ter
certa atitude (grego phroneo)

+
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Rufnas de Filipos vistas de cima do teatro.

comes:ou imediatamente a pregar 0 evangelho
a qualquer que ouvisse. Mais tarde, 0 corpo da
igreja era composto por Lidia, uma ernpresaria,
e sua familia (At 16.14,15), uma jovem que
havia sofrido possessao demoniaca (At 16.1618), urn carcereiro filipense e sua familia (At
16.25-34), e outros, indubitavelmente. Deste
inicio humilde, esta igreja cresceu e se tornou
uma congregacao forte e madura que honrava
a Deus.

OCASIAO E DATA
Esta carta intima e pessoal de Paulo foi escrita porque os filipenses tinham ouvido que Paulo
nao estava indo bem. Paulo escreveu esta carta
para encorajar seus amigos em Filipos e conscientiza-Ios de como ele estava regozijando-se no
Senhor. Talvez os amigos de Paulo em Filipos

•

acreditassem que 0 seu ministerio estivesse em
condicoes restritas porque ele estava preso. Epafrodito, a quem eles enviaram a Paulo, esteve a
beira da morte ap6s chegar a Roma. Paulo escreveu esta carta e a enviou por Epafrodito para
encoraja-los de que Deus ainda estava operando
e que Epafrodito estava se sentindo melhor e
deveria ser honrado pelos seus services a Deus e
a Paulo (2.25-36). A carta provavelmente foi escrita por volta de 60 d.C. durante a prisao de
Paulo em Roma.
Paulo comenta muitas quest6es da vida com
seus amigos em Filipos. Sendo uma carta extremamente pessoal (perdendo apenas para a de
Filemom)', Paulo sempre retorna ao tema de
garantir que os destinatarios desta igreja mantenham urn coracao controlado pelo Espiriro, a fim
de reagir as circunstancias da vida com a mente
(i.e., atitude) de Cristo.
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Comunica~ao 1:

Atos 16 (a primeira visita de Paulo durante sua segunda viagem rnisstonaria).

cnmunlcaeae 2:

Atos 21 (durante a terceira viagem mssionaria, Paulo as visita, pais tinha de
passar por Filipos novamente).

Comunica~ao 3:

Correspondencla durante a prisao de Paulo (At 21.28):
Chega a notfcia aos Filipenses de que Paulo estava na prlsao.

Epafrodito

e enviado a Paulo pela igreja (4.10,15).

Paulo fica sabendo que a igreja de Filipos ouvira que Epafrodito estava enfermo e que a igreja estava
preocupada com ele (2.26).
Epafrodito entrega

0

livro de Filipenses if igreja de FilipoS2.

MENSAGEM

GENERO E ESTRUTURA
Nesta breve carta, Paulo enfatiza que os cristaos podem experimentar a verdadeira alegria ao
viverem segundo a mente de Cristo dentro do
corpo de Cristo, adotando a atitude de recordacao
(1.1,2), oracao (1.3-11), altrufsmo (1.12-20),
confianca (1.21-30), uniao, humildade, altruismo
(2.1-11), evangelismo (2.12-18), servidao (2.130), gratidao (3.1-11), compromisso (3.12-21),
alegria (4.1-9), e apoio (4.10-23).

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

I. Sauda~ao e ora~ao (Fp 1.1-11)
Paulo expressa sua profunda e cordial gratidao
aos crentes de Filipos e ora por eles especificamente; ele da gra~as a Deus todas as vezes que se
lembra deles (v.3), sugerindo que ele ora por eles
todas as vezes que oferece suas suplicas (v. 4).
Segundo, ele carinhosamente se lernbra do suporte (financeiro) deles para 0 ministerio (v. 5) e os
encoraja dizendo que Deus continuara desenvolvendo a fe que eles ja estabeleceram (v.6). Terceiro, ele lhes diz que eles ocupam urn lugar especial
em seu coracao como parceiros no ministerio (v,
7). Finalmente, ele invoca ao proprio Deus para
confirmar que seus sentimentos por eles sao realmente verdadeiros (v, 8).

I. Saudagao e oragao (Fp 1.1-11)
II. A preocupacao de Paulo (Fp 1.12-20)
III. 0 testemunho pessoal de Paulo, Parte 1
(Fp 1.21-30)
IV. 0 exemplo de Cristo (Fp 2.1-11)
V. 0 testemunho do cristae (Fp 2.12-18)
VI. 0 suporte dos colaboradores (fp 2.19-30)
VII. 0 testemunho pessoal de Paulo, Parte 2
(Fp 3.1-11)
VIII. 0 compromisso de Paulo (Fp 3.12-21)
IX. Exortacoes finais (Fp 4.1-9)
X. Palavras de encerramento (Fp 4.10-23)

·

·

.

II. A preocupa~ao de Paulo (Fp 1.12-20)

•

Paulo sabia que seria dificil para alguns cristaos
de Filipos crer que Deus ainda estava operando
poderosamente em sua vida embora ele estivesse
na prisao, Entao, a esperans:a de Paulo era oferecer
encorajamentos praticos aos seus amigos de
Filipos para que eles nao pudessem ser tentados
a duvidar ou a permitir que sua fe em Deus se
esvaziasse - mesmo naquelas circunstancias
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aparentemente terriveis. Paulo verdadeiramente
reafirma isto no final da carta em 4.6 quando de
gentilmente instrui seus amigos em Filipos a
pararem de se preocupar perpetua e habitualmente'. Em 1.12-20, Paulo salienta que a estabilidade
espiritual e realmente necessaria a fim de confiarmos que Deus esta trabalhando embora os olhos
humanos nao possam enxergar a evidencia de Seu
trabalho.
o objetivo de Paulo era encorajar os cristaos
filipenses. Ele sabia que se des pudessem crer na
soberania de Deus concernente as circunstancias,
seriam capazes de servir a Deus mais eficientemente onde eles estavam. Paulo salienta que todos
os sofrimentos dos quais eles ouviram: a prisao de
Paulo; 0 mensageiro deles, Epafrodito, chegando
a beira da morte (2.25-30); a falta de recursos fisicos deles para cooperaram mais com as necessidades de Paulo (4.10); e assim por diante, deveriam ser vistos pelos olhos da fe em Deus que
sempre esta no controle. Paulo observa que: as
coisas que me aconteceram contribuiram para maior
proveito do evangelho (1.12).

confirmando para n6s que a exibicao de tais
ernocoes e tanto aceitavel quanto esperada de
alguem que profundamente se preocupa com 0
outro.
E quando 0 cristae e persuadido de que Deus
esta no controle, nao s6 da sua circunstancia
(1.12-18), mas tarnbern da sua vida (1.21-26), de
pode sentir-se livre para "ser verdadeiro" em seu
relacionamento com seus companheiros. Independentemente do que aconteca na vida de Paulo, ele deseja que os filipenses exibam uma confianca sernelhante em Cristo. 0 ap6stolo
enfatiza este ponto quando os anima com estas
palavras: Somente deveis partar-vas dignamente
conforme a evangelha de Crista (1.27).

IV. 0 exemplo de Cristo (Fp 2.1-11)
Filipenses 2.1-11 fomece um prof undo exemplo de como viver a mente de Cristo. Paulo diz
que os crentes devem viver em uniao (v.2), humildade (v, 3), e altruismo (v. 4). Ele, entao, apresentaJesus Cristo como 0 supremo exemplo pelo qual
os cristaos devem viver. Ele sabia que todos os
cristaos respeitariam, reverenciariam e desejariam
imitar Jesus Cristo (v. 5). Paulo corretamente
pensou que seJesus, a "cabeca'' da Igreja (CI1.18),
podia demonstrar essas atitudes enquanto Ele
viveu aqui na terra (cf.]o 13.15), entao, certamente, os membros do corpo de Cristo deveriam vivencia-las tambern,

III. 0 testemunho pessoal de Paulo,
Parte 1 (Fp 1.21-30)
Nao importavam os problemas que Paulo
enfrentasse, ele concluiu, para mim 0 viver i Cristo, eo morrer iganho (1.21). Paulo experimentou
urn dilema natural que toda pessoa deve sentir
a respeito dos outros que pertencem ao corpo de
Cristo - se realmente se importam uns com os
outros. Se voce realmente se importa profundamente com aqueles a quem ou com quem ministra, voce nunca ficara sem a batalha interna que
pergunta: "Quem cuidara deles na minha ausencia?""Nesse momento, Paulo parece hesitar entre
as alternativas, incapaz de tomar uma decisao'"
sobre os seus sentimentos a respeito de deixar
esta terra e ir para 0 ceu. Paulo sabia que nele e
por ele mesmo, nao tinha a autoridade ou a presciencia de tomar a decisao do destino de sua vida.
Ele esta simplesmente escrevendo as expressoes
de seu coracao a medida que as experimenta,

Uma inscrlcao do periodo romano na antiga Filipos.

•
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mente de Cristo
se conduzem como puros e santos fieis com amor
uns para com os outros (2.12-15). Enfim, Paulo
exorta os crentes que embora eles facam todo
esforco para conseguir a atencao e 0 respeito do
mundo, eles nunca serao como 0 mundo por causa de uma profunda diierenca espiritual (2.16).
A frase entre a qual resplandeceis como astros no
mundo (2.15) enfatiza a profunda diferenca espiritual entre 0 cristae e 0 perdido. "Astros" conota
que os crentes devem, nao so exibir luz em urn
mundo tenebroso (Mt 5.14-16), mas tambern sac
espiritualmente diferentes em seu :'imago. Colocado de outra forma, Mateus 5.14-16 ilustra a
luz que brilhamos sobre os outros. Filipenses 2.16
enfatiza que nos somos a lampada (a fonte de luz)
que e capaz de produzir luz como resultado da
habitacao do Espirito Santo em cada crente. Paulo esperava que os filipenses ostentassem urn
testemunho radiante ate seus ultimos momentos
sobre a terra (2.17,18).

A encarnacao provou nao ter rompido a unidade de Deus. Cristo exemplificou a humildade
quando Ele tomou sobre si as obrigacces de urn
servo que 0 levaram a morte. 0 altruismo e exibido na vida de Jesus quando Ele voluntariamente ofereceu a Sua vida sem pecado como urn pagamento sacrificial sobre a cruz pelos nossos
pecados (v.8b).

Destaque grego
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pensar. Grego <pPOVE(O (phroneOj Phroneo:
(pensar, adotar a atitude) e um termo importan- :
te na Carta de Paulo aos Filipenses. Paulo usa:
esta palavra 23 vezes em todas as suas cartas.
Dessas 23 vezes, Paulo usa essa palavra dez
vezes nesta breve carta de quatro capftulos aos
crentes de Filipos. Em Filipenses, Paulo intencionalmente enfatiza que os crentes adotem
uma atitude adequada com relagao a vida e 0
rninisterio. Ele ensina que se os crentes adotarem a atitude de Cristo em suas mteracoes com:
seus irrnaos na fe e em suas mteracoes dlarias :
com aqueles que nao sao sirnpaticos ao cristia- :
nismo, eles experlrnentarao as bengaos que 0 :

: viver a mente de Cristo

produz:

alegria,

paz,:

:
:
:
:

uniao, protecao, contentamento etc. 0 uso principal de phroneo na Carta aos Filipenses esta
em 2.5 que afirma esta entase claramente: haja
em v6s 0 mesmo sentimento que houve tam: tem em Cristo Jesus .

......................................
V. 0 testemunho do crtstae (Fp 2.12-18)
Evangelizar 0 mundo com a mensagem de
Cristo e exigido de todos os cristaos, E ao mesmo
tempo desafiador e necessario conseguir a atencao
e 0 respeito de urn descrente para que ele ou ela
possa voluntariamente concordar em ouvir a sua
mensagem. Paulo parecia pensar que era possivel
cumprir tanto a ordem crista e conseguir uma
audiencia com os descrentes. Como? Vivendo
uma vida verdadeira e autentica de acordo com 0
que os cristaos realmente sao: filhos de Deus que

A agora (mercado)
Macedonia.

•

171

na antiga cidade de Filipos em

A Essencia

Capitulo 15

do Novo Testamento

Paulo demonstra ainda seu passional desejo de
que os crentes em Filipos permanecessem espiritualmente eficientes e fortes, encorajando-os a
reterem a palavra da vida (2.16). "Reter" (epechiJ,
dar atencao, permanecer no curso) enfatiza urn
firme compromisso com a fe necessario para permanecer tao brilhante como os "astros" neste
mundo tenebroso. Os leitores de Paulo devem ter
recebido 0 seu encorajamento bem porque ele
demonstrava este mesmo nivel de compromisso
espiritual ("consciencia divina") em sua propria
vida. Os filipenses devem ter se lembrado de terem
ouvido que Paulo cantava louvores quando estava
sofrendo na cadeia de Filipos (At 16.25), e de
ouvirem tambern que ele oferecia louvores a Deus
quando esteve confinado (Fp 1.12-18).

Uma placa de pedra encontrada em Filipos, incrita em latim.

que esta disposto a entregar a sua vida ao service
de Deus deveria ser estimado (cf.]o 15.13).

VII. 0 testemunho pessoal de Paulo,
Parte 2 (Fp 3.1-11)

VI. 0 suporte dos colaboradores
(Fp 2.19-30)

Paulo usa 0 seu testemunho para refutar os
principios fundamentais dos falsos mestres que
estavam propagando urn sistema de salvacao
pelas obras. Paulo sugere que as suas credenciais
estelares eram superiores a maioria dos falsos
mestres religiosos (3.4-6). Mas, ele concluiu que

Filipenses 2.20 nos lembra de que ficamos
conhecidos pela qualidade dos nossos colaboradores. Interessantemente, a descricao de Paulo
sobre 0 carater sincero de Timoteo e igualmente
urn corneritario

sobre

0

seu proprio carater since-

todas as suas "boas obras" erarn insuficientes

roo Porque a ninguim tenho de igua/ sentimento, que
sinceramente cuide do uosso estado (2.20). Assim
como Tim6teo genuinamente cuida das pessoas
em Filipos, Paulo tambem 0 faz porque ele tern
''igual sentimento".
Colaboradores de igual sentimento sac tesouros preciosos para os ministros. A igreja de Filipos
era apoiada e servida por esses bondosos e sinceramente compromissados servos dentro corpo de
Cristo. Epafrodito tambern era urn servo como
Cristo para Paulo e para 0 povo de Filipos. Ele
experimentou urn quase encontro com a morte
durante 0 tempo em que estava servindo a Paulo,
todavia, ele oferecia a sua vida em service dos
outros (cf 0 exemplo do sacrificio altruista de
Jesus pelos outros), Embora ele estivesse fisicamente incapaz de cumprir as metas human as
desejadas de partir de Filipos e permanecer com
Paulo durante 0 seu confinamento, 0 apostolo
relembrou ao povo de Filipos que qualquer urn

•

para

obter a salvacao (3.7,8a), e era nauseante para ele
(3.8b) 0 simples fato entreter este pensamento a
luz da obra de Cristo na cruz pela a salvacao
(2.6-11).
Paulo, ao contrario, apoiava-se na justica de
Cristo como pagamento pelos seus pecados (3.9).
Ele queria ter cornunhao com 0 Senhor Jesus que
lhe forneceu a salvacao (3.10). Paulo viveu com a
realidade de que como resultado de sua salvacao,
ele, urn dia, veria 0 Senhor face-a-face (3.11). Ao
compartilhar este testemunho, 0 apostolo mostra
como urn depoimento sincero do poder transformador de Jesus Cristo pode encorajar 0 crente e
servir como uma poderosa testemunha para urn
descrente.
Paulo buscava a Cristo com zelo, como urn
maratonista busca 0 objetivo e 0 premio de veneer uma corrida (3.12-14). Ele refletiu sobre
como os atletas conceituados ocasionalmente
eram convocados para serem elogiados por urn
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dignitario e como Paulo mesmo desejava receber
a "cham ada celestial de Deus" (3.14,20,21).

VIII. 0 compromisso de Paulo (Fp 3.12-21)
Em Filipenses 3.12-21, Paulo continua seu
encorajamento ao povo de Filipos com uma vivida ilustracao de seu compromisso de inabalavelmente bus car urn re1acionamento intimo com
Jesus Cristo. Para continuar 0 seu apelo para que
o povo de Filipos permanecesse compromissado
com Cristo, ele infelizmente teve de se referir a
realidade de que alguns "cristaos" haviam feito a
escolha de se desviarem da fe e se tornarem inimigos da cruz de Cristo (3.18,19). Assim como
Jesus teve muitos "discipulos" que se afastaram
dele (]o 6.66), Paulo experimentou a sua parcela
de desertores da fe (3.17-19); mas ele nao queria
que 0 povo de Filipos estivesse na compan hi a dos
tais.

IX. ExortaQoesfinais (Fp 4.1-9)
Paulo express a publicamente 0 seu amor e
apre<;opor todo 0 povo de Filipos: meus amados
e mui queridos irmiios, minha alegria e coroa, estai
assimfirmes no Senhor, amados (4.1). Todavia,
ele corrigiu a desuniao de alguns principais influenciadores dentro da igreja de Filipos (4.2).
Paulo esperava uma rapida e amigavel resolu~ao, entao ele nao insistiu na situacao mais do
que 0 necessario,
verdadeiro amor nao esta condicionado as
circunstancias, mas, antes, em saber que um Deus
todo-poderoso e todo amoroso esta no controle
(1.12-20; 4.6-8). Paulo prosseguiu relembrando-os na pr6xima sentenca que em todas as coisas,
mesmo depois de receber uma leve repreensao de
urn amigo, todo crente ainda deve experimentar
a alegria (4.4). E quando a verdadeira alegria
interior e experimentada, ela pode produzir urn
nivel de "equidade" (4.5) em nosso espirito que
promove mais uniao, Quando a alegria e plenamente experimentada, ela e a evidencia de um
nivel de confianca e paz que somente pode ser
produzida pelo proprio Deus.

..

mente Ie CriJ'lo

Paulo evidenciou este nivel de paz e alegria
quando propos em seu coracao louvar a Deus
mesmo quando ele estava na prisao em sua primeira viagem a Filipos (At 16.25). Paulo testificava a soberania de Deus em seu atual confinamento em Roma (Fp 1.12-16,18b), e, assim,
of ere cia a si mesmo como exemplo (4.9; ver
tambem 3.17; 1 Co 11.1).

X. Palavras de encerramento (Fp 4.10-23)
Paulo recebia continuo suporte financeiro do
povo de Filipos (4.10,14-16) a ponto de poder
expressar urn sincero contentamento de que: Posso todas as coisas naquele que mefortalece (4.13).
Todavia, esta declaracao vitoriosa se encontra no
meio de seus pensamentos sobre como ele havia
aprendido a se contentar em tudo (4.11-13).
Assim, Paulo pratica uma forte verdade de que
todo crente deve descansar confiante de que 0
Senhor Jesus Cristo 0 capacitara para contentar-se em Cristo no meio dos desafios e das lutas:
confinamento (1.12); calunia (1.14-18); proximidade da morte (1.21-26), sofrimento (1.28b,29),
preocupacoes com os outros (2.16,28); retencao
das verdades espirituais (3.1); ansiedade da espera pelo Cell (3.20); correcdo da desu nido (4.2,3); e
falta de provisoes (4.11,12). Paulo proclama que
ele e capaz de passar pela vida e estar contente em
todas as coisas por interrnedio de Cristo que 0
fortalece ao longo da jornada.

o

CONClUSAO
Nesta breve carta, Paulo oferece respostas
praticas para uma pergunta frequentemente ponderada: Como posso verdadeiramente dar gloria a
Deus?Ter a mente de Cristo no corpo de Cristo
e a maneira pela qual to do cristae pode dar gloria
a Deus. Paulo enfatizou que n6s podemos experimentar alegria quando permitimos que a mente de Cristo controle a nossa lembranca (1.1,2);
a nossa oracao (1.3-11); altruisrno (1.12-20);
confianca (1.21-30); uniao, humildade, altruismo
(2.1-11);evangelismo (2.12-18); servidao (2.19-30);

+
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gratidao (3.1-11); compromisso (3.12-21); alegria
(4.1-9); e suporte (4.10-23). Vma leitura superficial de Filipenses mostra que Paulo "nao tinha
simpatia por uma ortodoxia fria e morta ou com
urn formalismo que nao conhece nada de luta e
crescimento'".
Paulo termina esta carta extremamente pratica
com 0 supremo proposito pelo qual ele se esforcou
para ter a mente de Cristo no corpo de Cristo e
pelo qual ele exortou aos outros cristaos a fazerem
o mesmo - para a eterna g16ria de Deus, 0 Pai
(4.20; cf 2.11). Paulo sabia que Cristo - que sacrificou Sua propria vida na cruz, ressuscitou do
nirnulo, e que urn dia 0 cumprimentaria no ceu
- estava recebendo toda gl6ria por todos os esforcos de Paulo. Esta era uma satisfacao suficiente
para ele e deve ser 0 objetivo de todos os que se
cham am de seguidores de Cristo.

1. Qual era a condlcao emocional e ffsica de
Paulo quando ele escreveu aos Filipenses?

2. De acordo com Paulo, como podemos experimentar a verdadeira alegria?

3. De que maneira Paulo compara a vida crista
com uma maratona?
4. De que maneiras Paulo expressa seu amor e
apreco aos cristaos filipenses?
5. De que maneira a mente de Cristo reflete
uniao, humildade, e altrufsmo?

NOTAS
1. Richard MelickJr. Philippians, Colossians, Philemon,
NAC 32 (Nashville: B&H, 1991), p. 22.
2. Apanhado de Robert Gromacki, Stand United inJoy:
An Exposition of Philippians (Woodlands, TX: Kress
Christian Publications, 2003).
3.

HaroldJ. Greenlee,An Exegetical Summary ofPhilippians (Dallas; SIL International, 2001), p. 224.

4. l-]in Loh e Eugene A. Nida, A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Philippians (Stuttgart:
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---pafras chegou aRoma e contou para Paulo dos problemas da igreja de Colossos, Alguns cristaos estavam insistindo na observacao das datas re1igiosas
dos judeus, isto e, dietas rigorosas, esteticismo do corpo, misturados com
"filosofia" e intercessao de anjos. Paulo escreve que Cristo e 0 unico mediador (1.1526) e 0 evange1ho esta p1enamente reve1ado como base da vida crista (1.26-28; 3.1-3).
Cristo e a verdadeira sabedoria (2.2-4), as praticas
asceticas SaG erradas e inuteis (2.20-23), e a resposta s6 e encontrada "em Cristo" (3.1-5).

Paulo, como 0 testemunho dos primeiros pais da
Igreja, tais como: Irineu, Clemente de Alexandria, e Tertu1iano. A abundancia de evidencias
internas tambern sugere que Paulo seja 0 autor
(1.1,23; 4.18). A conexao com a Carta a Filemom, que e amp1amente aceita como paulina,
tambem fa1a da genuinidade da carta. Note que

Fatos principais
Autor:

•: Destinatarios:
: Local da escrita:

•: Data:

• Palavra-chave:
• Verslculo-chave:

Paulo

Oriesimo

A igreja de Colossos

•:
•:·
62 d.C.
•
Preeminencia (Gr. pro1euoj •
•
E e/e e a cabe9a do corpo oe:
Roma

e

e elogiado

ern arnbas as cartas (C14.9;

Fm 1.16). Isto indica que Onesimo estava voltando com Tiquico quando e1es entregaram as
duas cartas (C14. 7; Fm 1.23).
Somente recentemente alguns criticos estudiosos questionaram a auto ria de Paulo. E1es propoem que algum seguidor desconhecido de

·

igreja; 0 princIpia e a pri- :
mogenito dentre as mortos, :
para que em tudo tenha a:
preeminencia (1.18).
•

•
.........•............................

AUTOR
Muitos eruditos da Blblia concordam com a
visao tradicional de que Paulo e 0 autor de Colossenses. A evidencia externa apoia a autoria de

Vistadas ruinas de Colossos.

•
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Paulo escreveu a carta apos a sua morte, usando 0
nome do apostolo para dar autoridade a carta. Eles
alegam que as referencias a "sabedoria", "conhecimento", e "principios basicos do mundo" SaD termos usados pelo gnosticismo, uma heresia que nao
invadiu a igreja antes do firn do primeiro seculo.
Entretanto, identificar precisamente a heresia foi
comprovadamente dificil para os estudiosos. E
mais provavel que a heresia seja alguma forma de
misticismo judaico'.
Os criticos tarnbem alegam que a maneira
"cosrnica", ou exaltada da descricao de Jesus
Cristo em Colossenses ainda nao era usada
antes do segundo seculo. Para apoiar esta visao,
os criticos levantam a me sma objecao sobre 0
Evangelho de joao e 0 Apocalipse. A fim de
contra atacar os falsos ensinamentos, Paulo
focaliza 0 leitor na supremacia e preeminencia
de Jesus Cristo (1.15-20). Todavia, uma cristo-

logia tao "alta" assim e consistente com declaracoes exaltadas que lemos em cartas mais antigas e incontestaveis de Paulo (Rm 10.6-13; 1
Co 8.4-6; Fp 2.6-11)2. Mas, a peculiaridade da
"heresia colossense" sugere que Paulo usou
palavras apropriadas para lidar com esta situa<;aopastoral particular.

DESTINATARIOS
Colossos, Hierapolis e Laodiceia (4.13) formam urn triangulo no rio Lico na Frigia (Asia
Menor, atualmente chamada de Turquia) a cerca
de 160 quilornetros de Efeso.Ja no quinto seculo,
Colossos era reconhecida como uma cidade prospera, mas, por volta da epoca desta carta, ela havia
sido ofuscada pe1asoutras duas cidades e diminuIdo, tornando-se uma cidade pequena.Mais tarde,
a populacao se mudou para Chonai (moderna

Laodiceia, um importante centro financeiro no vale do Lico.
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Honaz), e hoje, apenas urn monturo desolado e
inabitado marca 0 local.
Aparentemente, Paulo nunca esteve em Colossos (2,1). Os colossenses receberam 0 evangelho por intermedio de Epafras (4.12,13), que
tambern era colossense. Talvez Paulo estivesse
ministrando em Efeso, 0 reavivamento se espalhara para fora da cidade, e 0 evangelho chegou
em Colossos: E durou isto [0 ministerio em Efeso]
par espaio de dais anos, de tal maneira que todos as
que habitavam naAsia ouviram apalavra do Senhor
Jesus, tanto judeus como gregos (At 19.10).
Vma grande populacao de judeus em Colossos tinha uma enorme influencia na igreja. Mas a
influencia judaica nao era 0 mesmo problema que
os Galatas estavam enfrentando e 0 assunto do
Concilio de Jerusalem: Se uos ruio circuncidardes,
conJorme 0 usa de Moises, ruio podeis saluar-uos (At
15.1). Uma vez que a "heresia dos colossenses" era
urn problema diferente, Paulo precisava escrever
uma carta diferente para resolver esta situacao
especifica: a abnegacao em extremo, a aceitacao
de autoridade de experiencias visionarias, a intercessao de anjos, e a observancia legalista das tradicoes religiosas e dos dias santos.

de Crisfo
Esbo~o

: I. SeQaOdoutrlnarla: a preerninencla de Cris- :
:
to e a heresia dos colossenses (CI 1.1-:
2.23)
•
A. A oracao e 0 elogio de Paulo (CI1.1-14)
B. A exaltacao de Cristo (CI1.15-23)
C. A sabedoria (CI1.24-2.3)
D. A heresia dos colossenses (CI 2.4-23) :
: II. Secao Mica: a identficacao com Cristo e as :
conslderacees pessoais (CI3.1-4.18)
•
A. Vivendo em dois mundos (CI3.1-4.6)
:
B. Conclusao (CI4.7-18)

.......................................
MENSAGEM
I. SeIJao doutrlnarta: a preemtnencta de
Cristo e a heresia dos colossenses (CI
1.1-2.23)
A. A oracao e a elogio de Paulo (CI1.1-14)

OCASIAo E DATA
Epafras provavelmente comunicou os detalhes
desta heresia a Paulo em Roma (1.8). Epafras
estava procurando conselho do apostolo e, por
alguma razao, foi detido em Roma como prisioneiro (Fm 1.23). Portanto, Paulo decidiu escrever
aos colossenses e fazer com que a carta chegasse
as maos deles 0 mais rapido possivel. Ele enviou
a carta por intermedio de Tiquico e Onesimo.
Paulo provavelmente escreveu Colossenses no
final de 62 d.C.
Paulo estava preso em Roma quando escreveu
(C14.10; Fm 1.1),morando em uma casa alugada
(At 28.16,30). Portanto, ele tinha liberdade mental para tratar dos varies assuntos que lhe eram
trazidos. Ele tinha acesso aos seus companheiros
e conselheiros nesses assuntos (CI4.10-15).

•

Paulo observou que a semente do evangelho
foi plantada por Epafras em Colossos e agora
estava dando fruto no mundo to do (1.6). Este
fruto era a fe (1.4), a esperanca (1.5), e 0 amor
(1.8). Paulo ora pelos colossenses, para que eles
possam ser cheios do conhecimento da sua [de Deus]
uontade (1.9). 0 conhecimento da vontade de
Deus neutralizaria 0 conhecimento da heresia dos
colossenses porque ela os ajudaria a "andar dignamente" e a agradar ao Senhor (1.10). Depois,
Paulo ora para que os colossenses sejam corroborados em toda a Jortaleza, segundo a Jorfa da sua
g16ria (1.11). A vitoria na guerra espiritual esta
implicita. Nos podemos servitoriosos, assim como
Cristo foi vitorioso.
Enquanto seu livro gemeo, Efesios, enfatiza os
membros do corpo de Cristo, isto e, somos membros
uns dos outros (Ef 4.25), Colossenses coloca a
enfase em Cristo como a cabeca do corpo. Aqui
Paulo cita urn hino cristae primitivo. Embora 0
nome "Jesus" ou 0 ministerio de Cristo nao estejam referidos neste hi no, a traducao ampliada
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abaixo usa 0 titulo "Cristo" ao inves dos pronomes
que se referem a Ele. Esta arnplificacao ajuda 0
adorador a concentrar-se na grandeza de Cristo:

o qual

[Cristo] i imagem do Deus invisivel, 0
primogenito de toda a criaoiotporque nele [em CristoJforam criadas todas as coisasque ba nos ceus e na
ferra, visiveis e invisiveis, sejam ironos, sejam dominaioes, sejam principados, sejam potestades; tudo foi
criado por ele [Cristo] e para ele [Cristo]. E ele
[Cristo] e antes de todas as coisas, e todas as coisas
subsistem por ele [Cristo]' E ele [Cristo] i a cabeca
do corpo da igreja; [Cristo] i 0 princtpio e 0 primegenito dentre os mortos, para que em tudo [Cristo]
tenha a preeminencia, porquefoi do agrado do Pai que
toda a plenitude nele [em Cristo] habitasse e que,
bauendo por ele [Cristo]feito a paz pelo sangue da
sua cruz, por meio dele [de Cristo] reconciliasseconsigo mesmo todas as coisas,tanto as que estdo na terra
como as que estdo nos ceus.
Colossenses 1.15-20
A primeira parte deste hi no louva a Cristo
pelas Suas obras como

0

Deus Criador, e a segun-

da parte trata de Sua funcao como 0 Deus Redentor. Cristo tornou 0 Pai cognoscivel a todos os
cristaos, disponivel e acessivel em todos os momentos (1.15-17).

B. A exaltagao de Cristo (CI1.15-23)
Pregadores tern citado hinos em seus serm6es
no decorrer da historia da 19reja, talvez porque
Paulo 0 fez nesta carta, ou serrnao, Embora nao
tenhamos uma copia extern a deste hino, muitos
acreditam que a Igreja primitiva usava-o para
louvar a Cristo. 0 primeiro verso exalta a Cristo
por Sua preeminencia em criar todas as coisas
(1.15-17), afirma a igualdade de Cristo com 0 Pai
(1.15,19) e declara que Cristo criou os tronos, os
dominios, os governantes e as autoridades (1.16).
Isto e mais provavelmente uma descricao de potestades celestiais, tanto angelicas como demoniacas, que se tornou a base para tratar da "heresia
Colossense" mais tarde na carta.

.

Destaque grego

.

: Primogenito. Grego1tpro"toT6KO~ (prolotokos). :

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Prototokos (pnrnouenito), derivado de protos:
(primeiro em idade ou em posicao) e -tlkto ;
(dar a luz a), aparece oito vezes no Novo Tes- :
tamento. Todas as seis ocorrencias no singu- :
lar se referem a Jesus, e e possivel que prototakas fosse um tftulo para 0 Cristo encarnado
(Hb 1.6). Com excecao de Lucas 2.7 e Hebreus
11.28, onde prototokos claramente se refere
aos filhos prlrnouenltos, 0 restante das referencias enfatiza a poslcao e/ou preernlnencla
que uma pessoa tem. A parte destes dois versfculos, a torca de -tikto se perde no Novo
Testamento. 0 termo entao assume 0 sentido :
de "preernlnencia em posigao ou tempo". A •
posigao preeminente de Jesus sobre a Sua
crlacao e vista em Colossenses 1.15. Como
Criador, fIe antes de todas as coisas em supremacia (CI 1.17a) e e a primogenito dentre
as mortos (CI 1.18; Ap 1.5): 0 primeiro a ser
ressuscitado eo unico a ter autoridade sobre a
ressurreicao dos mortos. Adicionalmente, a
transtlquracao de Jesus ap6s a ressurreicao e
uma previa da gloriosa transtiquracao dos
• santos no futuro (Rm 8.29). Todos os crentes
: em Jesus Cristo se benettciarao em dedicar·
: muitos dias de meditagao e oracao sobre a
: Carta aos Colossenses a fim de retorcar sua fe
: em Jesus Cristo, ja que a mesma contem os
: mais profundos ensinamentos sobre a deidade
: de Cristo (especial mente 1.15-23; 2.9).

e

o segundo verso exalta Cristo por Sua reden~ao(1.18-20).]esus

e louvado como 0 primogenito dentre os mortos,isto e, a ressurreicao (1.18),para
que toda a plenitude nele habitasse (1.19). 0 que e
plenitude? 0 termo denota a salvacao de muitos:
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas (1.20).
Paulo conclui novamente com a enfase cosmica
ou celestial: tanto as que estdo na terra como as que
estao nos ceus (1.20).

+
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D. A heresia dos colossenses (CI 2.4-23)
A heresia dos colossenses estava baseada na

C. A sabedoria (CI1.24-2.3)
Paulo explica que a verdadeira sabedoria biblica se encontrava na verdade do Antigo Testamento, mas era agora completamente conhecida
(1.25). Ele explica: 0 misterio que esteue oculto
desde todos os seculos e em todas as gerap5es e que,
agora,foi manifesto aos seus santos (1.26). Equal e
o misterio? E Cristo em vas, esperanra da g16ria
(1.27). A habitacao de Cristo em nos e a metade
da verdade predita por Jesus na noite antes de ser
morto: estou em meu Pai, e vas, em mim, e eu, em vas
00 14.20). A outra metade e a nos sa posicao em
Cristo (CIU7).
A essencia do misterio ou sabedoria de Deus
e Jesus Cristo. Paulo resumiu dizendo: para que
[ ... J estejam [... J enriquecidos da plenitude da inteligen cia, para conhecimento do misterio de Deus Cristo (2.2). Qpando eles tiverem Cristo, eles terao
todos os tesouros da sabedoria e da ciencia (2.3).

gnosis, isto e, sabedoria e misterio incognosc1veis
(tecnicamente, a seita do gnosticismo nao se desenvolveu a ponto de arneacar a Igreja nos 50 anos
iniciais, embora suas sementes se manifestassem
muito cedo). Epafras veio aRoma contando a
Paulo esseis) problemais) na igreja. Paulo parece
sintetizar esta heresia na seguinte frase:.ftlosojas e
viis sutilezas, segundo a tradiido dos homens, segundo os rudimentos do mundo (2.8). Esta "filosofia"nao
eo que e ensinado hoje nas faculdades, isto e, urn
apanhado hist6rico do modo como cada filosofia
pensava e as alegacoes de suas vis6es. Nao, Paulo
parece usar a palavra "filosofia" para resumir 0
modo particular como os colossenses pensavam.
Primeiro,o problema deles parece ser a enfase
nos rituais judaicos da circuncisao (2.11), alimentos judaicos (2.16), a guarda do sabado (2.16),
e as leis da purificacao (2.14). Paulo responde 0
assunto da circuncisao lembrando aos colossenses
que eles tinham urn batismo espiritual: Sepultados
com ele no batismo, nele tambem ressuscitastes (2.12).
Nenhum outro ritual de iniciacao era necessario.
Paulo responde 0 assunto dos alimentos lembrando-os que aquilo eram sombras das coisasfiduras

(2.17). Paulo disse que Cristo cumpriu a Lei. Com
isto, guardar 0 Sabado nao e mais necessario porque Cristo cumpriu a Lei, e a tirou do meio de nos,
crauando-a na cruz (2.14).
Segundo, a heresia parecia envolver a adoracao
a anjos. Isto provavelmente nao era inspirado
pelos judeus, mas poderia ser (1) uma veneracao
aos anjos a ponto de adora-Ios; (2) 0 uso de intercessores angelicos para as suas oracoes; ou (3)
entrar em urn mundo cosmico ou celestial onde
tanto os espiritos angelicais quando demoniacos
operam com 0 intuito de influenciarem seu mundo normal por intermedio dos seres celestiais.
Paulo responde a este problema com uma explicacao biblica dos lug ares celestiais: Pensai nas
coisas que sdo de cima (3.2). Desde que Cristo ja
ressuscitou e vive no ceu,jd estais mortos, e a uossa
vida estd escondida com Cristo em Deus (3.3) .

Busto de rnarrnore de Claudio, da ilha de Malta, datado do
primeiro seculo.

•
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Terceiro, Paulo trata do asceticismo, que praticava a abnegacao para resultados espirituais.
Paulo pergunta: Se, pais, estais martas com Cristo
quanto aas rudimentos do mundo, par que vas carregam ainda de ordenancas, como se oiuesseis no mundo, tais como: nao toques, ndo proves, nao manuseies
(2.20-22)? 0 que os colossenses estavam fazendo
promovendo praticas ascetic as em devafao ooluntdria, humildade e em disciplina do corpo (2.23)?
Paulo responde dizendo-lhes que estas ndo SaGde
valor algum, senao para a satisfafiio da carne (2.23).

II. Se~aoetica: a identifica~ao com Cristo e
as consideraenes pessoais (CI3.1--4.18)
A. Vivenda em dais mundas (CI3.1-4.6)
Quem ere no Novo Testamento vive em dois
mundos. Eles vivem neste mundo terreno, e vivem
no mundo espiritual nas alturas, de acordo com 0
termo que Paulo usou em Efesios: "nos lugares
celestiais". Paulo os lembrou desta vida terrena:
Como, pois, recebestes 0 Senhar Jesus Cristo, assim
tambem andai nele (CI2.6). Esta caminhada terrena era para rnatar os membros que estiio sabre a

terra: a prostituuiio, a impureza, a apetite desardenada, a oil concupiscencia e a avareza (3.5). Esta
lista inclui outros atos pecaminosos (3.5-9). Os
colossenses precisavam ocupar 0 pensamento com
o que e de cima, e nao com 0 que e da terra (3.2).
Paulo tambem se concentrou na posicao celestial

Vistaexternadas arcadasda camadasuperiorde um dos
grandesteatrosda antigaLaodiceia.Laodiceiaestavaa 16
cuilornetros a oestede Colossos.

deles.ja ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que
SaDde cima, onde Cristo estd assentado it destra de
Deus. Pensai nas coisas que siio de cima (3.1,2). Paulo os lembra de que jd estais martos, e a vassa vida
estd escondida com Cristo em Deus (3.3).
Paulo novamente apresenta a lutainterior dos
crentes entre a velha criatura e a nova criatura (3.9).
A vit6ria vem de ser renovado para a conhecimento, segundo a imagem daquele que 0 criou (3.10).
Paulo, entao, desvia-se dos assuntos negativos
para as admoestacoes positivas para a vida crista
(3.12-4.6): Revesti-vos, pois, como eleitas de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericordia, de
benignidade, bumildade, mansidao, langanimidade,
suportando-vos uns aas outros e perdoanda-vas uns
aos autras, se algum tiver queixa contra outro; assim
como Cristo vas perdoau, assim Jazei uos tambem
(3.12,13). "Revesti-vos" (3.12) e urn imperativo
aoristo, indicando urn senso de urgencia. Paulo
esta dizendo que e importante revestir-se das
caracteristicas seguintes. Primeiro, eles devem
lembrar-se de que "foram eleitos" (3.12), portanto, devem agir de acordo com isto. Segundo, eles
devem aceitar os outros crentes (a base e que todos
sac urn no corpo de Cristo porque morreram
juntos e ressuscitaram juntos (3.11). Terceiro, e1es
devem perdoar assim como foram perdoados
(3.14). Qparto, eles sac admoestados a deixar que
a paz de Cristo controle 0 coracao (3.15); e quinto, devem permitir que as palavras de Cristo habitem neles e os governe (3.15).A sexta exortacao
envolvia acoes, a saber:Jazei tudo em nome do Senhar Jesus (3.17). A expressao "em nome" sugere
que os cristaos sao embaixadores de Cristo, e,
portanto, devem viver uma vida centrada em
Cristo. Todas as suas palavras, acoes e atitudes
devem honrar a Cristo.
Paulo acrescenta uma secao de observacoes
praticas dirigida as esposas, aos maridos, filhos,
pais, escravos e senhores (3.18-4.1).0
re1acionamento deles deve refletir seu entusiasmo em
servir ao Senhor, e nao aos homens.
Paulo encerra sua secao pratica com uma enfase na oracao. Eles devem prestar constante
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atencao a oracao com uma atitude alerta, isto e,
permanecerem despertos ou estar espiritualmente vigilantes. Paulo aplica esta verdade para que
Deus nos abra a porta da palavra (4.3): nao a porta
da prisao, mas oportunidades de ministrar aquilo
que responde a "heresia dos colossenses", isto e, 0
misterio de Cristo (4.3), que e a verdadeira resposta para a heresia dos colossenses.

B. Conclusao (CI4.7-18)
Paulo escreve aos colossenses em nome de
Timoteo, depois de receber urn relatorio de Epafras sobre algum problema heretico que aparentemente de nao pode resolver. Ele envia esta
carta par T iquico e Onesimo porque Epafras fica
detido (provavelmente na prisao). Paulo dogia
Epafras, que ministrava na igreja e alegra-se das
boas novas que ouviu sobre a igreja.

Os colossenses devem colocar a mente nas
coisas que SaD de cima (3.1-3),0 que significa
controlar as acoes da vida terrena pelas riquezas
que receberam no ceu, Sua nova uniao com Cristo exige que abandonem todos os tipos de pecado
e se revistam de santidade nesta vida.
Paulo da diretrizes praticas para maridos, esposas, filhos, escravos e senhores. Finalmente, de
ora por eles e pede que de possa ter uma futura
liberdade de pregar 0 evangdho. Ele pede que
permitam que os de Laodiceia leiam esta carta, e
des devem ler a carta deles (alguns eruditos acreditam que isto seja uma referencia a Carta aos
Efesios).

untas para
1. De que maneiras Eflisiose Colossenses sac
semelhantes?
2. Qual eo tema do hino de Paulo que louva a
Cristo (1.15-20)?
3. Qualera a natureza do falso ensinamento em
Colossos?
4. Expliquea morte, sepultamento e ressurreigao espirituais do crente em Cristo.
5. Como deve a oostcao celestial do crente influenciar 0 seu estado terreno?
6. Quale a sabedoria de Cristo que neutralizava
a heresia dos colossenses?

CONClusAo
Paulo ora para que os colossenses possam ter
um entendimento e discernimento espirituais
mais claros (1.3-12). Ele usa um hino antigo para
urn sublime louvor a Cristo, isto e, que Cristo e a
invisivel rep rescrirucao

do Deus invisivel. Cristo

e 0 Criador,

a Cabeca da igreja, e redimiu todas
as coisas para si mesmo. Paulo lanca 0 fundamento para responder aos seus problemas doutrinarios, lembrando-os de que 0 misterio e Cristo em
v6s, esperanfa da gi6ria (1.27).

Paulo quer que des andem em Cristo, assim
como 0 receberam. Cristo triunfou sobre 0 mal,
cumpriu a Lei, e pregou-a na cruz. Portanto, nao
ha razao para observarem a lei judaica. Ele tambem trata dos assuntos da adoracao aos anjos e 0
asceticismo.

.-

Ie Cristo

NOTAS
1. Veja a discussao da Heresia dos Colossenses em Andreas J. Kostenberger, L. Scott Kellum, e Charles L.
Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown
(Nashville: B&H Academic, 2009), p. 605-9.
2.
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Veja ibid., p. 602.
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s cristaos em Tessal6nica experimentaram uma miraculosa transfermacao de vida quando se converteram da idolatria a Cristo. Paulo
passou apenas urn curto tempo com eles, mas quando 0 ap6stolo escreveu para os tessalonicenses alguns meses depois, eles ja haviam se unido em
uma dinamica cornunhao crista. Esta epistola e uma das cartas mais pessoais

AUTOR

de Paulo - uma conversa intima, afetiva, sincera com a jovem igreja. Com tato e humildade, 0 ap6stolo os relembra da sinceridade de
sua amavel visita a eles, defende-se contra os
falsos rumores que os inimigos do cristianismo
estavam espalhando, e os consola sobre as
questoes que eles tinham concernentes a morte dos entes queridos

e da iminente

Paulo se idennfica como 0 autor de 1 Tessalonicenses duas vezes na epistola (1.1; 2.18),
dando evidencia interna de sua autoria. Paulo
nota que Silas (Silvano) e Tim6teo estao com ele
(1.1). Ambos 0 haviam acompanhado durante a
evangelizacao de Tessal6nica e eram bem conhe-

volta de

cidos dos leitores.

Cristo.

.

: Autor:

Fatos principais
Apostolo Paulo

t

: Destinatartos:

A igreja de Tessalonica (Macedonia)

I

: Local da escrita:

Corinto (Acaia, Grecia)

I

: Data:

51 d.C.

I

: Palavra-chave:

Santificagao. (Gr. hagiasmos)

I

: Versfculo-chave:

porque eles mesmos anunciam de nos qual a entrada que tivemos para convosco,
e como dos fda/os vas convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro
e esperar dos ceue a seu Filho, a quem ressuscitou dos monos, a saber, Jesus,
que nos livra da ira futura (1.9,10) .

.......................................

\

....•......•...•.............••......•
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c

A evidencia externa tambem testifica da autoria de Paulo. Kostenberger, Kellum e Quarles
escrevem:
A Igreja primitiva unanimemente aceitava a
carta como paulina e canonica. lrineu citou 1
Tessalonicenses 5.23 e identificou esta citacao
como as palavras do "apostolo" em sua "primeira
epistola aos Tessalonicenses"(Against Heresies,
6.5.1). Clemente de Alexandria (c. 150--215;
Paedagogus,5) eTertuliano (c. 160-225; Against
Marcion, 5.15) tambern reconheceu que a carta
foi composta par Paulo mesrno.'

DESTINATARIOS
A cidade de Tessalonica recebeu este nome de
Cassandra, urn dos generais de Alexandre, 0
Grande, em honra a sua esposa, que era meia-irma
de Alexandre,porvolta de 315 d.C. Ela se tornou

o area triunfal

Capitulo 17

a capital da Macedonia em 148 a.c.,e uma cidade livre em 42 a.C., quando pede escolher seus
proprios governantes (cf.Atos 17.6). Ela era uma
cidade portuaria na Via Egnacia, a principal estrada ramana leste-oeste entre Rorna e Asia
Menor. Ela tinha urn porto no golfo de Salonica,
na ponta nordeste do mar Egeu. Na epoca de Paulo, este era 0 principal porto maritimo da Macedonia. A populacao da Macedonia nos dias de
Paulo era de aproximadamente 200 mil, composta principalmente de gregos. Era urn importante
centro comercial e uma prospera cidade. A idolatria era a pratica religiosa comum do povo. Havia
uma sinagoga judaica na cidade, e a populacao de
judeus era consideravelmente grande e influente
(cf Atos 17.5,6). Havia tambern urn amplo segmento romano na cidade, com uma forte devocao
a adoracao ao imperador (cf. Atos 17.7).
A igreja de Tessalonica foi fundada por Paulo
durante a sua segunda viagem missionaria (c. 50-52

do imperador Galerious eonstruido sobre a Via Egnaeia em Tessal6niea.

+
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d.C.). Ap6s receber a visao e a chamada para ir a
Macedonia, quando estava em Troas na Asia
Menor (At 16.9),ele foi para Filipos (com Timoteo, Silas e Lucas) e plantou uma igreja ali durante uma provavel permanencia de dois meses debaixo de intensa perseguicao (At 16.12-40).
Depois (com Tim6teo e Silas), ele seguiu a Via
Egnacia em sentido oeste por 160 quilometros ate
Tessalonica, Atos 17.1-10 descreve seu ministerio
ali, provavelmente durante 0 inverno de 50-51
d.C. Ele pregou Jesus Cristo como 0 Messias de
Deus (que sofreu e ressuscitou dos mortos) durante tres sabados nas sinagogas judaicas. Atos
17.2 diz que ele "disputou com eles sobre as Escrituras". Os resultados foram que alguns judeus
creram, muitos gentios tementes creram, e muitas
mulheres proeminentes na cidade creram, mas os
judeus incredulos incitaram uma revolta contra
Paulo. Na epoca em que ele escreveu 1 Tessalonicenses, os crentes estavam organizados como

Vista aerea de Bereia, na Macedonia. Esta
judeus tentaram feri-Io.

e a cidade

vofta

J{

Ie Cristo

~

igreja (1 Ts 1.1) com lideres (S.12).A congregacao
era composta de gentios pagaos convertidos (1.9),
judeus convertidos (At 17.4), e da classe operaria
do povo (1 Ts 4.11). Ela estava prosperando, embora perseguida (3.3).

OCASIAo E DATA
Ap6s evangelizar Tessalonica rapidamente,
Paulo, Silas e Tim6teo viajaram 80 quil6metros
em direcao oeste para Bereia (At 17.11-15). Ali,
Paulo pregou na sinagoga judaica durante sete
semanas, com uma boa receptividade. Porern, ele
foi expulso de Tessalonica pelos judeus zelosos.
Paulo, entao, foi para Atenas, onde obteve uma
pessima reacao dos intelectuais da cidade. Logo
depois, Silas e Tim6teo juntaram-se a Paulo em
Atenas (1 Ts 3.1), Paulo os enviou de volta a Macedonia para verificar e encorajar as novas igrejas
de Tessalonica e Filipos (3.1-5).

para a qual Paulo escapou dos tessalonicenses, quando as Ifderes

+
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Paulo, entao, seguiu para Corinto, chegando
provave1mente na primavera de 51 d.C. Ele teve
urn ministerio bern-sucedido em Corinto por 18
meses (c. marco de 51 d.C. a setembro de 52).
Silas e Timoteo voltaram da Macedonia para
Paulo em Corinto, por volta de maio de 51 d.C.
Eles trouxeram urn born relatorio sobre as igrejas
de la, mas tambern mencionaram alguns problemas que precisavam ser resolvidos (cfI Ts 3.6,7;
At 18.5). Paulo tambern escreveu sua primeira
Epistola aos Tessalonicenses na primavera ou no
inicio do verao de 51 d.C. (cf At 18.1,11). Ele
lhes disse na carta que ji duas vezes havia sido
impedido de retornar para visita-los, e, portanto,
tinha enviado Tirnoteo em seu lugar (1 Ts
2.17,18). A mencao da chegada de Timoteo em
Tessalonica em 1 Tessalonicenses 3.6 corresponde com a descricao em Atos 18.5.
Atos 18.12 afirma que Gallo era proconsul da
Acaia durante 0 tempo que em Paulo esteve em
Corinto. Uma antiga inscricaodescoberta em Delfos
possibilitou os estudiosos a datar 0 inicio do mandato de Gallo em Corinto a partir de julho de 51

exorta-los a continuar em santificacao (vida santa); (3) responder as falsas acusacoes que se levantaram contra Paulo por alguns de Tessalonica, tais
como: ele pregava por dinheiro; que de era urn
lisonjeador egoista, hipocrita, ou inconstante e
que tinha medo de perseguicao; (4) para esclarecer
o entendimento deles sobre 0 arrebatamento, em
relacao aos crentes que ja haviam morrido.
Esta epistola se divide facilmente em duas
principais secoes, A primeira e pessoal e historic a,
contendo urn elogio aos leitores (por sua produtividade, sua receptividade ao evangelho, e sua atual
proclamacao do evangelho, 1.1-10); uma repeticao da conduta de Paulo em Tessalonica durante
sua segunda viagem mission:iria (seus motivos, suas
afeicoes, e sua integridade, 2.1-12); e uma afirmacao da preocupacao de Paulo com os crentes (seus
sofrimentos e perseguicoes, seu desejo de ve-los e
saber como estavam, 2.13-3.13). No capitulo 4,
Paulo diz: "Finalmente, irmaos"(4.1), e comeca a
segunda secao principal - pratica e informativa.
Esta secao contern exortacoes para os crentes serem
santificados em sua vida (4.1-12), explicacoes

d.C. Paulo escrcveu aos tessaloniccnses ern 51 d.C.

concernentes

durante sua segunda viagem mission:iria (c.50-52
d.C.), possive1mente durante a primavera. Isto faz
de 1 Tessalonicenses uma das primeiras epistolas
de Paulo (somente Galatas pode ser anterior).

como os mesmos se relacionam tanto com os mortos quanta com os santos (4.13-18), uma ampla
descricao do Dia do Senhor (5.1-11), e algumas
exortacoes sobre a conduta da igreja (5.12-22).

a ressurreicfio

e

0.0

o.rrebatarnento

e

GENERO E ESTRUTURA
A Primeira Epistola aos Tessalonicenses e uma
das mais intimas e pessoais de Paulo. Ela e simples
e basica em estrutura e conteudo. A abordagem do
apostolo e gentil e amavel.Ele escrevecom urn ar de
expectativa concernente a volta de Cristo. A carta
nao possui citacoes do Antigo Testamento. Paulo
apresenta suas ideias como the foram reveladas pelo
proprio Senhor. Ele esta preocupado em responder
algumas quest6es que no momenta estavam perturbando os crentes de Tessalonica (cf 4.9; 5.1).
Quatro propositos principais para a escrita
de 1Tessalonicenses podem ser vistos nesta carta:
(1) dogiar os crentes de Tessalcnica por sua fe; (2)

I. saucacao e situacao pessoal e nlstorlca de :
Paulo (1 Ts 1.1-3.13)
II. Declaracoes praticas e informativas de Pau- :
10 (1 T54.1-5.22)
III. Conclusao (1 Ts 5.23-28)

.....................................
MENSAGEM
I. Saudaqao e situaqao pessoal e
hist6rica de Paulo (1 Ts 1.1-3.13)

j

•
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Sempre damos graras a Deus [... ] a nossa entrada
para convosco (1.2; 2.1) .

..
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A seguir, Paulo descreve sua conduta anterior
entre os tessalonicenses (2.1-12). Quando ele
inicialmente ministrara entre eles, ele nao foi
enganoso nem hip6crita. Alias, ele lhes teria dado
a sua propria vida; tal era a sua afeicao por eles
(2.1-8). Alem do mais, ele trabalhou arduamente
para se sustentar, para que eles nao precisassem
sustenta-lo, Ele nao tinha culpa alguma e tratava-os como se fossem seus proprios filhos. Este era
o modo como eles receberam 0 seu ensinamento:
como a Palavra de Deus. Eles ate sofreram pela
Palavra (2.9-16).
Finalmente, Paulo mostra a sua preocupacao
com os tessalonicenses (2. 17-3.13). Nao foi a
insinceridade que tirara Paulo deles. Ele quer ve-los, encoraja-Ios, e saber como estao agora. Enquanto esteve em Atenas, Paulo ficou tao preocupado com 0 bem-estar deles que enviou Timoteo
para ver como eles estavam. 0 desejo de Paulo e
a sua oracao eram de que eles pudessem amadurecer e ficar firmes na fe e no amor.

que alguns crentes tessalonicenses estavam
comecando a suspeitar que Paulo fosse insincero
para com eles, de comes:a sua epistola reestabelecendo sua relacao anterior com eles. Ele agradece a Deus pela fe, a esperans:a e 0 amor deles (cf.
1 Co 13.13) e os elogia pela produtividade (obediencia a Deus), sua receptividade ao evangelho,
e proclamacao do evangelho aos outros (1.2-10).
tema da epistola e dado em 1 Tessalonicenses
1.9,10: eles se converteram a Deus (passado) e
agora esperam a volta de Cristo do ceu (presente),
que livrara os que creem da ira vindoura (futuro).
Tres periodos de tempo sao descritos aqui.
Primeiro, quando Paulo os visita com 0 evangelho,
no passado, eles se converteram dos idolos para
Deus (1.9); eles responderam a Cristo pela fe e
nasceram de novo. Segundo, eles estavam agora,
no presente, servindo ao Deus vivo e verdadeiro
(1.9) (em vez dos idolos e falsos deuses que antes
adoravam). Terceiro, urn dia no futuro, Jesus vira
do ceu e os resgatara da irafutura (1.10). Que "ira
futura" e esta? Ja que a vinda de Cristo "do ceu" e
descrita em 4.15-17 como 0 arrebatamento, esta
"ira futura" deve ser a ira de Deus durante afutura tribulacao (0 Dia do Senhor, 5.3,9). Jesus e
aquele que "livra"os crentes da ira que ainda "vira".
Paulo parece ter pregado esta mensagem a igreja
iniciante quando de ainda estava em Tessalonica.
Isto serve como urn resumo para 0 ensino profetico de Paulo, que ele explana em 4.13-5.11.

o

II. Declara~oes pratlcas e informativas
de Paulo (1 Ts 4.1-5.22)

[ ... J AndareagradaraDeus

[... J exortai-vos uns

aos outros (4.1; 5.11).

A vontade de Deus para os crentes de Tessalonica e que des possam ser progressivamente
santificados e ter uma forte esperans:a do futuro.
Eles devem abster-se de toda sorte de imoralidade

Arrebalamenlo

Segunda vinda

Os crentes sac julgados e galardoados (1 Co 3).

Os lncredulos e Israel sac julgados (Mt 25).

Cristo vem buscar Sua noiva, a Igreja (1 Ts 4).

Cristo vem com a noiva (Ap 19).

Cristo descera nos ares (1 Ts 4).

Cristo descera a Terra (Mt 25; Ap 19).

o foco e 0 consolo (1 Ts 4).

o foco e 0 julgamento

A igreja e enfatizada (1 Ts 4).

Israel eo mundo sac enfatizados (Ap 12-19).

o arrebatamento

Muitos sinais sac preditos (Mt 24; Ap 6-8).

esta iminente (Jo 14; 1 Ts 1).

(Ap 19).

o reino rnesslanico e estabelecido

A tribulacao corneca (Ap 1-6).

+
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(4.1-8). Devem viver uma vida de amor para com
os outros - tanto cristaos como pessoas de fora.
Em relacao aos seus companheiros crentes que
morreram, eles deveriam lembrar-se de que no
arrebatamento, eles serao ressuscitados e transformados (glorificados)juntamente, para estarem com
Cristo para sempre (4.13-18).0 fato de que tanto
os cristaos mortos quanto os vivos (os que estao "em
Cristo") serao "arrebatados" (gr. barpazo) juntamente aponta para a promessa de urn evento futuro.

incredulos estao vivendo. Enquanto esperam e
vigiam, eles devem edificar uns aos outros, respeitar os anciaos, e permanecer inculpados perante
Deus e 0 mundo (5.12-22).

III. conctusan (1 Ts 5.23-28)
Paulo encerra com uma oracao pela completa
santificafao deles com a garantia de que Deus fara

que se cumpra. Ele pede oracoes para si, salida os
irrnaos e os abencoa.

CONClUSAO

Destaque grego
:
:
:
:
:

Os cristaos de Tessal6nica eram uma alegria e
inspiracao para Paulo e se tornaram dedicados
seguidores de Cristo. Ao ler esta epistola, temos
uma clara visao de como Paulo era afetuoso para
com suas novas igrejas, que estavam lutando, e da
importancia que ele dedicava ao seu dom apostolico e sua continua relacao para com as igrejas que
ele fundava. Isto tarnbem mostra como os falsos
mestres tao rapidamente conseguiram espalhar
falsos rumores e ensinamentos err6neos entre os

Arrebatar. Grego ap1t(I~{J) (narpazc), Harpazo:
(arrebatar, raptar) esta sempre conectado
ideia de torca. Neste sentido harpazo se refere a :
uma retirada brusca(At 23.10) e a captura qua- :
se torcada de Jesus pela rnunloao (Jo 6.15). 0:

a:

: termo nao esta limitado ao mundo flsico. 0 ma- :

: ligno arrebata a mensagem do reino semeia dano
: coracao dos homens (Mt 13.19), Judas exorta os
: crentes a arrebatarem alguns do fogo (Jd 1.23),
: e ninquern pode forcosarnente levar uma ovelha

:
:
:

:

: que pertence ao Bom Pastor (Jo 10.11,28,29). :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

cristaos e como is to era frustrante

Em outro lugar, 0 termo e usado sobre um fen6- :
menD natural e nao carrega 0 conceito de torca, :
Paulo recebeu uma gloriosa revelacao apes ser :
arrebatado ao paraiso (2 Co 12.2,4). 0 Espirito:
Santo arrebata Filipe e 0 transporta para:
Azoto(At 8.39). Os cristaos irao, um dia, ser st- :
rebatados para se encontrarem com 0 Senhor :
em Sua volta (1 Ts 4.17). Paulo encoraja todos :
os cristaos de Tessal6nica para se consolarem :
com esta realidade (1 Ts 4.18), sabendo que:
nenhuma torca capaz de impedir a Deus de:
reunir os Seus filhos - quando Ele vier ajuntar :
os Seus filhos e levar para casa (1 Ts 4.16).
•

untas para
1. 0 que esta epistola ensina sobre a estrateqla

de evangelismo para uma igreja local?
2. No final de cada capitulo, Paulo discute a

volta de Cristo. 0 que se pode aprender sobre
qual deve ser a nossa atitude enquanto esperamos a Sua volta?
3. 0 que esta eplstola ensina sobre a santificagao do cristae?
4. Quais sao as coisas principais que acontecerao no Dia do Senhor?

e

Por causa da promessa do arrebatamento, os
que creem nao sofrerao a ira do Dia do Senhor
(5.1-11). Enquanto isso, eles podem sofrer a ira
dos homens e de Satanas, Portanto, nestes ultimos
dias e necessario estarem vigilantes para que nao
sejam encontrados no mesmo estupor em que os

para Paulo.

NOTAS

•

1. Andreas J. Kostcnberger, L. Scott Kellum, e Charles
L. Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown
(Nashville: B&H Academic, 2009), P: 433 .
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o Via 10 Senhor
Segunda Epistola de Paulo aos Tessalonicenses enfatiza urn aspecto de eventos futuros diferente da primeira epistola. Enquanto quem em 1 Tessalonicenses ele ensina a iminencia (a possibilidade de acontecer a qualquer rnomento) da volta do Senhor para "tomar" os que creem para si no arrebatamento, 2
Tessalonicenses enfatiza 0 julgamento vindouro para os inimigos de Cristo e se

AUTOR

concentra em Satanas, no anticristo e no mundo.
A passagem escatologica em 2 Tessalonicenses 2
descreve a grande tribulacao e 0 destino do falso
messias de Satanas. A epistola se concentra na
"revelacao" de Cristo (1.7) e no Dia do Senhor,
em vez de no arrebatamento e no "dia de Cristo"
(Fp 1.10).

Paulo se identifica duas vezes em 2 Tessalonicenses como 0 autor da epistola (1.1; 3.17).
Assim como em 1Tessalonicenses, ele novamente observa que Silas e Tirnoteo estao com ele (1.1).
Nenhum escritor da Igreja primitiva questionou
a autenticidade da auto ria de Paulo. 0 estilo, vo-

cabulario e ensinamento de 2 Tessalonicenses
demonstram que a epistola e paulina. Entretanto,
alguns criticos alegam que 1 e 2 Tessalonicenses
sac tao semelhantes que e correto presumir que
alguem esteja tentando imitar Paulo em 2 Tessalonicenses. Porem, e possivel que as palavras semelhantes,o tom, e as atitudes demonstrem que
o mesmo autor, Paulo, escreveu ambas: uma carta
logo apos a outra, para a mesma igreja.

Fatos principais
Autor:

Ap6stolo Paulo

Destlnatarios:

A igreja de Tessalonica
(Macedonia)

Local da escrita:

Corinto (Acaia, Grecia)

Data:

51 d.C.

Palavra-chave:

Iniquidade (gr. anomia)

• Versfculo-chave:

DESTINATARIOS

Entao, itmio«, estai firmes e
retende as tradi90es que vos
foram ensinadas, seja por
palavra, seja por epistola:
nossa (2.15).

....................................

•

Esta epistola e enderecada "3.igreja dos tessalonicenses" (1 Ts 1.1; 2 Ts 1.1).
Paulo iniciou esta igreja durante sua segunda
viagem missionaria (c. 50-52 d.C.) depois que
saiu de Filipos (cerca de 160 quilornetros ao
leste). Atos dos Apostolos 17.1-10 descreve seu
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ministerio em Tessalonica (50-51 d.C). Paulo

perrnanencia de 18 meses ali. De acordo com Atos

ensinava 0 evangelho de Cristo, "disputando com
eles" sobre as Escrituras do Antigo Testamento
por tres semanas na sinagoga dos judeus.
Ele se concentrou em tres verdades: (1) 0
Messias prometido teria de sofrer e morrer (provavelmente baseado em passagens como Isaias
53); (2) 0 Messias teria de ressuscitar dos mortos
(tambem predito em Isaias 53); e (3) Jesus de
Nazare era 0 prenunciado Messias. Como resultado, alguns judeus creram no evangelho, assim
como muitos gregos (especialmente aqueles ja
criam no Deus do Antigo Testamento). Atos 17.4
nota que inumeras mulheres (proerninentes) da
cidade tambern creram. Entretanto, os judeus
incredulos (zelosos) criaram urn alvoroco contra
Paulo (At 17.5). Para mais inforrnacoes sobre
Tessalonica, veja 1 Tessalonicenses.

dos Ap6stolos, Paulo, Silas e Tim6teo estavam
juntos em Corinto (At 18.5). Qpern entregou 1
Tessalonicenses a igreja aparentemente trouxe de
volta urn relat6rio mais minucioso de Tessalonica.
Algumas noticias eram boas; os irrnaos continuavam a crescer e permaneciam fieis, apesar da persegui~ao.Mas outras noticias eram ruins. A persegui<,:aoestava intensificando-se. Havia falsosrelatos
(fingindo ser do proprio Paulo) de que 0 arrebatamento ja havia acontecido e os que criam 0 haviam
perdido, e que 0 Dia do Senhor (a prevista tribulacao) ja havia chegado. Alguns cristaos aparentemente estavam abandonando seus empregos e
ocupacoes a fim de esperar a volta de Cristo do ceu.
Em vista destes relat6rios, Paulo rapidamente
escreveu a segunda epistola a igreja de Tessalonica. Esta continha tanto (1) elogio quanto (2)
correcao pratica e doutrinaria. Ela tratava das
novas questoes que haviam se levantado entre os
cristaos tessalonicenses. As respostas de Paulo
estendiam seus ensinamentos e exortacoes a niveis
mais altos.A Segunda Epistola aosTessalonicenses

OCASIAO E DATA
Paulo provavelmente escreveu ambas as epistolas aos Tessalonicenses em Corinto durante sua

A praca antigade Sal6nica.

•
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aparentemente seguiu a primeira epistola poucos
meses depois. A data provavel para a escrita da
segunda epistola e, portanto, no verao ou outono
de 51 d.C.

Esbo~o
: I. saucacao (2 Ts 1.1,2)
: II. lntroducao: elogio (2 Ts 1.3-12)
: III. Aviso: nao se entrlstecam (2 Ts 2.1-12)
: IV. Apelo: "Iiquern firmes" (2 Ts 2.13-3.5)
: V. Ordem: "lmltern-nos" (2 Ts 3.6-15)
: VI. Bengao (2 Ts 3.16-18)

GENERO E ESTRUTURA
A Segunda Epistola aos Tessalonicenses

••

e uma

breve, porem, intensa carta expressando as preocupacoes de Paulo pelo sofrimento dos cristaos
tessalonicenses e pela aparente confusao deles
sobre 0 futuro. Tres prop6sitos principais podem
ser discernidos: (1) exortacao - exortar e motivar
os tessalonicenses a perseverarem no sofrimento
(cap. 1); (2) doutrina - esc1arecer os eventos e a
ordem do dia do Senhor e da tribulacao (cap. 2);
(3) pratica - corrigir aqueles que estavam recusando trabalhar (cap. 3).

......................................
MENSAGEM
I. Sauda~ao (2 Ts 1.1,2)

J a que alguern havia falsamente afirmado aos
tessalonicenses que 0 Dia do Senhor ja havia
chegado, Paulo escreve para instrui-los concernente os ultimos dias e mostrar-lhes como viver
enquanto esperam pela volta do Senhor. Ele inc1ui
Silvano (Silas) e Tim6teo em sua saudacao.ja que
Silas 0 havia ajudado em sua visita inicial de evangelizacao a Tessalonica (At 17), e Tim6teo havia
servido em toda a Macedonia.
II. Introdu~ao: elogio (2 Ts 1.3-12)
Paulo come<;:acom uma observacjio posirrvn ,

Avenida maritima de Salonica, Gnlcia, em um dia claro de
primavera.

elogiando os crentes por sua perseveranfa e fe
debaixo da severa perseguicao e agradecendo a
Deus por sua fe e amor (1.3,4; mas nao pela esperan~a porque eles aparenternente a perderam por
causa dos rumores tumultuosos). Ao falar no

1 Tessa/onicenses

2 Tessa/onicenses

Ensina a iminente volta de Cristo.

Corrige a contusao sobre a volta de Cristo.

Concentra-se na igreja.

Concentra-se em Satanas, no anticristo, e
outros inimigos de Cristo.

Ensina a parousia (vinda, presenca) de Cristo.

Ensina a revelacao (0 apocalipse) de Cristo.

Concentra-se no dia de Cristo.

Concentra-se no Dia do Senhor.

Enfatiza

Enfatiza 0 julgamento dos Que se op5em.

0

consolo dos crentes

Agradece a Deus pela te,

0

.
•
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julgamento vindouro de Deus sobre 0 mundo,
Paulo garante aos cristaos que Deus vingara de
seus perseguidores e sera glorificado ne1es no fim
dos tempos (1.5-12).

III. Aviso:

A segunda epistola de Paulo torna claro que
as perseguicoes sofridas pela igreja nao devem
ser confundidas com os julgamentos que Deus
trara sobre 0 mundo dos incredulos no Dia do
Senhor. Ele come~a 0 segundo capitulo afirrnando que ele quer esclarecer algumas coisas con-

naO se entrtsteeam (2 Ts 2.1-12)

"a

Em sua primeira epistola, Paulo havia predito
o repentino e iminente arrebatamento da igreja (1
Ts 4.16,17). Ele tinha, entao, alertado a des sobre
o futuro Diado Senhor (5.1-10), que surpreenderia 0 mundo incredulo como urn Iadrao a
noite (1 Ts 5.2). Os tessalonicenses haviam entendido claramente que isto estava associado a
tribulacao e ao sofrimento. Mas, depois, des foram enganados por alguem que lhes trouxe uma
carta presumivelmente com a assinatura de Paulo
(falsificada) afirmando que 0 Dia do Senhor ja
havia chegado (2 Ts 2.1,2). Eles acreditaram no
relato falso, aparentemente por causa da persegui~ao que estavam enfrentando. Mas isto levantou
urn problema teol6gico maior. Se 0 Dia do Senhor
ja tivesse realmente chegado, 0 que eles creriam
agora sobre 0 arrebatamento da Igreja? 0 mesmo
ja haveria ocorrido e eles

0

cernentes
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reuniao com ele" (0 arrebatamento,
2.1).0 Dia do Senhor nao cornecara antes que
"0 homem da iniquidade" (0 anticristo) seja
revel ado (2.3). Ele sera conhecido por seu carater blasfemo (2.4,5) e pelo poder de Satanas que
o apoia (2.8-10). Ele sera destruido por Deus
(2.8). Ele enganara a muitos (2.9-11), e todos os
que cafrem em seus enganos serao julgados por
Deus (2.12).
Alem da revelacao (tirar 0 veu) do homem do
pecado, algo mais tern de acontecer antes que 0
Dia do Senhor possa come~ar: a "apostasis" (grego: apostasia, 2.3). Isto tern sido interpretado de
varias maneiras, mas provavelmente se refere ao
arrebatamento (traduzido como "partida") ou a
urna rebeliao (desercao) contra Deus por crentes
falsos ou pelos incredulos em geral. Caso se refira ao arrebatamento, Paulo usa a palavra para

perderarn? Sed. que

eles ficaram para tras? Ou Paulo estava ensinando
errado?

Destaque grego
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vinda, presenea. Grego 1tapOllGla (parousia). Parousia significa ou "presence" ou "vinda". No senti- :
do de "presenca", refere-se a proximidade ffsica. Paulo fala da obeniencia da igreja de Filipos tanto:
durante a sua presenr;a quanto a sua ausencia (Fp 2.12) e da presence de seus companheiros de rni- :
nlsterio (1 Co 7.6,7). Nos outros lugares, parousia se refere a "vinda" ou "chegada" de homens ou de
eventos. Paulo menciona a vinda de Tito (2 Co 7.6,7), e ele espera ir novamente aos filipenses (Fp
1.26). Parousia ocorre mais frequentemente em relacao a vinda do Senhor Jesus quando a hist6ria
humana se aproxima do fim. A vinda dele sera precedida pela vinda do infquo, 0 anticristo (2 Ts 2.8,9).
A gloriosa vinda de Jesus sera acompanhada pela destruicao de todos os Seus inimigos, da ressurreigao dos mortos em Cristo, e da assembleia dos santos ainda vivos (1 Co 15.23-25; 1 Ts 4.15,16; 2 Ts :
2.1). 0 estudo da parousia do Senhor sempre tem sida um tema reservado para as mais eruditos es- :
tudiosos. Deve-se lembrar, entretanto, de que Paulo ensinou esta gloriosa doutrina nao apologetica- :
mente a uma jovem igreja emergente, composta de muitos novos convertidos. Todos os crentes de- :
vem considerar sua profundeza de significado como uma oportunidade de experimentar 0 ensino so- :
bre 0 amor, 0 poder, e as promessas de Deus de maneira intensa.
•

.......................................

,
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Tessalonicenses - 0 1Jia do Senhor

V. Ordem: "imitem-nos" (2 Ts 3.6-15)

se referir-se a nossa reuniao com ele (Cristo) no
versiculo 1. Caso tenha uma visao de "apostasia"
ou "rebeliao", talvez Paulo esteja pensando nas
advertencias que ele dara posteriormente em 1
Tim6teo 4 (nos ultimos tempos, apostatarao alguns

Finalmente, Paulo ordena que os tessalonicenses nao sejam ociosos ou preguicosos. Eles precisam se separar dos irrnaos que vivem vidas desordenadas ou desobedientes (3.6). Eles devem
seguir 0 exemplo e 0 ensino de Paulo, trabalhando
para 0 proprio sustento e persistindo em fazer 0
bem (3.7-13). Aqueles que nao trabalham se tornam intrometidos e indiscretos. Sed. que essas
pessoas pararam de trabalhar porque estavam
esperando 0 arrebatamento? Paulo nao ordena
que parem de ser intrometidos, mas para trabalharern. 0 trabalho cuidaria da intromissao, 0
povo da igreja nao deveria ter cornunhao com
essas pessoas que se recusam a trabalhar. Porern,
esse tipo de desobedientes ainda deveria ser advertido como irmaos, e nao tratados como inimigos (3.14,15).

da p, 4.1) e 2 Timoteo 3 (nos ultimos dias sabreuiriio tempos trabalbosos, 3.1), embora os termos
usados sejam diferentes. Urn problema com esta
ultima visao que nenhuma "apostasia" desta ou
"desvio" aparece neste contexto em 2 Tessalonicenses, e nao pareceria provavel de ser entendido
desta forma pelos leitores originais em 51 d.C.
Assim, Paulo ensina que 0 arrebatamento precedera a retirada do que esta sob controle, a revela~ao do anticristo, 0 tempo de tribulacao, e 0 Dia
final do Senhor'.

e

o chifre pequeno
o principe que ha de vir
o rei que tara 0 que
quiser

o homem

do pecado

...

Daniel 7.8; 8.9
Daniel 9.26
Daniel 11.36

o filho da perdiljao

2 Tessalonicenses 2.3
2 Tessalonicenses 2.3

o inlquo

2 Tessalonicenses 2.8

o anticristo

1 Joao 2.18

A besta que saiu do mar Apocalipse 13.1; 17.8

IV. Apelo: "fiquem firmes"

(2 Ts2.13-3.5)
Os cristaos tessalonicenses foram escolhidos
e chamados para a santificacao e salvacao. Eles
devem continuar firmes e constantes para ser estabelecidos em boas obras (2.13-17). Isto deve
incluir oracao e a proclamacao do evangelho por
Paulo e outros. Ele tambern lhes pede que orem
para que ele seja "livre" dos horn ens perversos
enquanto prega a palavra. Paulo esta confiante que
eles continuarao a obedecer e permanecerao firmes (3.1-5).

Estrada proxima a Tessal6nica (moderna SaI6nica), que vai
para Atenas.

•
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VI. Ben~ao (2 Ts 3.16-18)

11.

generosidade

deles (Rm 15.26;

2 Co 8.1-5).

Paulo encerra com uma bencao curta, na qual
ele enfatiza 0 Deus da paz que pode lhes dar paz
em todo tempo e de todos os modos (3.16). Ele
tambern enfatiza 0 fato de que esta escrevendo sua
saudacao final de proprio punho, como faz em
todas as epistolas (3.17). Os tessalonicenses precis am observar isto e garantir que verifiquem
quaisquer relatos futuros ou cornunicacoes que
possam receber alegando que sejam de Paulo.
Finalmente, como Paulo faz em todas as suas
epistolas, ele termina com uma bencao e saudacao
com a gra~a de Cristo.

rguntas para estud
1. Por que voce acha que os tessalonicenses
pensavam que suas persequicoes poderiam
indicar que eles ja estivessem no Dia do
Senhor?
2. Qual e a sua visao do arrebatamento, e como
ela se encaixa nos detalhes de 1 e 2 Tessalonicenses?
3. Faga uma lista de todas as palavras que puder
encontrar que se referem ao julgamento de
Deus e declare quem esta sendo julgado ou
punido em cad a caso.
4. Em 2.6, Paulo usa uma expressao masculina
para se referir ao "que detern" 0 infquo, mas
em 2.7 ele usa uma expressao neutra (que,
agora, resiste). 0 que voce acha que isto
pode indicar concernente a identidade daquele que limita 0 anticristo?
5. De que maneira a promessa da volta de Cristo e um console para os cristaos?

CONClUSAO
A Segunda Carta aos Tessalonicenses e urn
exemplo de como 0 apostolo Paulo estava preocupado com suas igrejas iniciantes, especialmente quando as mesmas eram influenciadas por
falsos mestres. A doutrina do arrebatamento
deveria ser uma doutrina alegre e esperan~osa,
mas tornou-se a causa de alarme e confusao, 0
cristae fica na expectativa de ser "arrebatado" e
"reunido" com 0 Senhor. Podemos sofrer perseguic,:ao enquanto isto, mas nao tememos a vinda
de Cristo. Enquanto isto, devemos permanecer
fieis em servir ao Senhor. As igrejas da Macedonia continuaram a ser uma ben~ao para Paulo,
como se ve em suas referencias posteriores quan-

NOTAS
1. Veja detalhes em Tim LaHaye, Thomas Ice e Ed
Hindson, em Popular Handbook on the Rapture (Eugene, OR: Harvest House, 2012).

•
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Timoieo

PrincipioJ' pClJ'toraiJ'

s cartas de Paulo para Timoteo e Tito sac coletivamente conhecidas como
Epistolas Pastorais. Elas expressam 0 amor de Paulo pelas igrejas e seu
conselho aos pastores. Paulo escreveu 1 Timoteo para encorajar Tim6teo
a viver 0 evangelho e lutar para defende-lo (1.18,19).0 apostolo entao da instrucoes sobre a oracao em publico (2.1-7) e sobre 0 papel da mulher (2.8-15) e do

homem (3.1-16) na igreja. Ele predisse e tambern avisou sobre doutrinas falsas (demoniacas)
na igreja (4.1-5) e que 0 evangelho e a verdade
eram a defesa contra 0 erro (4.6-16). Paulo instruiu a Timoteo sobre 0 cuidado com as viuvas
(5.1-16) e 0 reconhecimento dos lideres mais
velhos (5.17-25). Finalmente, Paulo exortou 0

AUTOR
Paulo escreveu esta carta (1.1), de acordo com
a evidencia interna que 0 revela como 0 autor.
Nao somente 0 versiculo de abertura atribui a
carta a Paulo, apostolo de Jesus Cristo (1 Tm 1.1),
mas e dificil imaginar como alguern alern do

jovem T'i mo teo a hcar hrme contra a falsa dou-

apostolo pudesse ter escrito esta carta, a atributs-

trina e a falsa maneira de viver, isto e, Milita a
boa milicia da Je (6.12).

se a Paulo e inventasse urn conjunto completo de
circunstancias em tome da escrita da carta (ex.: 1
Tm 1.3-7,18-20), tudo isto sem uma intencao
enganadora, como parte de uma pratica antiga
supostamente aceita. Parece muito mais plausivel
tomar a atribuicao de autoria de Paulo ao pe da
letra, especialmente ja que hi pouca evidencia da
existencia de cartas pseudonimas no primeiro
seculo.
Ha tambem evidencia externa dos primeiros
pais da Igreja, como Inacio, Policarpo, Irineu,
Tertuliano e Clemente da Alexandria, os quais,
todos dizem que Paulo e 0 autor. Entretanto,
cerca de urn seculo atras, estudiosos modernos
sugcriram que a carta foi escrita no segundo seculo por urn autor desconhecido, mas atribuida a
Paulo. Esses critic os dao tres raz6es: (1) a carta
reflete uma organizacao intema avancada da

Autor:

Apostolo Paulo

Destlnatario:

Tlmoteo

I

I

• Local da escrita:

Macedonia

Data:

64 d.C.

Palavra-chave:

Lutar (gr. agonizomal) ou •
guerra (gr. strateia)

Versfculo-chave:

Milita a boa miifcia da fe [...]
(6.12a) .

.................

.

.
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Igreja do segundo seculo desconhecida

pela Igre-

algum lugar (e possivelmente

ja primitiva dos dias de Paulo; (2) a carta contern
palavras e estilo supostamente
diferentes
das
outras cartas de Paulo; e (3) a carta trata de here-

porque estes foram

todos os eventos que haviam acontecido
Lucas escreveu).

0 final

abrupto

quando

de Atos sugere

sias gnosticas que so surgiram na Igreja depois de

que a obra da igreja continua, enquanto que a
narrativa de Lucas parou em Roma. A vida de

100 d.C.

Paulo provave1mente

quando Paulo

Contudo,

ja

a controversia

seculo

desde 0 primeiro

havia saido de cena.

e moderna;

ninguern,

provavelmente

ate os tempos modernos

Ja

(1)

que Paulo e

principal

0

arquiteto da ordem e organizacao da Igreja, era de
esperar-se que de se afastasse da ordem da sinagoga e desse uma ordem ernbrionaria
dade para a adoracao
funcao).

(2) As

diferencas

em vocabulario

Paulo esta lidando

contexto

(encorajamentos

diferente

(de

igreja de Efeso
isto

e

correcoes);

ele esta escrevendo para urn colega de
ministerio e nao para a igreja toda. (3) 0 problema gnostico,

embora

28) para

os eventos de

verao de 64 d. C.

1

DESTINATARIO

Timoteo, 2 Timoteo e Tito acontecerem. Este
problema e completamente resolvido quando
reconhecemos

cao historica

que Lucas nao termina
da Igreja primitiva,

mente para a narrativa

a dist:lncia.

depois foi para a Macedonia via Tr6ade (2 Tm
4.13). Paulo talvez tenha escrito 1 Tirnoteo ali no

em ple no vapor depois do

primeiro seculo, comes;a suas investidas durante a
vida de Paulo.
Os entices tambern alegam que nao haja espas;o no livro de Atos (cap.

porque nao havia acusadores con-

(1 Tm 1.3). Ele provavelmente fez
A maioria supoe que Paulo nao
visitou Efeso novamente apes sua charosa despedid a (At 20.25; 2 Tm 1.4). Paulo provavelmente
deixou Trofimo doente em Mileto (2 Tm 4.20),

e estilo
com urn

pessoais

28.

Tno para que pusesses em boa ordem as
coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbiteros, como jd te mandei (Tt 1.5).
Paulo tambem colocou Timoteo na direcao da

sao a mesma

sac exigidas porque

em Atos

de deixou

de autori-

na igreja emergente

sugere que os anciaos e os presbiteros

terminou

tra de (At 28.21). Paulo gozou de dais ou tres
anos de continuo ministerio, visitando Colossos
(Fm 22), Filipos (Fp 2.24), e a ilha de Creta onde

jamais duvidou da autoria de Paulo. Para responder aos criticos:

nao

E bem provavel que ele tenha sido solto da prisao,

Timoteo
tianismo

sua narra-

provavelmente

se converteu

ainda jovem quando

casa em Listra, na primeira

mas simples-

ao cris-

Paulo visitou sua

viagem missionaria

(At 16.1-3), entao Paulo escreve a
Timoteo, meu verdadeiro filho na fi (1 Tm 1.2).

com Barnabe

porque tinha de parar em

Porem, Timoteo

foi criado por sua mae Eunice,

temente a Deus, e influenciado
tarnbern
mente,

temente

por sua avo, Loide,

a Deus (2 Tm 1.5). Aparente-

ele memorizou

Antigo Testamento

grandes

segmentos

do

(2 Tm 3.15), tendo sido ins-

truido por estas mulheres. Muitos

acreditam

que

Paulo e Barnabe ficaram na casa de Timoteo
naquela primeira visita, e quando Paulo foi apedrejado (At

14.19;

alguns pensaram

vesse morro), Timoteo
do apedrejamento,
Rua Curetes na antiga Eleso, cam a bibliateca de Celsa ao
lunda.

foi uma testemunha

+
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ocular

se nao do even to. Pelo menos

o jovem viu os resultados. Quando
Timoteo

que ele esti-

a participar

Paulo desafiou

das ajli{oes do evangelho (2

f

Timoteo - 'PrincifiOJ}asforaiJ ~

Tm 1.8),0 ap6stolo talvez 0 estivesse relernbrando de seus sofrimentos em Listra.
Em sua segunda viagem a Listra, Paulo escolheu Tim6teo para ir com ele e auxilia-Io no
ministerio. Naquela viagem, Paulo removeu
qualquer obstaculo que Tim6teo pudesse ter
quanto ao ministerio, fazendo com que 0 jovem
se circuncidasse (At 16.3). Aparentemente 0 pai
de Tirnoteo, um grego (At 16.1,3), tinha um
acordo com Eunice de que ela poderia ensinar
Timoteo a fe hebraica, mas ele nao poderia ser
circuncidado antes de tornar-se adulto e poder
tomar sua propria decisao, Esta deve ser a ocasiao
em que Timoteo foi ordenado ao ministerio do
evangelho.
Ao escrever, Paulo encarrega Timoteo dos
mesmos compromissos que ele recebera em sua
ordenacao: Este mandamento te dou, meu jilho Timateo, que, segundo as profecias que houve acerca de
ti (1 Tm 1.18). Isto aconteceu quando a igreja
impos as maos sobre Timoteo, reconhecendo os
seus dons espirituais para 0 ministerio (2 Tm 1.6).
Tim6teo trabalhava ao lado de Paulo ou era
enviado ocasionalmente em nome do apostolo
para ministrar. Fica evidente, pelas duas cartas
destinadas aTimoteo, que Paulo tinha um grande
amor pelo meuverdadeiro filho nafe (1 Tm 1.2).
Isto fica evidente na frase que Paulo usou para
descrever a proximidade de ambos: Porque a ninguem tenho de igual sentimento, que sinceramente
cuide do vosso estado (Fp 2.20), que literalmente
significa "de igual alma". Tim6teo era urn filho,
um irrnao, um cooperador, companheiro, e tinha
o mesmo pensamento de Paulo.
Timoteo foi pessoalmente nomeado por
Paulo para liderar a igreja de Efeso, e representava 0 apostolo naquela cidade. Talvez Timoteo
sentisse que era jovem demais para assumir a lideranca, ou talvez fosse a natureza timida ou relutante de Timoteo. Ou, talvez, ele ainda nao tinha
quebrada 0 vinculo de ser 0 "vice" de Paulo e
ainda nao havia se tornado 0 forte lider que poderia tornar-se. Mas Paulo 0 motivou: Ninyuem
despreze a tua mocidade (1 Tm 4.12). Paulo cons-

tantemente exorta Tim6teo a permanecer firrne,
ousado, e decisivo. Paulo 0 desafia: Milita a boa
milicia da je(l Tm 6.12).

OCASIAO E DATA
Paulo escreveu esta carta apos seu primeiro
encarceramento em Roma (At 28; veja introducoes de Efesios, Filipenses, Colossenses, e Filemom). Ele provavelmente foi liberto no outono
de 62 d.C. e depois cornecou a revisitar as igrejas
na primavera de 63 d.C. Nesse periodo, Paulo
escreveu a Tirnoteo, que estava ministrando em
Efeso, talvez uma das raz6es porque 0 apostolo
nao foi a Efeso apos sua libertacao: ele nao queria
"ofuscar" a imagem da lideranca de Tirnoteo.
Paulo provavelmente estava na Macedonia (1.3)
quando escreveu. E possivel que ele tenha prosseguido ate a Grecia. Judeus com tendencias
gnosticas que queriam ficar conhecidos como
doutores da lei (1. 7) estavam espalhando heresia.
Paulo disse aTimoteo: para advertires a alguns que
ndo ensinem outra doutrina, nem se deem a [dbulas
ou a genealogias intermindueis (1.3,4).
Paulo reforca a fe de Timoteo para enfrentar
esses problemas doutrinsrios e ensinar a sa doutrina: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina;
persevera nestas coisas; poroue.fazendo isto, te salvaras, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem
(4.16). Ele adverte contra esses falsos mestres,
Se alguem ensina alguma outra doutrina e se ndo

A fachada de marrnore reconstrufda da biblioteca de Celso
na antiga Efeso.
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Assim como 0 ensinamento correto leva a santificacao e ao viver corretamente, assim tambern 0
falso ensinamento leva a perversao e a destruicao
dos cristaos. 0 principal papel do pastor e fornecer urn ensino biblico adequado: Este mandamento te dou, meujilho Timoteo [... ] conservando afi e a
boa consciencia (1 Tm 1.18,19).
Os falsos mestres na igreja (1.20) estavam
desorientando a congregacao (1.3). Aqueles que
se desviaram da fe eram culpados de dar ouvidos
a espiritos enganadores e a doutrinas de demonios
(4.1). Embora a versao biblica chame isto de
"doutrinas de dernonios", isso nao significa que
os dernonios sejam 0 assunto do falso ensinamento, mas que os demonios sejam a fonte por
tras da falsa doutrina que estava infiltrando-se
na igreja. Aqueles que acreditavam e praticavam
a heresia ensinada por esses falsos mestres estavam afastando seus ouvintes da vida santa e
do service cristae. Eles se desviaram da fi (6.10).
Portanto, Timoteo e ordenado primeiro a rejeitar asfabulas profanas e de velhas (4.7). Em segundo lugar, Timoteo e exortado a expor os

conforma com as sitspalavras de nosso Senhor Jesus
Cristo e com a doutrina que e segundo a piedade
(6.3). Contra estes oponentes, Timoteo deve
militar a boa milicia da fi (6.12) e guardar 0 deposito que tefoi conjiado (6.20).

GENERO E ESTRUTURA
A Primeira Carta de Paulo a Tim6teo e a
mais antiga das epistolas pastorais e corneca
com uma introducao (1.1-3), seguida de instrucoes sobre como lutar contra as heresias e defender a verdade (1.4-20). Isto e seguido de
instrucoes a respeito da oracao em publico
(2.1-8),0 papel das mulheres na igreja (2.9-15),
padroes para os lideres da igreja (3.1-16), como
refutar as falsas doutrinas (4.1-16), eo ministerio dos lideres da igreja e 0 lugar das viuvas
na igreja (5.1-25). A carta encerra com uma
incumbencia para a lideranca da igreja (6.1-19)
e a conclusao (6.20,21).

erros, ensinar a doutrina,

e afastar aqueles que

defendem e ensinam 0 erro (1.19,20). Propondo
estas coisas [contra os erros e doutrinas de demonies] aos irmiios, serds bom ministro de Jesus
Cristo (4.6).
Terceiro, Timoteo deve separar-se dos falsos
mestres que estao sendo julgados (ou foram julgados) por Deus (1.19,20). Quarto.serum pastor!
anciao e urn trabalho arduo, entao Paulo disse a
Timoteo para ensinar a verdade com autoridade
(4.11-13,16). As fortes admiss6es de Paulo sac
balanceadas com conselhos praticos para todos os
pastores.

: I. lntroducao (1 Tm 1.1-3)
: II. lnstrucoes para a Igreja (1 Tm 1.4-3.16)
A. Defender a te (1 Tm 1.4-20)
B. Oracces publicas (1 Tm 2.1-8)

C. 0 papel das mulheres (1 Tm 2.9-15)
•
D. Lfderes da Igreja (1 Tm 3.1-16; 4.6-:
5.2,17-25)
: III. lnstrucoes pessoais (1 Tm 4.1-5.25)
A. Pregar a verdade (1 Tm 4.1-5)
B. Ministrar aos necessitados (1 Tm 5.316)
C. lncumbencia aos Ifderes (1 Tm 6.3-19)
: IV. Conclusao (1 Tm 6.20,21)

.......................................

Ora~oes publluas (1 Tm 2.1-8)
Os primeiros pastores eram homens de oracao
(At 6.4). Aqui Paulo orienta os homens (aner,
varoes) a orar. Isto nao significa que somente os
homens devem orar nas reunioes da igreja; era
uma orientacao para a oracao em todo 0 lugar
(2.8). E incluia todo tipo de oracao: (1) oracao

MENSAGEM
Defender a fe (1 Tm 1.4-20)
Paulo esta preocupado com os falsos ensinamentos que estavam infiltrando-se na igreja.
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de intercessao (deesis, peticao pela necessidade),
(2) oracoes (proseuche, devocao pessoal a Deus),
(3) intercessao (enteuxis, confianca de que a resposta vira), (4) acao de gra~as (eucaristia, oferecer
gratidao),
Paulo instrui que a oracao seja feita pelos reis
e por todos os que estdo em eminencia (2.2), para
que os crentes possam viver uma vida quieta
(vida exterior) e sossegada (vida interior). Paulo
queria ate oracao pelo governo romano que 0
prendeu e mais tarde 0 executaria. A base da
oracao respondida e um s6 mediador entre Deus
e os bomens (2.5).
Paulo declarou que s6 ha urns6 mediador para
a salvacao - "nao muitos, nem urn entre muitos"
- somente 0 homem Jesus Cristo. Porque Jesus
veio em carne, Ele deu a si mesmo em prero de rederuiio por todos (2.6). Paulo quer que todos sejam
salvos porque Cristo morreu por todos. Mas isto
nao e universalismo; cada urn deve chegar ao conhecimento da uerdade (2.4).

o papel das mulheres

foi criado primeiro e Eva foi tirada de seu lado
como uma adjutora (Gn 2.20) para governar a
criacao ao lado dele (Gn 2.21,22). A escolha de
Eva trouxe 0 pee ado ao mundo, mas ela Salvar-se-d, porim, dando it luzjilhos (1 Tm 2.15). Isso
nao significa que a mulher vai para 0 ceu porque
cia a luz filhos, mas e uma referenda aos filhos
que Eva teria, culminando com 0 nascimento do
menino Cristo que ofereceria a salvacao a todos
(Gn 3.15).

Uderes da Igreja (1 Tm 3.1-16; 4.65.2117-25)

(1 Tm 2.9-15)

Paulo nao e machista nem chauvinista ao
descrever 0 papel das mulheres, mas acredita que
homens e mulheres SaD iguais diante de Deus
(Gl 3.28). Ele quer que as mulheres agradem a
Deus e aos outros em seu carater interior, nao
por suas vestimentas exteriores, cabelos, ou ornamentos (2.9,10). Ele reconhece os papeis
peculiares para horn ens e mulheres e que Adao

o grande teatro de Heso com a Via Arcadia, ao lunda, indo
em direcao ao porto.
0'00

••••

'0'

•••

,

••

00

•••

0 •••••••••••••

••

Paulo descreve as qualificacoes do pastor
(outra palavra para pastor e "anciao"; 5.17). Ele
nao da uma descricao da funcao, ao contrario,
explica 0 carater interior deles, sabendo que isto
orientara como os mesmos desernpenharao a
funcao.O mesmo e verdadeiro sobre a sua descri<;aosobre os didconos (gr. diakonos). 0 prop6sito
dele era este: Escreuo-te estas coisas [... J para que
saibas como conuem andar na casa de Deus, que i a
igreja do Deus vivo (3.14,15). Paulo deixou claro
que a crenca e 0 comportamento nao podem
andar separados. Ele nao quer que os lideres da
igreja vivam como os falsos mestres exibindo arrogancia, calunia e vaidade (6.3-5). Os padroes de
Paulo para os pastores e di:iconos foram as mesmas instrucoes dadas a Timoteo para seguir a
justica, a piedade, a ft, a caridade, a paciencia, a
mansidao (6.11).
Paulo diz a Tim6teo que os anciaos/pastores
devem ser pagos (5.17,18). Eles devem ser protegidos dos rumores e calunias: Nao aceites acusaoio contra presbitero, sendo com duas ou tris testemunbas (5.19). Em 5.20, eles devem "se
policiar", por assim dizer, para que possam liderar a igreja com humildade e dignidade. Sua
adrnoestacao e esta:A ninguim imponbas precipitadamente as mdos (5.22), mas 0 homem deve ser
testado primeiro; depois siruam, seforem irrepreensiueis (3.10). As palavras de Paulo em 5.24,25
sao uma recordacao do adagio: "0 tempo dira 0
que esta no homern",

+
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falsos ensinos: [es a igreja de Efeso, que] puseste a
prova os que dizem ser apostolos e 0 ndo sao e tu 05
achaste mentirosos (Ap 2.2). Paulo identificou do is
atos de heresias: a proibicao do casamento e a
abstinencia de alimentos. A resposta de Paulo e
que Deus criou a ambos, e os cristaos devem recebe-los com acoes de gra~as (4.3).

Diacono, servo. Grego, oUIKovo~ (diakonos). :
Diakonos frequentemente se refere ao servo:

•

que atende as necessidades dos outros. Aque- :
les que sac responsaveis por servir a refeigao
(Jo 2.5,9) e os auxiliares de um rei sac servos
(Mt 22.13). A pessoa que deseja uma poslcao
superior deve tornar-se um servo (Mc 10.43).
Pode-se tambern servir a uma potestade espiritual. as falsos apostolos sac chamados de servos de Satanas (2 Co 11.15), e Paulo um ser-:
va do evangelho (Ef 3.17). Em outras ocorren- :
cias, diakonos retern a ideia de servico, enquan- :
to adota 0 sentido mais tecnico de uma posigao :
de llderanca na igreja (ie., dlacono), Paulo pode •
estar usando este sentido tecnico quando chama Febe de serva da igreja de Cencreia (Rm
16.1). Em 1 Tm 3.8-13, Paulo delineia as qualificagoes para 0 diaconato. Finalmente, diakonos
pode se referir a um promotor. Paulo retoricamente pergunta se Cristo e alquern que promo- •
ve 0 pecado (GI 2.17). Em 1 Timoteo, Paulo:
escreve para um jovem rnlnlstro, relembrando- :
-0 de que alern de ter a estrutura
de liceranca :
organizacional em ordem, a llderanca deve:
lembrar-se de que 0 seu papel
liderar como:
servos, servindo a Deus enquanto servem as:
pessoas em suas fun~oes de lideranca.
•

Ministrar aos necessitados (1 Tm 5.3-16)
Paulo explica que a igreja deve cuidar daquelas
que sac "genuinamente viuvas" (5.3). Ele estabelece os criterios para as verdadeiras uitiuas (5.5) e
estipula que cada uma: (1) seja crista.isto e, confie
em Deus (5.5); (2) nao tenha familia que cuide
dela (5.4,5,8: (3) seja dedicada aos assuntos cristaos
(5.5,10); (4) tenha pelo menos 60 anos de idade
(5.9); e (5) nao se entregue aos prazeres (5.6).

e

:
:
:
:
:
:
•

•
:
:
:

Incumheneia aos Hderes (1 Tm 6.3-19)
Paulo come~a com uma clausula condicional:

Se alguem ensina alguma outra doutrina (6.3),0 que
envolve ensinar heresias, ele da uma descricao
negativa deste individuo (6.4,5). Entao, Paulo
descreve (1) a vida de urn mestre santo (6.6-10);
depois, (2) os objetivos de tal mestre (6.11-16); e,
finalmente, (3) os deveres de urn mestre (6.17-19).

e

·

CONClUSAO

.

Pregar a verdade (1 Tm 4.1-5)
No capitulo 1, Paulo corneca a tratar do falso
ensino dos judaizantes. Agora ele volta sua aten~ao para 0 problema inicial do gnosticismo. Existern esptritos enganadores (v, 1) que sac influencias
sutis de dernonios, isto e, doutrinas motivadas
por dernonios para fazer as pessoas apostatarem
da fe (v, 1). Os lultimos tempos" poderiam ser
anteriores ao arrebatamento
no final da era da
Igreja, ou podem ser tentacoes sutis que atacam a
igreja em seu padrao de crescimento natural rumo
a maturidade. Posteriormente no livro de Apocalipse,]esus elogia a igreja de Efeso por resistir os

•

Paulo escreve a Timoteo, filho de urn gentio,
cujo nome nao sabemos, com uma mulher judia,
Eunice. Sua avo era Loide. Estas mulheres foram
responsaveis pelo treinamento biblico de Timoteo. Ele provavelmente desfrutava da salvacao do
Antigo Testamento, mas foi convertido ao cristianismo na primeira viagem de Paulo a Listra (At
14.6-22). Timoteo e descrito como urn discipulo
quando 0 apostolo visitou Listra novamente (At
16.1). Paulo se ref ere a Timoteo como seu proprio
filho na fe (1.2).
A Epistola de 1 Timoteo e a primeira das tres
cartas pastorais e foi escrita por volta de 64 d.C.
depois que Paulo foi solto da prisao romana. Esta
carta con tern as primeiras instrucoes
para os
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conjiado, tendo horror aos clamores oaos eprofanos e
as oposicoes dafalsamente chamada ciencia (6.20).
Segundo a tradicao, Timoteo morreu como mar-

lideres da igreja e urn arranjo ordenado da igreja
local. Essas instrucoes eram simples explicacoes
ernbrionarias, e, segundo Dean Alford, "sao todas
de cunho etico, e nao hierarquico'". A natureza
simples ciaIgreja primitiva e largamente diferente da infraestrutura arnpla e exaustiva da igreja
moderna.
Paulo aborda 0 problema dos judaizantes he-

tir aproximadamente na virada do seculo,

untas para estu

reticos e das evidencias iniciais do gnosticismo.
Alguns da igreja haviam apostatado completamente do cristianismo biblico, enquanto outros
estavam negando verdades essenciais. Alguns
haviam apostatado da fe (4.1), entao, Paulo adverte: porventura, Deus Ihes dard arrependimento para
conhecerem a verdade (2 Tm 2.25).
Timoteo nao parece ser urn lider ousado, mas
parece ser timido e de alguma forma reservado.
Paulo constantemente 0 incumbe de assumir a
lideranca, ensinar a doutrina correta, conservando
afie a boa consciencia (1 Tm 1.19). Paulo encerra
dizendo: 6 Timoteo, guarda 0 deposito que tefoi

+
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1. 0 que, no hist6rico de Tim6teo, 0 influenciou
a ter a personalidade reservada e mansa que
aparece nesta carta?
2. Qual era a natureza dos falsos ensinos em
Efeso que estavam ameacando a igreja?
3. Que tipo de Ifderes Paulo queria nas igrejas?

4. 0 que podemos aprender sobre a oracao
nesta carta?

NOTAS
1. Dean Alford, como citado nas notas introdut6rias
em E. W. Bullinger, The Companion Bible (Grand
Rapids: Kregel, 1999), 1799.

Capitulo 20

z.Timoieo
PahvraJ' finals
-sta carinhosa carta foi escrita por Paulo a Timoteo, seu amado jilho (1.2)
pouco antes do martirio de Paulo. Elas contem as palavras finais que Paulo
escreveu que foram inspiradas e preservadas no canone. Aparentemente,
Timoteo estava liderando a igreja de Efeso, entao, Paulo escreveu, desejando muito
oer-te [...J para me encher de gozo (1.4). Depois desta carta nenhuma outra mencao e
Nesta carta, Paulo vincula a fe de Timoteo a
sua avo,Loide, e a sua mae, Eunice (1.5). Timoteo
e relembrado de que ele foi instruido nas Escrituras quando crianca (3.15). Ele tambem e relembrado da ocasiao em que Paulo impos suas maos
sobre a cabeca de Tim6teo para sua ordenacao
(1.6); portanto, Paulo exorta a Tim6teo: Sofre,
pois, comigo, as ajlifoes (2.3) e permanece naquilo que
aprendeste e de queJoste inteirado (3.14).

feita de Tim6teo (com a posslvel excecao de Hb
13.23), e a tradicao alega que Timoteo foi martirizado por volta do final do seculo,
tema dominante
0 afastamento da igreja em relacao a verdade (1.15; 2.18; 3.8; 4.4).
Paulo relata: os que estiio naAsia todos se apartaram
de mim (1.15); Ninguem me assistiu na minha

o

primeira

e

defosa; antes, todos me desarnparararn

(4.16); e Demas me desamparou (4.10). Portanto,
o tema de Paulo e ser forte na grafa que bd em
Cristo Jesus (2.1); pregar a palavra (4.2); E 0 que
de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, conjia-0 a homens jieis, que sejam idoneos para tambem
ensinarem os outros (2.2).
Paulo nao esta preocupado em fornecer insrrucoes concernentes a organizacao da igreja, a
lideranca, e 0 ministerio (como em 1 Tm), mas
ele avisa que nos ultimos dias sobreviriio tempos
trabalhosos (3.1). A principal preocupacao de
Paulo com relacao a Timoteo € esta: permanece
naquilo que aprendeste e de que Joste inteirado
(3.14). Em urn comovente apelo final, 0 velho
ap6stolo exorta a Tim6teo: Conjuro-te, pois,
diante de Deus e do Senbor Jesus Cristo, que bd de
julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu
Reino, que pregues a palavra (4.1,2).

• Autor:

Apostolo Paulo

·•
·•

Tirnoteo em Efeso

Destinatarlo:

: Local da escrita:

Na prisao em Roma

• Data:

66 d.C., logo antes da execucao de Paulo

• Palavra-chave:
Versfculo-chave:

•

·.
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Seja forte (gr. endunamoj
Permanece naquilo
que
aprendeste e de que toste':
inteirado (3.14).
•

.
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AUTOR
Existe uma forte evidencia interna de que
Paulo escreveu 2 Tirnoteo. Paulo alega ser 0 au tor
(1.1).Tudo a respeito desta carta e paulino: a estrutura das sentencas, 0 vocabulario, eo desenvolvimento do pensamento. No principle, Paulo se refere a promessa da vida que estd em Cristo Jesus (1.1),
que e 0 seu consolo no momenta em que enfrenta
a morte. 0 estilo e 0 tom refletem a atitude de urn
lider cristae que espera ser executado em breve.
Diversos pais da Igreja alegam que Paulo seja 0
autor, dando uma evidencia externa a auto ria de
Paulo. Entretanto, alguns estudiosos modernos
argumentam que 2 Tim6teo nao foi escrito por
Paulo, mas par urn seguidor anonimo apos a morte do ap6stolo. Eles alegam que a linguagem e diferente, especialmente em relacao as outras cartas
da prisao. Contudo, a doutrina desta carta e consistente com 1 Tim6teo e com 0 resto das cartas de
Paulo. Alem disto, a carta e diferente porque revela uma intimidade que refletiria a necessidade
e a preocupacao de Paulo diante da morte'.
Paulo e urn prisioneiro (1.8,16). E 0 ap6stolo
fala de seu confinamento: sofro traba/hos e ate prisoes, como um malJeitor (2.9). Todavia, 0 confinamento de Paulo e muito mais severo desta vez do
que em seu primeiro encarceramento
romano.
Paulo aparentemente tinha sido julgado no tribunal durante seu segundo encarceramento e estava
esperando sua execucao: 0 tempo da minha partida
estd proximo (4.6). Quando Paulo estava na prisao
em Roma da primeira vez, ele nao tinha acusadores (28.21,22), entao, ele foi solto. Em seu primeiro encarceramento Paulo tinha sua propria habitaaio que alugara (At 28.30); isto e, estava preso
ern domicilio, Durante seu primeiro confinamento na prisao, ele tinha aces so aos amigos e recebia
visitantes (At 28.17-31; C14.10-14; Fp 1.13,14).
Mas Paulo foi solto e visitou as igrejas, inclusive
a ilha de Creta, onde deixou Tito para organizar
o ministerio da igreja (Tt 1.5). Enquanto viajava,
Paulo aparentemente foi preso em Troade (2 Tm
4.13), onde deixou para tras sua capa e seus livros.

Interior da prlsao Marmetine, em Roma. As escadas descem ao nfvel inferior, chamado de Tullianum. Segundo a
tradicao, este 0 local onde Paulo esteve aprisionado nas
semanas precedentes sua morte. Oaqui, Paulo teria escrlto 2 Tlrnoteo.

e

a

Porern, desta segunda vez na prisao, Paulo esta
isolado de seus amigos (2 Tm 4.11). Aparentemente, somente Lucas po de visitar Paulo na prisao, e pode ter sido para urn tratamento medico.
Paulo toea urn acorde vitorioso, mesmo diante da morte: Porque eu jd estou sendo oftrecido por
aspersao de sacrificio, eo tempo da minha partida estd
proximo (4.6).
A tradicao sugere que Paulo morreu na perseguic;ao de Nero, ap6s 0 grande incendio de Roma
(19 de julho de 64). Aquela perseguicao continuou
ate a morte de Nero em 68 d.C. Paulo morreu no
auge desta perseguicao, por volta de 66 d.C.

DESTINATARIO
Enquanto
Paulo esta enfrentando
muitas
aflicoes e perseguicoes na cadeia, ele se lembra de
seu fiel companheiro Tim6teo que nao havia

+
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espirito (1.7) no proximo versiculo

desistido (1.3-5). Timoteo perseverou, em contraste com aqueles que abandonaram 0 ministerio.
"Na Asia todos se apartaram", inclusive Figelo e
Herrnogenes (1.15). Demas havia sido anteriormente e1ogiadocomo urn "cooperador"(Fm 1.24),
mas desertou Paulo porque amou 0 presente seculo
(4.10). Paulo nao menciona se Crescente e Tito
tinham razoes validas para sairem, mas urn foi
para a Galacia e 0 outro para a Dalrnacia (4.10).
Paulo sabia que a fe de Timoteo era verdadeira porque e1ese lembrava de que: a fi ndojingida
que em ti hd, a qual habitou primeiro em tua avo
Loide e em tua mile Eunice, e estou certo de que tamhim habita em ti (1.5). Paulo sabe que Timoteo
incialmente aprendeu as Escrituras quando crianc,:a(3.15). Quando Paulo acrescenta: Toda Escritura divinamente inspirada (3.16), e1ese refere ao
Antigo Testamento como urn to do e a cada parte
do todo. Timoteo havia aprendido, ou memorizado, uma grande parte das Escrituras.
Mas Paulo quer de Timoteo: despertes 0 dom de
Deus, que existe em ti (1.6). A palavra anazopureo
e a imagem de bras as vivas sem chamas, mas
quando sao despertadas, ou sopradas; entao, elas
incendeiam novamente em chamas. A palavra

reavivar 0 dom de Deus (1.6). Paulo exorta a Timoteo: niio te enueryonhes (1.8),fortijica-te
(2.1),
sofre, pois, comigo (2.3), permanece naquilo que
aprendeste (3.14), instes a tempo efora de tempo
(4.2), sofre as aflifoes (4.5).
mandamento mais forte de Paulo e pregues
a palavra (4.2)! A ideia de pregar e anunciar
ousadamente como urn arauto (kerusso, proclamar). Por causa deste objetivo, Paulo diz a Timoteo: Procura apresentar-te a Deus aprouado (2.15).
A palavra grega spoudazo significa urn trabalhador
dando diligencia ou esforcando-se para fazer 0
melhor, isto e, mostrando excelencia. Paulo quer
que Tirnoteo seja "aprovado diante de Deus"
(2.15); isto e feito manejando bem a palaora da
uerdade (2.15). Paulo exorta a Timoteo: Conseroa
o modelo das sds palaoras (1.13); Guarda 0 bom
deposito pelo Espirito Santo que habita em nos (1.14);
confia-o a homens jilis, que sejam idoneos para tamhim ensinarem os outros (2.2).

o

OCASIAO E DATA
Paulo esta na prisao e sabe que em breve sent
Ele quer ver T'lmoteo pela ultima vez.
Ele pede: Procura vir ter comigo depressa (4.9). Depois, parece que Paulo implora: Procura vir antes do
irnierno (4.21). Nao e tanto porque Paulo precisa
de encorajamento, mas 0 velho apostolo quer
encorajarTimoteo a prosseguir 0 ministerio depois
que ele partir. Paulo nao precisa de encorajamento,
ele testifica, porque 0 Senhor [... J me leuard salvo
para 0 seu reino celestial (4.18 ARA) .Isto certamente ita motivar Timoteo a continuar 0 ministerio,
Paulo solicit a sua capa e seus livros: Quando
uieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de
Carpo, e os liuros, principalmente os pergaminhos
(4.13). Estes parecem ser circunstanciais ao relacionamento de Paulo e Timoteo. Paulo esta encorajando a Timoteo, como urn treinador desafia
urn time desanimado, para se esforcarem com toda
forca ate 0 final do jogo. Esta carta deve ter feito
urn tremendo imp acto em Timoteo, Se e que
executado.

Busto do imperador Nero.

.

.

e 0 sopro para

.
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tianismo. Em face a rejeicao e decepcao, Paulo
lembra a Timoteo, seu fiel cooperador: sem eessar
faro memoria de ti (1.3). Paulo usa a maior parte
de sua carta para exortar Timoteo a perseverar.
Paulo nao cede ao espirito timido de Tirnoteo,
mas exorta -0 que reavives a dam de Deus que hd em
ti (1.6 ARA). Deus ndo nos deu 0 espirito de temor
(1.7). Portanto, Paulo, ap6stolo, insta com Timoteo,o discipulo: ndo te envergonhes do testemunho de nosso Senbor (1.8). A base da perseverans:a
e Deus que nos salvou e chamou com uma santa oocacao (1.9). Por esta razao, Paulo podia testificar:
ndo me envergonho, porque eu sei em quem tenbo
crido e estou eerto de que e poderoso para guardar a
meu deposito ate aqueie Dia (1.12).

Timoteo chegou antes de Paulo ser executado, nao
se sabe. Mas Paulo olhavapara a morte de frente,
com confianca, e estava pronto para encontrar-se
com 0 Senhor. Ele deixou igrejaspor todo 0 Imperio
Romano e crentes por todos os lados. Mas Paulo
tambern tinha alguns amigos que permaneceram
com e1e.A melhor coisa que Paulo tinha era a sua
propria integridade. Ele podia dizer: Combati 0
bom combate, acabei a carreira, guardei aJe (4.7). Ele
sabia que havia uma "coroa da justica" reservada
para e1ena gloria (4.8). Paulo conclui: A grara seja
convoseo (4.22)! 0 pronome "convosco", sendo
plural, sugere que a carta nao seja somente para
Timoteo, mas tambem para os que estavam com
de, talvez ate para nos que a lemos seculos depois.
Esta carta foi escrita logo antes da morte de
Paulo. Parece que Paulo foi solto de seu primeiro
encarceramento romano (63 d. C.) e que e1eviajou
primeiro para as igrejas que ele plantou na Grecia
e depois na Asia Menor. Isto the teria exigido
aproximadamente urn ano. Ele visitou Creta com
Tito e 0 deixou la para estabelecer as igrejas. Ja
que nenhuma navegacao ocorria nos meses de
inverno no Mediterraneo, Paulo provavelmente
foi preso em Tr6ade quando viajava por terra
aproximadamente dois anos apos ser solto (65
d.C.). Seu segundo encarceramento aconteceu no
outono e inverno de 65-66 d.C. Portanto, parece
que Paulo escreveu 2 Tim6teo em 66 d.C.

°

Destaque grego

0:

Apostolo. Grego, tX1to<J'tOAOS (apostolos).
substantivo grego apostolos vem do verba co- :
mum apostello e literalmente significa "alouern :
enviado com uma mensagem". Os doze aposto- :
los originais foram escolhidos e chamados de :
: ap6stolos por Jesus (Mt 10.2; Me 3.14; Lc:

: 6.13); eles foram treinados par Ele (veja At

:
:
:
•

1.15-26) e foram investidos de Sua autoridade
para conduzir a igreja a reallzar a tarefa que Ele
a propos (Mt 28.18-20). Os apostolos tinham
de ser testemunhas oculares da ressurrelcao de
Jesus (At 1.22; 1 Co 9.1; 15.8,9). Juntamente
com as profetas, as epostoto: foram funda-.
mentais para a Igreja primitiva (Ef 2.20), parti- :
cularmente em ser responsaveis par trazer a :
divina revelacao de Deus ao povo (Ef 3.5). Apenas 15 pessoas sao claramente referidas como
apostolos no Novo Testamento: as 12 originais,
Matias (At 1.26), Paulo e Barnabe (At 14.14).
Este substantivo nao possula a significado de
ser enviado com autoridade ate sua aoocao par
Jesus e as escritores do Novo Testamento, e
serve como urn lembrete vfvido, de ambos, de
: como a cristianismo engajava relevantes ter: mas sociais para transmitir verdades espirituais
: de uma forma compreenslvel.

Esbo~o
:
:
:
:

I.
II.
III.
IV.

: v.

Perseverance (2 Tm 1.1-18)
Proclarnacao (2 Tm 2.1-26)
Tempos trabalhosos (2 Tm 3.1-9)
Mundo perfeito (2 Tm 3.10-17)
Ministerio precioso (2 Tm 4.1-22)

MENSAGEM
I. Perseveran~a (2 Tm 1.1·18)
Paulo havia sido pessoalmente abandonado
por muitos, e outros haviam abandonado 0 cris-

•

.
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II. Proclama~ao (2 Tm 2.1-26)
Paulo

que Timoteo

queria

geracoes

da duplicacao

espiritualmente
A primeira

exorta a Timoteo: Destes afasta-te

geracao

foi Paulo, que pregava 0 evangelho. A
segunda geras:ao foi Timoteo, que recebeu 0 evangelho de Paulo. A terceira geras:ao eram aqueles a
quem Tim6teo
de

fe. A

quarta

deram com os homens

(3.10) suas doutrinas
em Lucas

fieis da terceira geracao,

quatro

netos (homens

eles realizaram em seu ministerio,
Paulo eonvidou Tim6teo a fazer isto. Depois ele
relembrou Timoteo dos diversos lugares onde ele

filho (Timoteo),

havia sofrido perseguicoes,

fieis), e bisnetos (os outros).

Paulo da outras ilustraeoes

de fidelidade

no

0 soldado (2.3-5); 0 at/eta (2.5); o laurador (2.6-13); 0 obreiro (2.14-19); as vasilhas da
mesa (2.20-22); e 0 servo (2.23-26).

ministerio:

A Biblia descreve as condicoes
(de

cbalepos,

arduos ou dificeis'').
prineipalmente

Estas condicoes

que caraeterizaria

0

apostolo

Timoteo porque as Escrituras SaD importantes:
Toda Escritura divinamente inspirada (3.16; pasa
graphe [singular], sugerindo que 0 todo e inspirado, assim como as partes). Inspiracao

tos, que signifies literalmente

e tbeopneus-

"sopro de Deus't.ja

e

que Deus
perfeito e conhecedor de tudo, quando Ele soprou a inspiracao nas Eserituras, elas se

de

tornaram perfeitas. Alem disto, ja que Deus soprou a Sua vida ou Espirito nas Escrituras, aque-

os ultimos

les que a leem e creem nela receberao

ingratos, profanos, sem afeto
natural, irreconcilidveis, caluniadores (3.2,3). Pau-

Deus. Quando as Escrituras

Paulo acrescenta

influencias

penetrantes

e

escrituras).

dias (3.1).

lo ve as

morreu

As Escrituras inspiradas SaD a base da salvacao e
devem ser afirrnadas pela fe. Entao Paulo disse a

se aplicam

pais (3.2). Paulo preve urn periodo

de que ele fora apedre-

gramma, esta palavra esta significando

"tempos

ao final dos tempos, embora

egoismo desenfreado

que Timoteo se lembrasse

verdade, assim como ele estivera.
A essencia da fe SaD as sagradas letras (3.15;

tambem possam aplicar-se a todas as eras ao Iongo da historia da igreja. Prevendo estas tendencias,
Paulo diz que os individuos serao amantes de si
mesmos (3.2) e avarentos (3.2). Depois Paulo os
descreve como presuntosos, soberbos, blaifemos (3.2).
Alguns irao ate expressar rebeliao contra seus
pr6prios

Listra,

Talvez Paulo quisesse

ressuscitou,2 Co 12.1-10). Paulo estava dizendo
a Tim6teo
que ficasse disposto a morrer pela

como "tempos

que significa

mencionando

a cidade natal de Tim6teo.
jado ali (alguns acham que

III. Tempns.~~abal.~oso~j2T~. 3.1.:~)
trabalhosos"

minuciosamente").

crencas, e 0 que

de "filho" (2.1), sugerindo

gera<;:6es: pai (Paulo),

(parakolou theou, traduzido

1.3, "informado

Antes de seguir alguern, observe a vida deles, suas

tambem ensinarem os outros (2.2). 0 segredo do
cristianismo e passar a nossa fe para os outros.
Paulo chama Tim6teo

(3.5)!

IV. Mundoperfeito (2 Tm 3.10-17)
Paulo relembra Timoteo que ele tinha seguido

confia-o a bomens
terceira delegacao produz homens
geracao SaD os "outros" que aprenpregava, isto e,

fieis (2.2). Esta

vazia. Paulo descreveu este feno-

meno da seguinte forma: tendo aparencia depiedade, mas negando a ejicdcia de/a (3.5). Entao, Paulo

visse as futuras

ministerial.

-

doutrina,

repreensao,

justica, 0 homem

do pecado sobre

SaD

correcao,

a vida de

aplicadas

e instrucao

para
em

de Deus ficara perfeito eperfei-

de forma que as pessoas ficam incontinentes (3.3). Paulo continua: crueis, sem amor
para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos

.\(:..JYli.~i~~er!~pr~~!~s~.J2
T~ ..4. t~~.2)

(3.3,4). Paulo deve ter falado da America moderna quando acrescentou: mais amigos dos de/eites do
que amigos de Deus (3.4). Paulo prediz uma grande
dernonstracao
externa de religiao formal, mas

Paulo diz a Timoteo: Conjuro-te (4.1, diamarque
mais do que uma instrucao ou
mesmo uma ordem; ela carrega uma obrigacao
moral que Timoteo deve jurar cumprir). Eo que

tamente instruido para toda boa obra (3.17).

os individuos,

turomai,

•
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signifies este imperativo? Significa: Pregue a mensagem (4.2, NTLH)! Uma apresentacao formal da
Palavra de Deus com autoridade. Paulo entao
disse a Timoteo: redarguas, repreendas, exortes
(4.2). Nao e a opiniao de Timoteo que deve ser
pregada; e 0 que Deus manda, entao nao tenha
medo. Paulo retornou ao tema do fim dos tempos
porque eles nao sofrerao a sa doutrina (4.3). Paulo
disse a Timoteo que sofresse as aflicoes (4.5). Ele
tambem 0 exortou: faze a obra de urn evangelista
(4.5). Nenhum pastor pode simples mente orar e
pregar; eles precisam ser ganhadores de almas, se
quiserem que a congregacao ganhe almas.
Paulo sabia que 0 seu ministerio ja estava quase no fim, contudo, ele estava satisfeito de ter dado
tudo e feito tudo 0 que pede, Entao ele descreve
sua execucao iminente da seguinte forma: eu jd
estou sendo oferecido por aspersao de sacrificio (4.6),

uma imagem de um adorador trazendo uma oferta a Deus com nenhum outro proposito senao
para adorar a Deus. Nao era uma oferta pela
culpa ou propiciacao pelo pecado. Simplesmente
como um adorador livremente oferece a Deus,
sem esperar nada em troca, Paulo oferece sua
morte iminente como adoracao a Deus.
Um grande lider disse: "Eu sou imortal ate que
a vontade de Deus para mim se cumpra'f.Assim,
Paulo "havia term in ado a sua carreira"; ele testificou, guardei a je (4.7). Agora, a coroa da justiia
(4.8) aguarda Paulo, semelhante a uma coroa de
honra colocada na cabeca dos vencedores em uma
cornpeticao atletica. Ele jogou 0 jogo pelas regras
de Deus e e 0 vencedor. A coroa de justica que
todos os cristaos recebem sera lancada aos pes de
Jesus (Ap 4.10,11) em adoracao a Ele.
Estes versiculos soam como um crescendo de
trovoes que traz uma sinfonia ao seu climax apropriado. A rmisica terminou, a mensagem chegou
a conclusao adequada, e a expectativa gerada pela
propria musica foi propria mente satisfeita. Paulo
poderia dizer com Jesus: Estd consumado! (]o
19.30).

CONCLUSAO

Antiga ponte sobre 0 rio Tibre em Roma. Segundo uma
tradigao contlavel, Paulo foi executado as margens do Tibre
durante 0 reinado de Nero.

Esta e a terceira das cartas de Paulo conhecidas como "Epistolas (ou livros) Pastorais". Elas
foram escritas na seguinte ordem: 1Timoteo, Tito
e 2 Timoteo. Quando Paulo escreveu 2 Timoteo,
ele estava novamente na prisao em Roma, tendo
sido preso por pregar 0 evangelho (2.9). Diversas
pessoas abandonaram Paulo. Essas pessoas poderiam ter tom ado um posicionamento por Cristo,
mas quando Paulo mais precisou delas, elas 0
desertaram. Alguns na Asia Menor haviam abandonado Paulo (4.16). Alexandre, 0 latoeiro, po de
ate ter testificado contra Paulo. Todavia, Paulo
testificou que 0 proprio Senhor tinha ficado do
lado dele, e ele recebeu um alivio temporario
(4.17). Onesiforo foi a Roma e procurou Paulo ate
encontra-lo (1.16-18). Lucas esta com Paulo;
talvez ele tivesse perrnissao de visitar Paulo como

+
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Esta carta mais pessoal do que 1 Timoteo.
se aproximava; Paulo queria sua capa
e seus livros. A carta foi escrita em face de crescente perseguicao e aflicoes. Paulo nao promete ceus azuis sobre 0 arco-iris, mas, ao contrario,
sofrimentos e dificuldades. Contudo, diante de
todos estes problemas, Desde agora, a coroa da
justica me estd guardada, a qual 0 Senhor, justa
juiz, me dard naquele Dia; e ruio somente a mim,
mas tambem a todos os que amarem a sua vinda
(4.8).

o inverno

untas para estud
Qual era a condigao de Paulo quando escreveu 2 Tirnoteo?
2. Quais eram as principais diterencas entre 0
primeiro e 0 segundo encarceramento de
Paulo?
3. Quais cristaos estavam com Paulo e quais 0
haviam desertado?
4. Qual a principal exortacao de Paulo a Tlrnoteo nesta carta?

e

Estatua de S. Paulo na basilica Fora dos Muros, onde Paulo
loi enterrado.

NOTAS

medico. Paulo tinha enviado Tiquico, seu carteiro
pessoal, que levou sua carta para Timoteo. Alern
disto, talvez Tiquico deveria assumir a obra em
Efeso quando Timoteo veio a Roma para ver
Paulo. Alguns acham que Paulo escreveu esta
segunda carta porque temia que Timoteo nao
chegaria a Roma antes que ele fosse executado.
Portanto, esta carta diria a Timoteo 0 que Paulo
lhe que ria dizer face a face.

1. Andreas J. Kostenberger, 1. Sott Kellum, e Charles
1. Quarles, em The Cradle, the Cross, and the Crown:
An Introduction to the New Testament (Nashville:
B&H Academic, 2009), p. 638-42.
2.

•
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David Livingstone, citado por Kenneth Boa, "Discerning the Will of God", acessado em 1 de dezembro de 2011, http://bible.org/article/discerning-will-god.

Capitulo 21

Tiio
~oCIJ' 00t'(4S

-breve epistola de Paulo a Tito e uma carta pratica focada primariamente no
ministerio da igreja e secundariamente no discipulado cristae. Embora
contenha uma descricao classica da gra~a de Deus na salvacao (2.11-14;
3.4-7), existem seis referencias a "boas obras" por parte do cristae (1.16; 2.7,14;
3.1,8,14). Paulo mostra que as boas obras vern depois da fe salvadora (2.14; 3.8) e

AUTOR

sac um sinal visivel da salvacao (1.16). A "sa doutrina" (ensinamento sadio) deve ser adornada com
bom comportamento e vida santa (2.10). Tito e
uma das epistolas pastorais e e bem parecida com
1 Timoteo em seu conteudo.

o autor da epistola de Tito foi 0 apostolo
Paulo (1.1), embora isto seja contestado pela
maioria dos criticos eruditos. Veja 1Timoteo para
a evidencia e argumentos pela auto ria de Paulo
para as Epistolas Pastorais. Tito aparentemente
foi citado por Clemente de Roma em sua Epistola aos Corintios (95 d.CYA carta tambern foi
citada na epistola de Barnabe e na epistola de
Diogneto (segundo seculo).

Autor:
• Destinatarios:

Apostolo Paulo
Tito (e cristaos das igrejas
em Creta)
• Local da escrita: Macedonia (Filipos ou Tessa•
lonica)
Aproximadamente 63 d.C.
; Data:
• Palavra-chave: Boas obras (gr. kala erga)
• Versfculo-chave: Porque a gra9a de Deus se ha •
manifestado, trazendo salva9ao a todos as homens [...J
aguardando a bem-aventurada esperan9a e a aparecimenta da gl6ria do grande.
Deus e nosso Senhor Jesus:
Cristo, [...J um povo [...J, zelo-.
so de boas obras (2.11-14).

•·

DESTINATARIOS

•

·

·

. ...

. .

•

Paulo dirige esta epistola a Tito, meu verdadeiroftlho, segundo afi comum (1.4). 0 pai e a mae
de Tito eram gregos (cf. G12.3). Ele nao e mencionado por nome no livro de Atos dos Apostolos. Ele provavelmente foi convertido pelo ministerio de Paulo (Tt 1.4). Tito foi com Paulo e
Barnabe a Jerusalem para 0 Concilio de Jerusalem, em aproximadamente 49 d.C. (GI2.1), e foi
um exemplo de alguem que foi salvo pela fe em
Cristo independentemente da circuncisao e nao
foi compelido a ser circuncidado em Jerusalem
(G12.3).
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EDITERRANEO

Paulo parou em Creta em sua viagem para Roma. Muitos estudiosos acreditam que Paulo estava livre da
prisao domiciliar em Roma. Entre esse momenta e sua segunda prisao em Roma, ele e Tito pregaram 0
evangelho na ilha de Creta.
T'iro foi 0 representante de Paulo na igrej a de
Corinto durante a terceira viagem (2 Co 7-8). Ele
tinha uma genuina preocupacao espiritual com os
cristaos de Corinto (2 Co 8.16,17). Tito, mais
tarde, visitou Paulo na Macedonia para relatar as
condicoes da igreja de Corinto e entregou a sua
segunda epistola aos Corintios. Ele tambern recebeu a responsabilidade de ajudar a recolher a
coleta financeira para os pobres fieis de Jerusalem
(2 Co 8.16-23).
Nada mais se sabe de Tito ate ap6s 0 primeiro
encarceramento de Paulo em Roma. Ele foi 0
representante paulino nas igrejas cretenses depois que 0 ap6stolo fundou aquelas igrejas e seguiu
adiante (Tt 1.4,5). Mais tarde, Paulo instou com
Tito para que se unisse a ele em Nic6polis para 0
inverno (3.12). Ele estava com Paulo em Roma
durante parte do seu Ultimo encarceramento. Pau10 mencionou a Tim6teo que Tito tinha ido para
Dalmacia (2 Tm 4.10), que era uma provincia
romana com parte da Iliria, ao noroeste da Grecia .

A tradicao diz que Tito, em seus ultimos anos,

foi 0 presidente da obra crista em Creta e que
morreu ali. Qpanto ao carater, Tito era consagrado, ousado, zeloso, sabio e pratico. Ele aparentemente substituiu Tim6teo como representante de
Paulo em Corinto porque era ousado e corajoso 0
suficiente para enfrentar a oposicao e a teimosia
em Corinto. Como Tim6teo, Tito, que era completamente gentio, foi urn jovem e talentoso
cooperador de Paulo por muitos anos, mas diferentemente de Tim6teo, Tito tinha uma personalidade forte.

OCASIAO E DATA

•

A Epistola de Tito provavelmente foi escrita
por volta da mesma epoca que 1 Tim6teo (c. 63
d.C.) e no mesmo local (Macedonia). Ela foi
composta ap6s a libertacao de Paulo da prisao em
Roma, provavelmente em 62 d.C., porem, antes
da prisao de Paulo posteriormente por Nero (c.
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64-67 d.C.). Ela provavelmente foi escrita logo
depois de 1 Timoteo.
Tito estava em Creta quando recebeu esta
epistola de Paulo (1.5). Creta e uma ilha montanhosa no mar Mediterraneo ao sudeste da Grecia,
medindo cerca de 257 quilornetros de cornprimento por 56 quilornetros de largura. Ela possuia
muitas grandes cidades costeiras, que eram provavelmente 0 foco da evangelizacao de Paulo. A
ilha tinha sido 0 local de uma grande civilizacao
no passado. Os habitantes dependiam do mar e
sobreviviam da pesca e do transporte por navios.
Havia judeus cretenses em Jerusalem para a Festa
de Pentecostes quando a igreja crista cornecou (At
2.11), mas nao ha registro de que convertidos
tenham voltado para Creta ou da existencia de uma
igreja em Creta antes do ministerio de Paulo ali.
o povo cretense tinha uma reputacao negativa no mundo mediterraneo, Paulo cita 0 poeta
cretense Epimenides dizendo que os cretenses

'

e

.

..

eram sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguifosoS (1.12). Muitos escritores classicos escreveram sobre a falsidade dos cretenses. 0 verbo
grego kretizein, que significa "agir como urn cretense" tornou-se sinonimo da ideia de "bancar 0
mentiroso".O escritor Leonides chamou os eretenses de "bandidos, piratas e injustos".
Algum tempo depois que Paulo foi liberto da
prisao de Roma, Paulo visitou e evangelizou diversas cidades na ilha de Creta (c. 62-63 d.C.).
Tito aparentemente 0 acompanhou, e Tim6teo
pode ter estado la tambern, Talvez Paulo tenha
sido atraido para Creta por ter passado urn breve
periodo ancorado ali durante sua viagem aRoma
como prisioneiro (At 27.7-9). Quando Paulo
seguiu viagem, ele deixou Tito em Creta para
cuidar das coisas nas igrejas que restavam ser
feitas (Tt 1.5), e talvez nesta epoca Paulo tenha
ido a ffeso com Tim6teo. Depois que Paulo foi
a Macedonia (1 Tm 1.3), ele escreveu 1 Timoteo

Agios Pavlos um pequeno vilarejo na costa sui de Creta. Paulo deixou seu pupilo Tito em Creta para "acertar
ficado sem tazer' e para estabelecer anciaos em cada cidade.

.

,

•
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Paulo escreveu a fim de (1) encorajarefortalecer
Tito em sua missao em Creta; (2) reforcar a autoridade de Tito entre as igrejas de Creta; (3) instruirTito e as igrejas na organizacao da igreja; (4)
pregar sobre 0 comportamento cristae e as boas
obras; e (5) pedirTito para encontrar-se com e1e
em Nicopolis naquele inverno e ajudar Zenas e
Apolo na viagem deles.

para Timoteo em Efeso e depois escreveu esta
epistola para Tito em Creta. Ele pediu Tito para
encontrar-se com e1e em Nicopolis (na costa
oeste da Grecia) no inverno seguinte e enviou a
carta com Zenas e Apolo (Tt 3.13).
A carta da evidencia de que a desordem e 0
falso ensinamento estavam ameacando as igrejas
de Creta (1.10,11) assim como a vida inconsistente de membros da igreja e a necessidade de
instrucao concernente a organizac;:ao da igreja.
Pior ainda, e1esestavam permitindo que os falsos
mestres fizessem urn estrago doutrinario no meio
das igrejas. Os problemas em Creta eram parcialmente causados por relaxamento moral e comportamento descuidado entre os cristaos, As
mulheres novas eram namoradeiras e as velhas
eram fofoqueiras, e os homens eram etica e teologicamente descuidados. Paulo enfatiza que eles
nao receberam a salvacao pelas obras (3.5,6), mas
seis vezes ele sente a necessidade de exorta-los a
fazer as boas obras.

: I. Introd u~ao (Tt 1.1-4)
: II. A rnissao de Tito (Tt 1.5-16)
: III. Ensino saudavel (Tt 2.1-15)

: IV. Boas obras (Tt 3.1-11)
: v. Encerramento (Tt 3.12-15)

.......................................
MENSAGEM
I. Introdu~ao (Tt 1.1-4)

Paulo se introduz como "servo de Deus e ap6stolo de Jesus Cristo" - isto e, seu objetivo na vida
era fazer diariamente aquilo que Deus e 0 Senhor
Jesus queriam que ele realizasse. Jesus 0 chamou
para ser ap6stolo, e e1eenfatiza isto em Tito a fim
de reforcar sua autoridade como representante de
Paulo nas recern-formadas igrejas em Creta.
Paulo diz que a sua missao e edificar a fe,
transmitir 0 conhecimento da verdade, e proc1amar a vida eterna (1.1- 3). Ti to e seu verdadeiro
(genuino) filho na fe (1.4). Possivelmente, Paulo
foi fundamental na conversao de Tito a Cristo,
talvez em Antioquia, na Siria.

GENERO E ESTRUTURA
Tito apresenta 0 genero epistolar tipico do
apostolo Paulo. De grande significacao e a semelhanca desta carta com 1Timoteo. Com excecao
da saudacao (1.1-4) e a conclusao (3.12-15), somente duas passagens doutrinarias (2.11-14 e
3.4-7) nao tern sernelhanca com 1 Timoteo,
Entretanto, existem diferencas tambern. Timoteo estava trabalhando com uma igreja mais
ve1ha e estabe1ecida (Efeso, fundada a pelo menos dez anos antes), enquanto que Tito foi colocado para tomar conta daquilo que ainda nao
tinha sido feito, ou organizar as praticas ordenadamente nas igrejas - nomear pastores, instituir
urn saudavel ensino biblico, e ensinar os crentes
a boa etica crista. A Carta de 1 Tirnoteo e cheia
de imperativos na segunda pessoa do singular
dirigidos a Timoteo concernente ao seu ministerio pessoal (tais como: "milita a boa milicia" e
"guarda 0 deposito"), mas Tito possui menos
imperativos assim (2.1,15).

II. A missao de lito (Tt 1.5-16)

o

•

corpo da carta de1ineia a missao que Paulo
deixou para Tito realizar em Creta. Ele deve colocar em ordem as coisas que ainda estao por fazer.
Primeiro, e1eprecisa nomearpresbiteros em cada
cidade (1.5-9). Os presbiteros eram lideres da
igreja local que tinham a responsabilidade de
conduzir os cristaos em cada igreja como urn
pastor conduz 0 seu rebanho. Os presbiteros sac
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III. Ensino saunavet (Tt 2.1-15)

descritos em 1Tim6teo como "supervisores",
enfatizando a autoridade de lideranca de1es.Esses
presbiteros deveriam ser espiritualmente maduros
e em sujeicao ao ensino saudavel. Eles deveriam
estar acima da reprovacao ou publicamente imaculados (1.6-9), principalmente na vida particular
deles, ter autocontrole, bondade, e fidelidade a
Palavra de Deus.

Positivamente, Tito deve exortar com a sa
doutrina (ensinamento que edifica), 0 born comportamento cristae que se enquadra na sa doutrina deve ser exigido (2.1). Os homens idosos devem ser s6brios (series e autodisciplinados); as
mulheres idosas devem ser santas em seu comportamento; as jovens devem ser s6brias, amaveis,

Tito deve tambern reprovar os rebeldes que
estao influenciando as igrejas (1.10-16). Eles
praticam 0 engano e precisao de uma repreensao
severa (1.10-13). Os atos deles sao inuteis (1.1416). Os cretenses eram, por natureza, desobedientes e Impios, especialmente sendo influenciados
pelos judaizantes que continuamente se opunham
ao evangelho da grac;:aque Paulo pregava.

puras, e em sujeicao; e os jovens devem ser s6brios
(mentalidade seria), Tito deve ser urn exernplo
para todos e1es,saudavel em vida e ensino (2.7,8).
Os servos devem ser obedientes e respeitosos
(2.9,10).
A razao para se viver urn estilo de vida santo
e a grac;:ade Deus (2.11-14), que ensina a todos
os cristaos que eles devem viver sobriamente e

A posigao de anciao era restrita a homens Que se enquadravarn nas oualificacoes determinadas em
Tito e 1 Tim6teo. 0 termo "supervisor" (grego episkopos, as vezes traduzido como "bispo") se refere
ao mesmo individuo Que 0 "anclao" (grego presbuteros, literalmente "homem velho"). Isto e mostrado
em grupos de passagens:
• Tito 1.5: de cidade em cidade, estabelecesses presbfteros.
• Tito 1.7: porque convem que obispo sets irtepreensivel como despenseiro da casa de Deus.
A palavra "porque'' no infcio do versfculo 1.7 indica uma conexao com 0 versfculo 1.5; mostrando Que
obispo e 0 presbftero. Paulo listou as qualificac6es dos presbfteros porque eles eram os indivfduos
Que ele queria QueTito nomeasse (anciaos, v. 5).
• Atos 20.17: De Mileto [Paulo], mandou a Efeso chamar as ancifios da igreja.
• Atos 20.28: a Espfrito Santo vas constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus.
No final de sua terceira viagem mlsslonarla, Paulo convocou os "anciaos da igreja" a Efeso para
uma reuniao. No versiculo 28 ele os chama de bispos.

a

A mesma correlacao entre "anciao" e "bispo" pede ser vista em 1 Pedro 5.1,2. termo "bispo" se
refere posigao de lideranca com sua autoridade. termo "an ciao" se refere maturidade do Ifder ou
ao seu carater interior. Gada igreja parece ter diversos anclaos (veja At 14.23; 15.4; 20.17,28; Fp 1.1;
1 Tm 5.17; Tt 1.5). A autoridade de cada anciao estava confinada a uma igreja local (Fp 1.1; Tg 5.14;
Tt 1.5; 1 Pe 5.2). A fungao do anciao/blspo era dirigir a igreja (1 Tm 3.4,5; 5.17). Eles eram os "pais
espirituais" da "familia" crista, os pastores do rebanho local (At 20.28; 1 Pe 2.25; 5.2,4). Na Igreja
primitiva, os anciaos eram nomeados pelos ap6stolos ou por seus representantes (At 14.23; 1 Tm
5.17-24; Tt 1.5). Depois da norneacao inicial, cada igreja reconhecia seus futuros anciaos observando
as suas qualiticacbes (1 Tm 3.1-7).

a

a
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Palacio de Minos em Creta.
corretamente por causa da "bem-aventurada
esperanca" da volta de Cristo e da redencao e
purificacao do cristae. Paulo aqui fala clara mente
e carinhosamente da deidade de Jesus Cristo
como 0 grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo
(2.13)2. Tito deve, portanto, exortar e reprovar
com autoridade (2.15).

Tito deve falar com confianca dessas coisas
(3.8-11).As boas obras sac uteis para todos,e Tito
deve evitar e rejeitar os homens contenciosos.
Qualquer urn nas igrejas que continuar a ser divisorio apos duas advertencias deve ser tratado
como urn pecador e ser rejeitado (presumivelmente mantido fora das reunioes da igreja e nao ter
perrnissao de ensinar aos cristaos).

IV. Boas obras (Tt 3.1-11)
Os cristaos devem estar sujeitos a autoridade governamental como individuos que estao
preparados para toda boa obra (3.1). Tendo side
salvos ndo pelas obras de justica que bouuessemos
feito, mas, segundo a sua misericordia (3.5), eles
foram justificados pela gras:a de Deus (3.7) e
devem viver uma vida de boas obras para com
todos os homens.

V. Encerramento (Tt 3.12-15)

I

•

Paulo encerra a epistola pedindo Tito para
encontrar-se com ele em Nicopolis no inverno,
assim que Artemas ou Tiquico, dois outros cooperadores de Paulo, pudessem chegar para assumir
o lugar de Tito em Creta. Nicopolis ("cidade da
vitoria") era uma cidade em Epiro, na costa oeste
da Grecia, construida por Cesar Augusto em 30
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Tito -

obras

13oclJ'

a.C. em honra a sua vit6ria sobre Marco Antonio
na batalha de Accio em 31 a.C. Paulo pode ter
chegado a Nic6polis viajando no sentido oeste,
partindo de Filipos, pela Via Egnacia (uma estrada rornana) para 0 mar Adriatico, e depois rumo
ao sul. Ele possivelrnente planejou usar a cidade
como base de onde evangelizaria Epiro (a regiao
oriental da Crecia).
professor Apolo e urn advogado charnado
Zenas trouxeram a epistola a Tito. Paulo entao
pediu a Tito e as igrejas cretenses para ajuda-los
financeiramente para que pudessem continuar sua
jornada sem dificuldades ("que nada lhes falte"),
Esta e a exortacao final de Paulo aos crentes:
Dediquem-se a ajudar nas necessidades urgentes
de forma a nao ser infrutiferos em compartilhar
o que voces tern.

igrejas na ilha grega de Creta. Os convertidos
nessas igrejas nao estavam todos dedicando-se ao
crescirnento em Cristo, e a missao de Tito era
conduzi-los a esta irnportante tarefa.

untas para
1. Quetopicos 1 Timoteu eTito tem em comum?
2. Como a propiciacao, a redencao e a santifica~ao estao relacionadas entre si?
3. Como a entase sabre as boas obras em Tito
se relacionam com a entase similar da epistala de Tiago?
4. De que maneiras um cristae "adorna" a doutrina de Deus da forma como Paulo menciona em Tito?
5. Como voce poderia descobrir mais sabre a
historia do cristianismo em Creta?

o

CONClUSAO
Tito e Paulo tinham sido companheiros por
muitos anos, e Paulo veio a confiar em Tito para
resolver alguns problemas realmente dificeis (veja
2 Co 7 - 8). Agora, ap6s a liberacao de Paulo da
prisao romana, des fizeram urn investimento espiritual conjunto na fundacao e crescimento das

NOTAS
1. 1 Clemente 2.7; 33.l.
2.

+
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nesimo era urn escravo de Filemom que havia fugido e se encontrado com
Paulo em Roma. Ali, Onesimo aceitou a fe em Cristo quando em contato
com 0 ap6stolo Paulo. Filemom tinha 0 direito de matar Onesimo, mas
Paulo intercedeu por ele nesta breve epistola, que enfatiza a dinamica social do
evangelho.

®
·• Autor:
Destlnatarlos:

teceu urn tumulto porque alguns judeus pensaram
que Paulo trouxera alguns gentios para a area do
temple. Ele foi resgatado pelas autoridades romanas, mas depois foi falsamente acusado pelos judeus (At 24.5,6). Uma tentativa de assassinato ate
foi planejada contra a vida de Paulo por urn
bando de judeus extremistas (At 23.20,21).

Ap6stolo Paulo

I

Filemom, sua esposa (e a.
igreja olhando por cima de :
seu ombro)

I

• Local da escrita:

I

QIando

I

mento justa em Israel, Paulo invocou seu direito
como cidadao romano de apelar 0 seu caso para
Cesar (At 25.10,11). As autoridades romanas
transportaram Paulo para Roma para 0 julgamento, e de foi acompanhado por Lucas e Aristarco
(At 27.1,2). Paulo ficou esperando 0 julgamento
por dois anos e foi perrnitido viver "na sua propria
habitacao que alugara" e receber visitantes (At
28.30). A data e por volta de 60-62 d.C., e Paulo escreve quatro epistolas durante sua perrnanencia em Roma - Efesios, Filipenses, Colossenses e
Filemom.

Roma, onde Paulo estava.
em prisao domiciliar

I

: Data:

·

60-62 d.C.

I

• Palavra-chave:

lrrnao (gr. ade/phos)

I

: Versiculo-chave:

·

E, se [Oneslmo] te fez a/gum:
dano ou te deve a/guma coi- •
sa, poe isso na minha cents :

(1.18).

·.............. .

.

parecia que de nao receberia

um julga-

AUTOR
Paulo esta sob custodia romana aguardando 0
julgamento do imperador Nero. Depois de sua
terceira viagem missionaria, 0 apostolo estava na
area judaica do templo de Jerusalem quando aeon-

DESTINATARIOS

•

Filemom era urn rico do no de escravos que
vivia em Colossos, ao longo do vale do rio Lico
cerca de 160 qui16metros a leste de Efeso. Colossos
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Lico vista de Colossos. Na epoca em que esta carta foi escrita, a igreja de Colassos se reunia na casa de

Filemom.

era uma cidade influente na maior rota de comercio para 0 oriente. Filemom aceitou a fe em Cristo como resulrado da perrnanencia de tres anos de
Paulo em Efeso em sua terceira viagem missionaria. Paulo foi fundamental para a sua salvacao (v.
19). A igreja de Colosssos, na verdade, reunia-se
na casa deste homem rico.

l

de escravos. Muitos donos de escravos tinham

OCASIAo E DATA
A epistola de Filemom e urn apelo de Paulo a
Filemom, urn crente rico de Colossos, para receber de volta seu escravo fugitivo, Onesimo, que
encontrou a Cristo pelo ministerio de Paulo em
Roma. A ideia teologica chave nesta epistola e a
imputacao, colocar algo na conta do outro. Assim
como Cristo levou os nossos pecados sobre si
mesmo, assim Paulo pede a Filemom para colocar
a culpa ou a divida de Onesimo sobre Paulo. Ele
expressa isto no versiculo 18.
primeiro seculo d.C. no Imperio Romano
forma 0 pano de fundo para esta epistola. A escravidao era a principal instituicao da epoca, Da

populacao de aproximadamente 200 milhoes no
Imperio Romano, poderia haver uns 60 rnilhoes

o

I

uma diizia de escravos ou mais, e alguns eram
donos de centenas. Os escravos nao eram de uma
nacionalidade ou rac;:aem particular. Muitos eram
habilidosos e bem treinados. U ma familia poderia
ser dona de urn medico, de urn professor, acompanhantes, cozinheiros, dornesticos, enfermeiras,
e outros cuidadores. Alguns escravos ajudavam
fabricar objetos para a venda, transportar produtos, ou trabalhar na agricultura. Alguns eram
habilidosos escritores ou copistas. Alguns individuos se tornavam escravos para pagar as dividas.
A maioria dos escravos era considerada propriedade de seu do no. Eles podiam ser comprados e
vendidos e usados para qualquer proposito. Os
escravos podiam ser castigados fisicamente pelos
erros e ate crucificados por fugirem. Mas os escravos cram tambem urn investimento, custando 0
equivalente a urn ou dois anos do salario de urn
trabalhador, em medial. As leis do Antigo Testamento em relacao a escravidao estavam bastante

•
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cia de Deus, Onesimo se encontrou com Paulo
em Roma, e Paulo 0 conduziu ao conhecimento
salvador Jesus Cristo. Agora, como cristae, Onesimo e exortado por Paulo a voltar para Filemom
e acertar as coisas. Paulo escreve esta curta epistola para suavizar 0 caminho da recepcao de
Onesimo por parte de Filemom. A palavra grega
doulos significa eseravo, alguern que servo de
outro. 0 Novo Testamento usa esta palavra comum 126 vezes, e Paulo usa doulos duas vezes para
se referir a Onesimo no versiculo 16. Os escravos
romanos nao tinham direitos, e Filemom poderia
ter condenado seu escravo fugitivo a morte.

em contraste com a pratica romana. Os escravos
eram tratados como membros da familia (Lv
25.53) e poderiam se tornar participantes da
alianca abraamica (Gn 17.27). Durante 0 ana
sabatico eles deveriam ser libertados (Ex 21.2). Se
urn escravo fosse ferido, e1e seria libertado (Ex
21.26,27); e se alguem matasse urn escravo, uma
severa punicao seria cobrada (Ex 21.20). Os escravos fugitivos nao deveriam ser perseguidos ou
retornados aos seus senhores (Dr 23.15,16).
Nesta epistola, Paulo procurou magistralmente trazer a compaixao crista ao sistema romano
de escravidao concernente aos cristaos. Paulo
exortou a Onesimo a voltar para Filemom e exortou a Filemom a receber Onesimo como urn irmao em Cristo. Paulo pode ter estado com Onesimo em mente quando se dirigiu aos escravos e
donos de escravos em Efesios 6.5-8 e em CI
3.22-25, ambos os quais foram escritos na mesma
epoca desta epistola a Filemom.
Onze pessoas, inc1uindo Paulo, SaD mencionadas nesta pequena carta. Seis delas - Tim6teo,
Epafras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas - estao com Paulo em Roma. Timoteo e mencionado
no versiculo inicial juntamente com 0 ap6stolo
como remetente. Epafras (v, 23) e urn cornpanheiro de prisao de Paulo e envia suas saudacoes,
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas SaD cooperadores paulinos e tambern enviam saudacoes (v,
24). Afia e calorosamente cumprimentada por
Paulo e provavelmente e a esposa de Filernom (v.
2). Arquipo tern algumas responsabilidades na
congregacao local e pode ser filho de Afia e Filemom (v, 2). Colossenses 4.7-9 nos informa que
Paulo enviou Tiquico para acompanhar Onesimo
de volta a Filemom. Sobrando, entao, as tres pessoas importantes em torno das quais esta epistola se revolve: Paulo (0 autor; veja acima), Filemom
(0 destinatario; veja acima), e Onesimo.
Onesimo era escravo de Filemom. Porem, ele
aproveitou uma oportunidade para escapar e conseguiu chegar aRoma. Ele aparentemente pagou
o seu escape com dinheiro e outras coisas de valor
que roubou de Filemom. Todavia, pela providen-

e

GENERO E ESTRUTURA

o

prologo epistolar de Paulo abrange a unidade de abertura (v.1-3). A primeira secao principal
do corpo da carta inc1ui a oracao de Paulo e 0
elogio a Filemom (v.4-7). A segunda maior unidade contern 0 apelo de Paulo para 0 valioso Onesimo (v.8-21).A carta encerra com as perspectivas
pessoais de Paulo (v, 22) e urn posfacio (v.23-25)2.

: I. Prologo (Fm 1.1-3)
: II. Elogio a Filemom (Fm 1.4-7)
: III. Apelo por Onesirno (Fm 1.8-21)
: IV. Postaclo (Fm 1.22-25)

.......................................
MENSAGEM
I. Prologo (Fm 1.1-3)

Em seu prologo, ou declaracoes de abertura,
Paulo se identifica como 0 escritor. Ele nao se
chama de ap6stolo aqui, como faz nas sete outras
epfstolas, mas ao contrario, refere a si mesmo
como 0 prisioneiro por amor a Cristo. Isto e mais
pessoal e tambern bastante comovente. Exteriormente, Paulo e prisioneiro de Nero, mas interiormente, ele e prisioneiro de Cristo. Tim6teo estava com Paulo em Efeso e provavelmente e

+
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III. Apela par unestmo (Fm 1.8-21)

conhecido de Filemom; entao e1ese une a Paulo
para reforcar 0 apelo a Filemom. Ma, a esposa de
Filemom, estaria encarregada das atividades diarias dos escravos, portanto, tanto como 0 marido,
e1aera tom aria parte da decisao de receber Onesimo de volta. Arquipo, 0 filho deles, mencionado como urn companheiro de batalha. Isto evoca
imagens de urn trabalhador arduo, saudavel e bem
treinado. A carta tambem e enderecada it igreja
que estd em tua casa (v, 2). A igreja estaria olhando
por cima dos ombros de Filemom, por assim dizer,
quando e1elesse esta epistola de Paulo. Eles poderiam trazer uma pressao adequada, caso Filemom pendesse contrariamente aos apelos de
Paulo.
Paulo envia aos crentes a grafta e a paz, assim
como faz nas outras seis epistolas. Temos paz por
estarmos no estado espiritual de urn re1acionamento adequado com Deus. A gra~a de Deus, Seu
favor imerecido mostrado a nos em Cristo, e 0 que
faz isto acontecer, e tudo e santificado pelo nome
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Paulo come~a 0 versiculo 8 com a expressao
Pelo que. Esta e a aplicacao dos versiculos 4-7.
Paulo e urn apostolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ousadamente ordenar Filemom a
receber Onesimo de volta de maneira gentil e
santa, mas, ao contrario, ele "apela" a ele, A uniao
intima de Paulo e Filemom em Cristo torna possivel urn apelo tao franco. No versiculo 9, Paulo
faz tres apelos. Primeiro, ele apela a Filemom "com
base no amor". Isto pode ser uma referenda ao
amor cristae em geral, ao am or que Paulo e Filemom tern urn pelo outro, ou simplesmente 0 amor
de Filemom por Onesimo. Segundo, refere-se a
si mesmo como "urn homem velho". As forcas
decadentes de Paulo haviam sido desgastadas na
obra do Senhor. Terceiro, Paulo diz que e urn
"prisioneiro de Jesus Cristo". A fraqueza de sua

e

II. Elogio a Filemom (Fm 1.4-7)
A seguir, Paulo oferece acoes de gra~as como
faz em cada epistola, exceto na dos Galatas.
Quando Paulo diz que ora "por ti", ouvindo "a tua
caridade e fe", e1eusa 0 singular e esta falando com
Filemom. Paulo diz que 0 amor de Filemom
chega a todos os santos, e isto deve tambem incluir
Onesimo.ji que agora ele e urn cristae.
A parceria, ou a partilha (koinonia) de Filemom na fe sera eficaz por causa de seu entendimento sobre a bondade de Deus. A palavra "eficaz"
e usada no Novo Testamento somente aqui e em
dois outros lugares'. Quanto mais compreendemos a gra~a de Deus, mais ansiosos ficamos de
compartilha-la, como acontecia com Filemom.
Paulo tambern menciona que Filemom tern
sido uma fonte de refrigerio para os santos. Ja que
ele foi revigorado em Cristo, ele pode agora revigorar os outros. A implicacao e que a sua maturidade em Cristo encontrara expressao no tratamento de Filemom com Onesimo.

Imagem de um escravo buscando refugio no altar. Onesimo, a escravo de Filemom, encontrou refugio e liberdade
em Cristo pelo rnlnlsterio de Paulo.

•
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idade, agravada pela inutilidade de suas correntes,
deveriam evocar alguma simpatia de Filemom.
Nos versiculos 10 e 11, Paulo ternamente
apela por Onesirno, seu "filho"na fe. Ele realmente 0 chama de seu proprio filho. Paulo somente
usa esta palavra (gr. teknon) para se referir a dois
outros individuos, ambos os quais ele levou a
Cristo", Paulo "gerou" Onesimo quando estava
"nas prisoes" em Roma. Este relacionamento espiritual que Paulo tern com Onesimo e profundo
e terno. Note que 0 nome "Onesimo" vem por
Ultimo na frase que come<;ano verslculo 9. E urn
perfeito toque de retorica do coracao.
No versiculo 12, Paulo diz que esta enviando
Onesimo de volta a Filemom. Onesimo tinha
sido urn auxiliar pessoal de Paulo, amparando e
servindo a Paulo em algumas necessidades enquanto ele estava acorrentado (v, 13). Ter ficado
com Onesimo seria colher urn beneflcio de Filemom, querendo ou nao. 0 bem de Filemom
sempre foi dado voluntariamente (v, 14). Que
altruismo da parte de Paulo enviar Onesirno de
volta, e que coragem de consciencia e fe da parte de Onesimo quando fica diante de Filemom
enquanto ele le a epistola. Pela lei, Filemom

Paulo mesmo (gr, ego) pega a caneta a partir
deste ponto e formalmente escreve seu proprio
nome como em urn documento legal. Eu 0 pagarei (v. 19) e enfitico na carta original. Mas Filemom e questionado a ponderar que ele realmente deve a Paulo a sua propria vida. Ele deve
obrigacao espiritual a Paulo, mas Paulo nao persiste neste fato.

poderia tratar Onesimo como bem Ihe agradas-

libertado em breve pelns oracoes de Filernorn e

se - quer fosse permiti-lo viver ou condena-lo a
morte.
Nos versiculos 15,16, Paulo introduz uma nova
razao para 0 retorno de Onesimo. "Pode ser que",
diz Paulo, na providencia de Deus, Onesimo, 0
fugitivo, foi enviado como se fosse por Deus, para
se tornar urn cristae, Agora Filemom pode recebe-10 de volta como se 0 tivesse emprestado ao Senhor. Onesimo retorna, nao como urn escravo,
mas como irmdo amado (v, 16). Este conceito e a
antitese do principio da escravidao e ate da propria existencia da escravidao, Tanto 0 senhor
quanto 0 escravo estao "no Senhor". Portanto,
Paulo assume a divida de Onesimo, assim como
Cristo assumiu a nossa'. "Poe isso na minha conta" e a maneira de Paulo apelar para 0 perdao e a
restiruicao, Assim, esta carta e urn modelo para a
responsabilidade social crista.

dos outros", Ele pede a Filemom para pre para-me
tambem pousada (v 22). Como Filemom pode orar
pela liberdade de Paulo e depois recusar a liberdade de Onesimo? A mencao de Paulo vir a Colossos tarnbem deve estimular Filemom em sua
decisao sobre Onesimo,
Em seu posfacio final, Paulo menciona alguns
que estao com ele. Epafras e chamado de "meu
companheiro de prisao por Cristo Jesus" e envia
saudacoes a Filemom e a igreja em Colossos (v.
23). Marcos, Aristarco, Demas e Lucas sac chamados de "cooperadores" (v.24). Mas em Colossenses 4.10 Aristarco tambem e chamado de
"companheiro de prisao", simplesmente em virtude de sua constante associacao com Paulo naquele momento. Ele esta tanto com Paulo que esta
virtualmente debaixo da mesma prisao domiciliar,
embora sem as correntes.

Paulo chama Filemom de "irrnao" e pede que
ele possa ter alegria e ser revigorado por Onesimo,
assim como Filemom tern revigorado a outros (v,
20). Paulo tambern expressa sua confianca na
"obediencia" de Filemom (v. 21) quanto ao seu
pedido. Este e urn pouco mais direto do que seus
outros apelos discretos, mas e a obediencia como
a urn pai e a urn benfeitor. Paulo tarnbern confia
que Filemom fad mais do que digo (v. 21). Qual
seria a decisao? Certamente bem recebido e perdoado, mas, livre? Se Onesimo Fosselibertado, isto
mostraria 0 efeito que a verdadeira irmandade em
Cristo tern sobre a escravidao.

IV. Postacln (1.22-25)
Tendo concluido seu apelo formal por Onesimo, Paulo diz a Filemom que acredita que sera

•
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Marcos era 0 sobrinho de Barnabe. Ele acompanhou Paulo e Barnabe em sua primeira viagem
missionaria, mas, depois, apartando-se deles, voltou
para jerusalem (At 13.13) antes mesmo do meio
da jornada. Mais tarde, Paulo recusou permitir que
Marcos os acompanhasse na proposta segunda

Martinho Lutero disse: "Todos nos somos os
Onesimi do Senhor", usando a forma plural de
Onesimo em latim. Assim como Onesimo tinha
uma grande divida que nao poderia pagar, assim
tambern temos. Cristo veio a Terra para pagar a
divida que Ele nao devia porque nos deviamos

viagem. Em vez disto, Marcos foi com Barnabe.
Paulo, entao, escolheu Silas como seu segundo
parceiro missionario, Entretanto, a falha de Marcos nao foi 0 fim. Ele se recuperou e tornou-se
discipulo intimo de Pedro. Pedro chega a chama-10 de "meu filho Marcos". Marcos tambern escreveu 0 Evangelho de Marcos. Paulo escreveu
sua epistola final na prisao Marmetina em Roma
e disse a Timoteo: Toma Marcos e traze-o contigo,
porque me i muito util para 0 ministirio (2 T m 4.11).
A restituicao de Marcos, como a restituicao de
Onesimo e urn modelo do perdao cristae. Demas
tambern e mencionado como "cooperador" no
versiculo 24 e enviou suas saudacoes com Paulo
em Colossenses 4.14. Infelizmente, Demas depois
se desertou de Paulo e aparentemente de Cristo.
As ultimas palavras de Paulo sobre Demas SaD

uma

rguntas para
1. Sob que circunstancias

2.

3.
4.

5.

cncontradas crri 2 T'irnorco 4. Paulo diz: Porquc

Demas me desamparou, amando 0presente seculo (v,
10). Lucas, e claro,foi 0 escritor do evangelho que
leva 0 seu nome e tambem do livro de Atos. Ele
se uniu a equipe missionaria de Paulo em Tr6ade
na segunda viagem de Paulo (At 16.10).
Paulo conc1uiu todas as suas 13 epistolas com
bencao de uma so frase, como a do versiculo 25:
A grata de nosso Senhor Jesus Cristo seja com 0 vosso
espirito. Deus nos da gras:a para a nossa caminhada diaria com Ele. Ele infunde Sua gras:a em
nosso espirito interior. Podemos estar cientes de
Seu favor imerecido a todo tempo. Paulo usou
"vosso" (plural) ao terminar esta epistola. A gras:a
de Cristo se estende ao espfrito de todos os cristaos que estao ali com Filemom.

CONCLUSAO
Filemom e a epistola mais curta de Paulo, mas
esta concentrada de verdades praticas e espirituais.

divida que nao podiamos pagar.

Paulo escreveu a
carta a Filemom?
Qual era a natureza do relacionamento entre
Filemom e Oneslmo na epoca em que Paulo
escreveu Filemom, e como Paulo planejava
mudar esse relacionamento?
Onde Filemom morava, e como ele se tornou
urn servo de Cristo?
Como as intercess5es de Paulo por Onesimo
retratam 0 que Cristo tem feito pelos que
creem?
Como era a escravidao no Imperio Romano
na epoca de Paulo?

NOTAS
1. Veja Markus Barth e Helmut Blanke, The Letters to
Pbilemon.rl New Translation with Notes and Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), p.1-102, que
trata extensivamente da escravidao na epoca de Paulo.
2. James A. Borland, "The Epistle to Philemon", in
King James Bible Commentary (Nashville: Thomas
Nelson, 1999), p.1666-69.
3.

1 Corintios 16.9 e Hebreus 4.12. 0 Ultimo se refere
it Palavra de Deus como uma espada de dois gumes.
No papiro grego, a palavra e usada em relacao a urn
moinho em perfeita ordem e de urn campo perfeitamente arado.

4.

Esses dois suo Timoteo e Tito. Veja 1 Timoteo 1.2
eTito 1.4.

5.

Veja Hebreus 4.15 e 7.25.

6.

Quando Paulo diz "vossas"oracoes, ele usa 0 plural.
Filemom e os outros crentes em Colossos estavam
orando pela libertacao de Paulo.

+
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..Sumo

-Sacerdoie

-urante os tempos diflceis e as perseguicoes, os cristaos sac sempre orientados a "confiar em Jesus pela fe". Mas geralmente durante esses momentos,
parece mais diflcil confiar e ter fe. A duvida e 0 desespero se agarram a
nossa alma, arrastando-nos para longe da fe e dizendo-nos que ninguem entende 0
nosso desespero. Podemos ate comecar a imaginar se nao perderemos completamen-

te a nossa fe. Hebreus, como qualquer outro livro
do Novo Testamento, chama-nos de volta para
perseverarmos em nossa fe e ficarmos firmes na
mensagem de Jesus. Ele nos lembra de que 0
proprio Jesus nao era estranho ao sofrimento:
Como Filho de Deus, Ele era maior do que os
prof etas e os anjos, todavia, Ele entrou na hurna-

.

: Palavra-chave:
I

.

: Versiculo-chave:

• Autor:

•• Local da escrita:

·.. . ...... .
• Data:

Desconhecido
Desconhecido
Desconhecido

··•
·

sacerdote que nio posss"
compadecer-se das nassas:
fraquezas; parem um que,
como nos, em tuda fai tentado, mas sem pecada. cne-:
guemas, pais, com canfian9a aa trona da gra9a, para
que possamos alcanr;ar mi- •
settcordte e achar grar;a, efim de sermas ajudadas em •
tempo oportuno (4.14-16).

AUTOR
A Carta aos Hebreus e an6nima. Ao contrario
das outras epistolas, ela nao tern assinatura. Muitos afirrnam que Paulo seja 0 autor de Hebreus.
Existem diversos pontos de contato entre 0

... . . . .... . ·
•
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Antes de 70 d.C.

Vista que temas um grande
sumo sacerdate, Jesus, FiIha de Deus, que penetrou
nos ceus, retenhamas firme- •
mente a nassa canfissaa.
Porque niio temos um sumo:

nidade para sofrer ern rrosso lugar. Arraves de sua

perseveran~a, Ele se tornou nosso grande Sumo
Sacerdote. N a medida em que 0 autor de Hebreus
desdobra essas verdades, torna-se claro que nao
estamos sos em nossos sofrimentos; estamos rodeados de uma grande multidao de fieis testernunhas, e nos tarnbem devemos perseverar na fe,
olhando para Jesus, 0 nosso grande Sumo Sacerdote, enquanto corremos a carreira rumo ao reino
eterno de Deus.

• Destinatario:

... ... . ....

Melhor (gr. kreitton)

A Essencia
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Capitulo 23

conteudo deste livro e 0 conteudo de outras cartas
de Paulo:
1. A preexistencia e 0 poder criador de Jesus
(Hb 1.1-4; CI1.15-17)
2. A concessao de dons pelo Espfrito Santo
(Hb 2.4; 1 Co 12.11)
3. A hurnilhacao de Cristo (Hb 2.14-17;
Fp 2.5-8)
4. A nova alianca (Hb 8.6; 2 Co 3.4-11)
Contudo, nem a Igreja primitiva estava de
total acordo sobre quem a escreveu. Embora a
igreja oriental garantisse que desde cedo que
Paulo era 0 autor, a maioria das igrejas ocidentais
nao garantia a auto ria paulina antes do final do
quarto e inicio do quinto seculo, A autoria paulina era entao aceita no ocidente ate que foi questionada novamente durante a Reforma. Alguns
obstaculos a autoria paulina sac as seguintes:
1. Hebreus e anonimo, enquanto que as outras 13 cartas de Paulo come~am identificando-o como 0 remetente.
2. Hebreus nao contem saudacoes nem ora-

3.
4.
5.
6.

Uma representacao artistica das vestes do sumo sacerdote.

'rao pelo povo como as cartas de Paulo

do ern 13.23 seja a mesrno que viajou corn Paulo

tradicionalmente contern.
Hebreus nao usa a frase "Cristo Jesus", como
as cartas de Paulo frequentemente fazem.
Estilisticamente,o grego de Hebreus parece mais polido do que 0 de Paulo.
0 vocabulario e a argumentacao sac diferentes das cartas de Paulo.
0 autor de Hebreus afirma que a salvacao:
comecando a ser anunciada pelo Senhor,foi-nos, depois, conftrmada pelos que a ouviram
(2.3). Isto parece inconsistente com as
alegacoes de Paulo em outras passagens
de que ele nao recebeu 0 evangelho de
homem algum, mas por uma visao de Jesus
Cristo (GI1.12).

em sua segunda e terceira viagens missionarias, 0
autor e alguem que conhecia Tim6teo e viveu no
primeiro seculo d.C.; (2) 0 autor tinha urn completo conhecimento do Antigo Testamento; e (3)
ele era urn pregador e/ou escritor eloquente. In-

A luz das contestacoes a autoria paulina, e
melhor admitir que a identidade do autor de
Hebreus seja incerta. Algumas coisas sac mais
certas: (1) presumindo que 0 Tim6teo menciona-

dependentemente da identidade do autor, a Igreja primitiva tinha razao para associa-la a Paulo ou
a urn de seus cooperadores intimos e para a aceitarem no canone, Embora algumas questoes
permane~am sem respostas, a Igreja, na pratica,
tern concord ado com a decisao da Igreja primitiva de aceita-la nas Escrituras. Os cristaos veem
Hebreus como uma importante testemunha da
identidade e rninisterio de Jesus como 0 Filho de
Deus e nosso grande Sumo Sacerdote.

DESTINATARIOS

•

Assim como estamos incertos da identidade
do autor de Hebreus, estamos igualmente incertos
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de onde vivia

0

GENERO E ESTRUTURA

povo que a recebeu. Possivelmen-

te temos uma pista em 13.24 onde se afirma que:
Os da Itdlia vos salida. Todavia, esta afirrnacao
pode ser interpretada

de duas maneiras:

da Italia" pode estar

referindo-se

eram da Italia, mas estavam
terra estrangeira

Paulo: Aquila e Priscila);

(1) "Os

vivendo

a situacao

a terra n.atal (semelhante

Alguns veem Hebreus como uma episrola;
porern, embora 0 livro tenha uma conclusao
epistolar, e1e nao corneca com uma saudacao ou
bencao epistolar, Outros, observando
que 0 li-

a pessoas que

e enviavam suas

em uma

saudacoes

vro contern

para

Hebreus

dos amigos de

uma

is so pode significar que

(2) A

a carta foi escrita para a Italia.

este

frase pode

sem nenhuma

mencao cxplicita do

publico do livro, podemos

apenas falar em term os

gerais sobre as caracteristicas
sua localizacao

0

conteudo

·: I.

e a argu-

sacriflcio de animais.

grande

Sumo

que agora

Sacerdote

tema sacrificial do judaismo.

que Jesus

consistentemente

descrito

esta mostrando

que Jesus fez

maior e final sa-

e

entre

Jesus e a destruicao

0

supremo

sacrificio

0

sacerd6cio de Cristo

··

D. Transicao: ja que temos um grande:
Sumo Sacerdote, aproxime-se, fique fir- :
•
me, e considere (Hb 10.19-25)
•
: III. Aplicacao prafica: vivendo pela f8
(Hb 11-13)

crificio quando Ele ofereceu a si mesmo,
dificil
crer que ele nao teria explicitamente
apontado 0
relacionamento

:

(Hb9-10)

0

autor de Hebreus
0

Filho, 8 superior a Moises

B. Sacerdote da Nova Alianca (Hb 8)
C. 0 sacrificio sacerdotal de Cristo

templo ainda esteja sendo usado e que 0 livro
deve ser datado antes da destruicao do templo
0

0

A. 0 sacerd6cio da ordem de Melquisedeque :
(Hb 7)
:

presente

(7.8; 9.6,7,9,13; 13.10). Isso po de indicar que

em 70 d.C. Alern do mais,

Filho, 8 superior aos anlos

(Hb 7-10)

e

ritual sacrificial

no tempo

0

II. Explicacao bfblica:

e0

Uma data anterior

0

.

(Hb 5.1-7.10)

de uma nova alianca,

parece provavel.

ou uma

C. Tendo um grande Sumo Sacerdote: fique :
firme e aoroxirne-se (Hb 4.14-16)
•
0.0 Filho como 0 grande Sumo Sacerdote :

nao hi como voltar para a antiga alianca do sisa 70 d.C.

serrnao,

(3.1-6)

na fe (3.14; 4.14;

firmes

10.23) e argumenta

Sem saber por certo se

Declaracao teol6gica: a superioridade de:
Cristo (Hb 1-6)
:

B. Jesus,

intern a irnplica que os cr is tfio s

a ficarem

serrnoes.

(12)

judeus estavam considerando
voltar ao sistema
sacrificial do antigo pacto do judaismo'. Eles sao
exortados

de

A. Jesus,

OCASIAO E DATA
A evidencia

serie

livro e uma 56 carta, urn 56

Hebreus.

os dias de festa e os ritos do

templo, incluindo

descrevem

e

mentacao da carta parecem indicar que os destinatarios eram cristaos judeus familiarizados com
o Antigo Testamento e tentados a voltar ao judaismo, observando

orais,

do publico, e nao de

0

geografica.

caracteristicas

como urn sermao ou ate mesmo como

serie de serrnoes, a estrutura do livro dificil de
identificar e esbocar, Por esta razao, nao ha urn
esboco universalmente
aceito para 0 livro de

estar se referindo aos cristiios da Italia que estayam enviando suas saudacoes para uma cidade nao
especificada, logo, a carta foi enviada da Italia,
Portanto,

..

Sumo Sacerrfote

de

do templo.

+
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A. Exemplos de f8 (Hb 11)
B. Estilo de vida de fe (Hb 12-13)

···.

A Essencia

Capitulo 23

do Novo Testamento

MENSAGEM

o dos anjos (que agora 0 adoram). Esta posicao
de honra sera sempre dele, mesmo depois que os
ceus e a terra que Ele fez ficarem desgastadas
como roupas velhas. E assim como as roupas
velhas, des serao substituidos, mas Ele permanecera 0 mesmo.

I. Declara~ao teologica: a superioridade
de Cristo (Hb 1 - 6)
A. Jesus,

0

Filho, e superior aos anjos (1 - 2)

o

autor de Hebreus considera que esta vivendo em urn momenta significante da historia
porque "antigamente"Deus falou pelos profetas,
e durante 0 tempo dele ele tern falado pelo Seu
Filho, Jesus (1.1; 2.9). Como Filho de Deus,
Jesus e superior aos profetas e ate aos anjos.
Como Filho de Deus, Ele e 0 resplendor da
gloria de Deus e a exata representacao da Sua
natureza.
Embora a vinda do Filho nao tivesse ocorrido ate "nestes ultimos dias", 0 Filho tern estado
no mundo muito antes desta epoca, Alias, Ele
e creditado como 0 Criador do mundo (1.2,3)
que lancou os fundamentos da terra e fez os
ceus com as Suas maos (1.10). Alem disto, Ele
e creditado como Aquele que sustenta 0 mundo
pelo poder da Sua palavra. Apesar da sustentacao do mundo

e

Porque este Filho, Jesus, maior do que os
profetas e as anios, existe uma maior responsabilidade para aqueles que ouvem a mensagem e a aceitam, e um maior [ulzo para aqueles
que nao 0 fazem. Olhando de volta para a lei do
Antigo Testamento, 0 autor de Hebreus argumenta que: "se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transqressao e desobedlencia recebeu a justa retribuicao, como escaparemos nos, se nao atentarmos para uma tao
grande salvacao?"
B.Jesus,

pelo Filho, os scu s habitantcs

pecaram e tiveram necessidade de purificacao,
Filho, portanto, veio ao mundo para traze-lo
de volta ao seu estado original fazendo purificacao pelo pecado do povo. J a que os filhos de
Deus (a humanidade) eram de carne e sangue,
o Filho tambern se tornou como eles para que
Ele pudesse tornar-se urn sumo sacerdote misericordioso e fiel a fim de oferecer urn sacrificio pelo pecado deles (2.14-18).
Depois que isto se cumpriu,]esus retornou a
Sua posicao de autoridade no ceu, Embora esta
posicao fosse, em muitos aspectos, urn retorno,
Ele era agora nao so 0 Criador e Mantenedor do
mundo, mas tambern 0 seu Redentor e Sumo
Sacerdote. Portanto, embora Ele fosse por urn
pouco de tempo feito menor do que os anjos, Ele
foi agora coroado de gloria e honra, e todas as
coisas criadas estao agora debaixo da Sua autoridade (2.6-8). Ele e agora 0 Herdeiro de todas
as coisas e tern urn nome mais excelente do que

0

Filho, e superior

a Moises (3.1-6)

No capitulo 2, 0 autor chamouJesus de "misericordioso e fiel sumo sacerdote" que fez expiacao
pelo "pecado do povo" (v.l7). Este tema e desenvolvido largamente no decorrer do restante do
livro. Mas, por enquanto, 0 autor continua a enfatizar a importancia peculiar da filiacao de Jesus,
cornparando-o com Moises. Moises e 0 profeta
que escreveu os primeiros cinco livros do Antigo
Testamento, libertou 0 povo da escravidao do
Egito por meios miraculosos, e 0 conduziu a Terra Prometida. Os judeus dos dias de Jesus estavam
ate esperando que urn profeta como Moises surgisse (Dt 18.15-19). Com estas coisas em mente,
Moises poderia ser visto como 0 principal profeta em toda a historia da salvacao de Deus, ate a
chegada do Filho. Desta comparacao, 0 autor
conclui que embora Moises fosse urn fiel servo de
Deus, a posicao de Jesus como Filho fiel e digna
de maior gloria do que a posicao de Moises como
servo.

o

+
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C. Tendo um grande Sumo Sacerdote: fique
firme e aproxime-se (Hb 4.14-16)
Nos ultimos tres versiculos do capitulo 4, 0
aviso em 3.7 - 4.16 e amortecido com uma
mensagem de esperan~a; Devemos ficar firrnes
em nossa fe porque temos algo que aqueles que
seguiam Moises nao tinham, isto e.] esus, 0 Filho
de Deus, como 0 nos so grande sumo sacerdote.
Ele simpatiza com as nossas fraquezas e nos da
confianca para aproximarmos do trono de Deus e
recebermos misericordia nos momentos de necessidade. Estes tres versiculos servem como uma
transicao para 0 pr6ximo capitulo e instila uma
curiosidade em seu publico pelo que ele esta por
dizer concernente 0 distinto sacerdocio de Jesus.

Tendo comparado Jesus com Moises, 0 autor
agora com para as pessoas que seguiam Moises com aquelas que estavam seguindo a Jesus. Ele explica que aqueles que seguiam Moises no deserto tinham cora~oes mcradulos e
pecavam contra Deus. Consequentemente,
embora eles tivessem ouvido a mensagem de
Deus, eles nao conseguiram entrar porque
seus ouvidos nao estavam unidos a fe (3.19).
Tarnbern temos ouvido esta mensagem, e este
descanso ainda esta disponfvel para aqueles
que crerem e perseverarem ate 0 fim (4.2).
Ele, portanto, da a segunda advertencia do livro: Hoje, se ouvirdes a Sua Val, nao endure9ais os vossos cora90es (4.7b) e resolve, Procuremos, pais, entrar naquele repouso, para
que ninguem caia no mesmo exemplo de desobeolena« (4.11).

D. 0 filho como
(Hb 5.1-7.10)

o

..

..

grande Sumo Sacerdote

capitulo 5 come<;acomparando 0 sacerdocio
deJesus com 0 de Aarao. Existem algumas semelhancas: (1) em ambos os sacerdocios, Deus escolhia urn homem para ser 0 sumo sacerdote; (2)
ambos ofereciam ofertas e sacriflcios pelos pecados

Parte sui do deserto de Para, onde os israelitas peregrinaram.

.

0

. .

+
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dos hornens; (3) ambos, em sua humanidade,
tratavam gentilmente conosco e eram simpaticos
as nossas fraquezas. Entretanto, as diferencas
principais distinguem 0 sacerd6cio de Jesus do
sacerd6cio de Aarao: (1) embora Jesus Fossetentado em tudo, como nos somos, Ele nao pecou;
(2) como urn sacerdote sem pecado, Jesus nao
tinha de oferecer sacrificios por si mesmo como
Aarao fazia; (3) Jesus nao pertencia ao sacerdocio
Ievitico, dos descendentes de Levi, mas e Filho de
Deus, e sacerdote para sempre "segundo a ordem
de Melquisedeque"; (4) Jesus foi perfeito e tornou-se, para todos aqueles que nele crerem, a
Fonte da eterna salvacao,

sobre a importancia de Melquisedeque. Ele se
volta para Genesis 14, na passagem onde Abraao
paga Melquisedeque 0 dizimo e observa que (1)
Melquisedeque era urn sacerdote de Deus; (2) seu
nome significa "rei de justica"; (3) seu titulo "rei
de Salem" significa "rei da paz". Entao, pode-se
dizer que ele e ao mesmo tempo sacerdote e rei da
paz e justica. Alern disso, entretanto, a narrativa
bfblica e silenciosa concernente a identidade e
origem de Melquisedeque. Nenhuma genealogia
e dada, e seus pais nao SaD identificados. Nao ha
rnencao quanta ao seu nascimento ou a sua morte. Este silencio cobre de misterio a identidade de
Melquisedeque como sacerdote e rei. Literariamente falando, ele misteriosamente entra na
narrativa e depois sai. Este misterio se aprofunda
quando se considera que relacionamento este
"sacerdote de Deus" tern com os sacerdotes dos
reis de Israel sob a Lei de Moises,
autor de Hebreus come<;:aa responder esta
pergunta explicando que 0 dizimo de Abraao
para Melquisedeque mostra que Abraao e todos
os sacerdotes descendentes seus SaD inferiores a
Me1quiscdeque. Ele faz isto em dois passos.
Primeiro, ele explica que aquele que paga 0 dizimo e inferior aquele que 0 recebe. ja que
Abraao pagou 0 dizimo a Melquisedeque, ele
reconheceu que era inferior a Melquisedeque,
que 0 recebeu. Segundo, 0 autor argumenta que
o dizimo de Abraao para Melquisedeque mostra
que os levitas tambem sao inferiores. Levi (de
quem descendem os sacerdotes levitas) ainda
estava no lombo de Abraao quando ele pagou 0
dizimo; portanto, seus filhos estavam participando desta oferta com ele. Para 0 leitor moderno
este segundo passo na linha de raciocinio do
autor e urn pouco estranho. Seu ponto principal,
entretanto, e bastante claro: 0 sacerd6cio de
Melquisedeque e maior do Abraao e do que 0
sacerd6cio levitico que descendeu dele.

Acabando de fazer a cornparacao entre 0 sacerd6cio de Aarao e 0 de Melquisedeque, 0 autor
de Hebreus expressa uma preocupacao com os
seus leitores. Eles se tornaram "negligentes
para ouvir". Embora a esta altura eles ja devessem estar prontos para urn ensino mals profundo, eles, espiritualmente, ainda sac criancas,
Ele os repreende, portanto, pela falta de maturidade e 0 perigo de se afastarem da te. Mas, ele
amortece esta advertencla com a garantia de
que, apesar do fato de estar falando com eles
desta maneira, ele esta convencido de coisas
melhores para eles: Deus nao e injusto. Ele nao
se esquecera de seus atos de amor. Se eles forem pacientes como Abraao, tarnbern herdarao
as promessas divinas. Deus nao pode mentir, e
eles tarnbern entrarao no lugar santo que Jesus, 0 sumo sacerdote, entrou antes deles.
II. Explica~ao biblica:
Cristo (Hb 7 - 10)

0

o

sacerdoclo de

A. 0 sacerd6cio da ordem de Melquisedeque

i!:!Qll

B. Sacerdote da Nova Alianca (Hb 8)

Ap6s 0 terceiro aviso, 0 autor recomes:a de onde
havia parado em 5.10, continuando a discussao

A pergunta provavel de estar avolumando-se
na mente do lei tor e: "Como pode 0 sacerd6cio

•
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o veu do templo

e uma cortina que separava 0 lugar santfssimo do lugar santo. So mente 0 sumo sacerdote tinha perrnissao
de passar pelo veu, e somente no Dia da Explacao.

promessa, a que se refere, eo Salmo 110.4, que
afirma que 0 Rei messianico seria um sacerdote
eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.Ja que
este sacerd6cio esta fundamentado nesta promessa, e nao na Lei,Jesus nao esta desqualificado por ter nascido na linhagem real de juda,
e nao na linhagem sacerdotal de Levi. Ao
contrario, Ele e urn sacerdote de urn tipo diferente, urn sacerdote santo, inocente, e puro, cujo
rninisterio e permanente e celestial. Como tal,
Ele ofereceu a si mesmo como sacrificio de uma
vez por todas e pode tambem saluar perfeitamente as que par ele se chegam a Deus, vivendo sempre
para interceder par eles (7.25-27). Jesus deve,

de Me1quisedeque substituir 0 sacerdocio levitico quando e1e e sancionado pe1a Lei de Moises?" 0 autor de Hebreus argumenta que a Lei
de Moises nomeou sacerdotes que eram fracos
e precisavam oferecer sacrificios pelos seus
proprios pecados antes de oferecerem sacrificios
pelo povo (7.27). Porque esses sacerdotes eram
mortais, toda uma sucessao de sacerdotes era
necessaria. Havia, portanto, a necessidade de
urn sacerdote embasado nao na antiga lei, mas
em algo mais permanente. 0 autor encontra
esta perman en cia no sacerdocio de Jesus porque
o mesmo nao esta embasado na antiga lei, mas
na promessa de Deus, que veio antes da lei. Esta

+
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portanto, ser visto como "a garantia de uma
melhor alianca" do que a de Moises e dos sacerdotes leviticos (7.22-24).

·

e do verdadeiro taberndculo (8.2). Ele corneca
pintando para os seus leitores urn quadro do
santuario terre no da primeira alianca. Ele os
lembra de que 0 tabernaculo terreno era composto de dois ambientes. 0 primeiro era chamado de santo dos santos e somente era aberto para
o sumo sacerdote uma vez por ana quando ele
sacrificava no Dia da Expiacao (9.1-7; 10.3).
Esse limitado acesso a Deus e continua necessidade de sacrificio revel a as limitacoes do antigo
sistema. 0 mesmo nao podia restaurar plenamente 0 relacionamento do adorador com Deus,
e 0 sangue de animais nao podia tirar 0 pecado
(9.8-10; 10.4). 0 antigo sistema era ineficiente
e precisava ser substituido.
Diante destas deficiencias, os deveres sacerdotais de Jesus nao foram realizados em urn
santuario terre no, uma mera copia do celestial,
mas no proprio santuario celestial (9.24).
Quando Jesus fez isto, Ele nao ofereceu 0 sangue de animais continuamente,
mas 0 Seu
proprio sangue, de uma vez por todas (9.12).
Porque Jesus ofereceu este sacrificio superior,

Destaque grego

Grego (}la(J1fK1f (diatheke). A allan- :
: 9a (diatheke) um acordo legal entre duas :
: partes (GI 3.15) ou um documento de trans- :
: terencia de propriedade do falecido para um :
: herdeiro (Hb 9.16). 0 AT grego influenciou
: uso de diatheke no NT, onde a allanca foi um :
: acordo pelo qual 0 povo de Deus a Ele se:
: vinculava. 0 NT frequentemente menciona:
: tres allancas do Antigo Testamento: (1) a:
: alianca com Abraao (Gn 12.1-3; 15.1-21;:
: 17.1-27), (2) a allanca mosaica (Ex 20.1 -:
: 24.8 ), e (3) a nova atlanta (Jr 31.31-34), e •
: muitas vezes centra-se na relacao entre a
: alianca mosaica e a nova allanca (por ex., 2
Co 3.6,14). Mais da metade das ocorrencias
de diatheke acontecem em Hebreus, onde
Jesus e retratado como mediador de uma
nova auanca, uma auanca superior a auanca
mosaica (Hb 7.22; 8.6,8-10; 9.15). Assim
como a alianca mosaica foi inaugurada com:
sangue, assim 0 novo pacto foi inaugurado :
com 0 sangue de Jesus (Hb 10.18-28; 13.20; :
: cf. Mt 26.28, 1 Co 11.25).
:
: Alian~a.

e

·

·

0:
.

ern urn sarrtudr io superior,

.

0

pecado

e

D. Transicao: ja que temos um grande Sumo
Sacerdote, aproxime-se, fique firme, e
considere (Hb 10.19-25)

C. 0 sacriffcio sacerdotal de Cristo
(Hb 9 -10)
No capitulo 8,0 autor de Hebreus desenvol0 que significa Jesus ser 0 mediador desta
melhor alianca. Ele cita Jeremias 31longamente para dar prova biblica de sua afirrnacao de
que a nova alianca veio para substituir a antiga.
A partir desta passagem, ele conclui que: Dizen do novo concerto, envelheceu 0 primeiro. Ora,
o que foi tornado velho e se envelhece perto estd de
acabar (8.13).
Com isto em vista, 0 autor volta sua atencao
para apresen tar Jesus como ministro do santudrio

Ele tirou

obteve redencao eterna para todo 0 povo de
Deus e promulgou a nova alianca predita por
Jeremias (9.11-13; 10.16,17). Ao fazer isso, Ele
trouxe 0 perdao; e onde existe 0 perdao, nao
existe mais a necessidade de uma oferta pelo
pecado (10.18).

ve

•

A luz do que Jesus havia feito, 0 autor encoraja os seus lei to res a: (1) ter confianca para
entrar no lugar santo por meio do sangue de
Jesus; (2) aproximar-se com urn coracao sincero
com plena garantia da fe, com a consciencia
limpa e 0 corpo puro; (3) permanecer firmes na
fe sem vacilar; (4) nao deixar de se reunirem com
os outros crentes; e (5) encorajar uns aos outros
em vista da aproximacao do dia da salvacao
(10.19-25) .
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batalha se esforiaram, puseram emfugida os exercitos dos estranhos (11.33,34). Ele nota que estes
nao receberam 0 que foi prometido enquanto
viveram por que: proven do Deus alguma coisa
melbor a nosso respeito, para que eles, sem nos, ndo
fossem aperfeuoados (11.40). Estes exemplos
mostram que os cristaos nao estao sozinhos em
suas aflicoes, mas estao unidos na fe e na esperan<;a de todos os que vieram antes deles. Alern
disto, os cristaos veem as promessas de Deus
desde as eras antigas se tornando realidade durante 0 seu proprio tempo de vida.

Agora QueJesus la substituiu 0 sistema sacrificial, nao existe outro sacriffcio para aqueles que
rejeitam. 0 autor, portanto, adverte aos seus
leitores a perseverarem em sua f8; aqueles que
recuarem estao: (1) pisoteando 0 Filho de Deus;
(2) profanando sangue da alianca; e (3) insultando 0 Espfrito da graga. Tais pessoas sotrerao
o castigo de Deus. Portanto, autor encoraja
seus leitores a olharem para tras, para os sofrimentos anteriores, e continuarem a persistir
em fazer a vontade de Deus. Nesta forma, eles
podem receber as promessas de Deus, em vez
do Seu jufzo.

°

°

°

III. Aplica~ao pratlca: vivendo pela
(Hb 11 -13)

« --

B. Estilo de vida de fe (Hb 12-13)
Fixe os olhos emJesus epersevere na disciplina
{Hb 12.1-17}. Diante destes exemplos de fe, 0
autor de Hebreus encoraja seus leitores a olharem parajesus com a mesma intensidade que urn
atleta fuca a atencao em seu alvo. E, assim como
o atleta, eles devem continuar com perseveranfa e se livrarem de qualquer pecado que possa
faze-los tropec;ar na corrida da vida. Jesus mesmo
foi exemplo disto: ao fixar Seus olhos na alegria
adiante, Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, e sentou-se a direita do trono de Deus

Ie

A. Exemplos de Fe (Hb 11)
No capitulo 10,0 autor de Hebreus encoraja
seu publico a encontrar suporte e encorajamento reunindo-se com os outros crentes. Mais uma
vez, ele volta sua atencao para a comunhao da fe
cornum. Ele explica que afi e 0jirme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que
se niio veem (11.1). Ele menciona Abel, Enoque,
Noe, Abraao e Sara, e depois explica que Todos
estes morreram nafe, sem terem recebido aspromessas, mas, uendo-as de longe, e crendo nelas, e abracando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra (11.13). Estas pessoas buscavam
uma patria celestial que era me1hor do que a
deles, e Deus preparou uma cidade celestial para
eles. A lista dele continua com relatos sobre a fe
de Isaque,J aco.] ose, Moises, e Raabe. Ele lamenta nao ter tempo de comentar sobre Gideao,
Baraque, Sansao, jefte, Davi, e Samuel, e dos
profetas os quais, pela fe, venceram rein os,praticaram a justua; alcaniaram promessas, fecharam as
bocas dos leoes, apagaram aforia dofogo, escaparam
do jio da espada, da fraqueza tiraram forcas, na

(12.1-3). Ao olharem para Jesus, os leitorcs po-

•

deriam ver que os seus sofrimentos eram pequenos comparados com os de Jesus. Eles ainda nao
tinham sofrido a ponto de derramar sangue,
como Ele fez.
Se Jesus, 0 Filho de Deus, passou por esse tipo
de aflicao, segue-se que os cristaos poderao sofrer
de maneira semelhante. Deus disciplina aqueles a
quem ama (12.5,6). 0 autor, portanto, encoraja
seu publico dizendo que a perseveranC;a deles e
uma forma de disciplina de Deus que revela que
eles sac filhos amados do Senhor. Embora esta
disciplina lhes parec;a desagradavel no inicio, e
para 0 bem deles e produzira 0 fruto da paz e
justica posteriormente (12.11).
Monte Sinai versus monte Siao(Hb 12.18-24).
Nesta secao, 0 autor enfatiza as bencaos da fase
da historia de salvacao deles, voltando a atencao
para uma cornparacao entre os dois montes
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sagrados.O primeiro e 0 monte Sinai, onde Moises recebeu a lei. Ele relembra seus leitores que
quando Deus se deu a conhecer neste monte, 0
mesmo foi tocado por urn fogo ardente, trevas,
escuridao e urn redemoinho, e com sons de trombetas. As palavras de Deus encheram 0 ar de urn
modo tao assustador que aqueles que ouviram
rogaram que nenhuma palavra mais lhes fosse
dita. 0 povo nao podia nem mesmo tocar na
montanha, ou seriam condenados a morte. Moises
mesmo disse: Estou todo assombrado e tremendo
(12.21). Em vez disto, eles tinham chegado ao
monte Siao, na cidade do Deus vivo (a Jerusalem
celestial). Ali 0 clima e de celebracao e cornunhao.
Ali estao as miriades de anjos reunidos,juntamente com a assembleia dos primogenitos cujos nomes estao escritos no ceu - isto e, Deus que e 0
juiz de todos, os espiritos dos justos aperfeicoados,
e Jesus (0 Mediador da nova alianca),

aos leitores que Deus os prepare com tudo 0 que
born para fazer a Sua vontade; (2) incita-os a
receber Sua palavra de exortacao; (3) informa-os
que Timoteo foi solto e talvez venha com ele
para visita-los em breve; e (4) salida todos os
lideres e santos.

e

CONClusAo
Hebreus, talvez mais do que qualquer outro
livro do Novo Testamento, convida-nos a perseverar em nossa fe e ficar firmes na mensagem de
Jesus. Ele nos lembra de que muitas pessoas de fe
perseveraram nas aflicoes e perseveraram mesmo
quando as promessas de Deus pareciam infinitamente distantes. Ele nos lembra de que 0 proprio
Jesus nao era estranho ao sofrimento; como 0
Filho de Deus, Ele era maior do que os prof etas
e anjos, todavia, entrou na humanidade para sofrer
de maneiras impensaveis, Em tudo isto, Ele nao
pecou. Por Sua perseverans:a, Jesus deixou urn
exemplo para nos em justica e tornou-se 0 maior
sumo sacerdote que 0 mundo ji conheceu. Nos
nao cstarnos sozinhos em nossas aflis:6esj estamos

Pela quinta vez no livro, 0 autor pausa para advertir sua plateia. Desta vez, 0 aviso e: Vede
que nao rejeiteis ao que tala; porque, se nao
escaparam aqueles que rejeitaram 0 que na terra os advertia, muito menos nos, se nos desviarmos daquele que dos ceus (12.25). Deus
ira abalar 0 mundo e remover tudo 0 que pode
ser abalado. Entretanto, 0 reino que recebemos
e urn reuno que nao sera abalado; os leitores
devem, portanto, oferecer seus servlcos a Deus
com reverencia e temor porque Deus e fogo
consumidor (12.26-29).

rodeados de uma multidao de testemunhas fieis;
e tambern devemos perseverar na fe, olhando para
Jesus Cristo, 0 nosso supremo sumo sacerdote,
enquanto corremos a maratona em direcao ao
reino eterno de Deus.

e

untas para

Exorttuiies praticas e benfiio {13.1-25}. 0
final do livro e composto de uma longa lista de
exortacoes praticas encorajando os leitores a
serem hospitaleiros, morais, dados a oracao,
louvar a Deus continuamente, permanecerem
firmes na verdade, e assim por diante. A carta
conc1ui com uma bencao sucinta que: (1) deseja

+
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1. Hebreus tern a maior entase na perseveranca
para a salvacao. Como isto se encaixa com
os outros textos do Novo Testamento que
parecem indicar que a salvacao esta eternamente segura?
2. Se Jesus e 0 sumo sacerdote e nenhum outro
sacriffcio e necessario, que implicacoes isso
tern para 0 conceito do sacerdoclo do cristao?

3. Por que este livro e tao util para os cristaos
judeus?

•..

,

7-Ie6reuJ'- (J nossoJrantie Sumo Sar.m(ofe
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NOTAS

4. Se Jesus e 0 nosso sumo sacerdote cujo
autossacriffcio e suficiente para pagar pelos
nossos pecados, precisamos de mais alguma
coisa para ser salvos?
5. Voce ja confia no sacriffcio de Cristo para a
sua salvacao?

1. Embora essa carta tenha aplicacoes praticas para os
gentios,o fato de que a circuncisao nao e mencionada e uma evidencia de que 0 autor estava mais preocupado com a volta dos judeus para 0 judaismo do
que com a conversao de gentios ao judaismo.

.

•
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Carta a Tiago pode ter sido a primeira do Novo Testamento a ser escrita. Ela
une 0 Antigo e 0 Novo Testamento. Ele escreve "as doze tribos que andam
dispersas", e obviamente quer dizer "os judeus cristaos que moravam fora da
Terra Santa". Tiago era 0 meio-irmao de Jesus Cristo e foi convertido quando Jesus
lhe apareceu em Seu corpo ressurreto (1 Co 15.7).Aparentemente,ele nunca saiu da

AUTOR

Judeia e foi urn dos pilares da igreja de Jerusalem
(Gl 2.9). Tiago reflete a mente hebraica: ele e
consciente, austero e legalista. A tradicao fala de
seu martirio em 62 d.C. Tiago escreve aos cristaos
que ainda estao frequentando a sinagoga (2.2). Ele
escreve frases curtas, concisas, que sintetizam a
verdade, urn estilo encontrado nos livros da sabedoria do Antigo Testamento.

A maioria dos estudiosos biblicos concorda
que Tiago, 0 meio-irrnao do Senhor (Gll.19),
escreveu esta epistola. Entretanto, dois outros
individuos com 0 nome de Tiago sao mencionados no Novo Testamento e podem ter escrito esta
epdsto]a , 0

Tiago, filho de Maria e Jose,

• Autor:

melo-irrnao de Jesus
Destinatarios:

As doze tribos da dispersao

Local da escrita:

Desconhecido

Data:

40-42 d.C.

Palavra-chave:

Tentacoes (gr. peirasmos)

Versfculo-chave:

Bem-aventurado a varao que
satre a tenta9ao; porque,
quando tor provado, recebera a coroa da vida, a qual a
Senhor tem prometido aos
que a amam (1.12).

I

·

.

.......

•

prirneiro

e

0

apostolo

Tingo, tilho de

Zebedeu (Mt 4.21), que provavelmente nao escreveu esta epistola. Este Tiago foi martirizado
por Herodes (At 12.2) e nao poderia estar disponivel para escrever esta carta. 0 outro Tiago era
urn apostolo (Mt 10), chamado de Tiago, 0 menor
(Mc 15.40). Ele provavelmente era 0 filho de
Alfeu (Mt 10.3) e possivelmente 0 filho de Maria
(Mt 27.56; Mc 15.40). Contudo, pouco se sabe
sobre ele, entao a maioria dos estudiosos pensa
que ele nao seria responsavel pelas fortes conviccoes desta epfstola.
Tiago,o meio-irmao de Jesus, era forte 0 suficiente para presidir sobre a desavenca no Concilio de Jerusalem (At 15), e por causa de sua influencia que saiu daquele conselho, ele parece ser
o mais provavel autor desta epistola.
Tiago foi mencionado inicialmente em Mateus 13.55, quando os filhos de Maria, a mae de
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Uma maquete de Jerusalem no primeiro seculo d.C. mostrando a fortaleza romana de Antonia com suas imponentes torres
bem ao norte do monte do Templo. A esquerda da fortaleza esta 0 poco de Betesda. onde Jesus realizou um de Seus milagres.
foram mencionados: "Tiago,Jose, Sirnao e
Judas. A palavra "Tiago" e a traducao [para 0 in," N esse 1ugar,
g 1es, "James "l d 0 h ebrai
raico "Jaco.
Mateus usa a palavra normal para "irrnao", mas
alguns ja tentaram interpretar esta expressao de
outra forma. A igreja ortodoxa grega afirma que
os quatro "irrnaos" de Jesus sac considerados
"meios-irmaos", filhos de urn casamento anterior
de Jose. Mas nao existe evidencia para apolar este
ponto de vista. A igreja cat6lica romana os considera como primos - filhos de uma irma da virgem
Maria. Porem, Mateus usa a palavra grega adelphos
para "irmao", e Paulo tambern em Galatas 1.19,
sugerindo que Tiago foi 0 primogenito de Jose e
Maria ap6s a conceicao virginal de Jesus.
Tiago e os outros meios-irrnaos de Jesus nao
reconheciam que E1e era 0 Messias, nem criam
nele 00 7.5). Paulo explica que Jesus ressurreto
apareceu a Tiago (1 Co 15.7), e esta experiencia
aparentemente conduziu Tiago a fe em Jesus
como 0 Messias. Como urn dos lideres da Igreja
Jesus,

priIllitiva,

c

natural prcsurnir que Tiago se con-

verteu a Jesus Cristo apos a crucificacao e ressurreicao e rapidamente se tornou 0 lider da cornunidade crista em Jerusalem por consentimento
comum dos cristaos da Igreja primitiva.
Os pais da Igreja primitiva dao evidencias da
epistola de Tiago. Origenes (c. 200 d.C.) citou a
epistola de Tiago, mas declarou que nao tinha
certeza de qual Tiago a escrevera. Referencias
indiretas (frases tiradas da epistola de Tiago)
foram encontradas antes da epoca de Origenes.
Estas retrocedem a Clemente de Roma que escreveu no final do primeiro seculo. Contudo,
estas citacoes sac verdades biblicas gerais que
poderiam ser parafraseadas de Tiago ou de outras fontes.
Os cristaos gentios nao estavam tao preocupados com a lei como estavam os cristaos judeus, isto
e, a controversia entre a fe e a lei. Na medida em
que a igreja foi se tornando mais focalizada nos
gentios e menos nos judeus, menos atencao era

A
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dada ao livro de Tiago. Contudo, 0 livro de Tiago
fornece urn quadro balanceado de boas obras
como evidencia da verdadeira Fe.Tiago nao tinha
utilidade para pessoas que somente professavam
a fe religiosamente ou que nao viviam de acordo
com a Palavra de Deus (1.23). Ele tambem tinha
uma profunda desconfianca quanta aos ricos
(1.10; 5.1-3), e ao mesmo tempo exercitava simpatia pelo pobre (2.5). Tiago nao se chamava de
ap6stolo, tampouco se elevou nem mesmo a dignidade de ser chamado de "irrnao", mas, simplesmente se introduz como; Tiago, servo de Deus e do
Senhor Jesus Cristo (1.1).

DESTINATARIOS
A epistola e enderecada "as doze tribos que
andam dispersas" (1.1). Logo, parece que Tiago
esta escrevendo para os companheiros cristaos
judeus que residem em todo 0 Imperio Romano.
Muitos deles podem ter visitado Jerusalem nas
diversas festas e teriam buscado instrucao e direcao de urn lider da principal igreja do cristianismo:
a igreja de Jerusalem. Eles iriam querer saber 0
que significava ser urn cristae em sua vida cotidiana como crentes messianicos.

OCASIAo E DATA
Embora alguns eruditos acreditem que Tiago
escreveu este livro no final de sua vida (c. 62 d.C.),
outros eruditos acreditam que ele escreveu olivro
em uma data anterior, isto e, aproximadamente 40
d.C., que e provavelmente mais exato. Portanto,
a carta de Tiago pode ser urn dos primeiros (se
nao 0 primeiro) livros do Novo Testamento.
Primeiro, Tiago chama os lideres da igreja de
"mestres" e "presbiteros"(3.1; 5.14),em vez de usar
os termos posteriores como "bispos" e "anciaos",
Embora estes ultimos termos possam ter sido
usados nas igrejas gentias fora de Jerusalem, Tiago teria usado os prirneiros terrnos e identificado
os lideres da igreja por seus dons espirituais e
sabedoria acumulada pela idade avancada.

•

Segundo, Tiago identificou cristaos que ainda
se reuniam em sinagogas (2.2), que parecia ser
uma pratica iniciante ate que Paulo foi para
Corinto onde a igreja cornecou a reunir-se ao
1ado da sinagoga e 0 Senhor Jesus pareceu confirmar a saida de1es da sinagoga (At 18.9-11).
Novamente, 1embre-se, Tiago esta escrevendo
para os cristaos judeus cuja tendencia seria provavelmente permanecer na sinagoga quanto mais
tempo possivel.
Terceiro, muitas verdades posteriores encontradas em outros lug ares em cartas do Novo
Testamento nao sac mencionadas na epfstola de
Tiago. Nenhuma mencao e feita da grande verdade da justificacao pela fe "em Cristo", a era da
igreja, e a verdade encontrada no livro de Hebreus
que a morte de Jesus Cristo uma vez por todas
colocou fim na pratica sacrificial no templo.
Quarto, Tiago nao menciona a controversia da
circuncisao dos novos convertidos gentios que
irrompeu em Atos 15, que aconteceu depois que
a epistola foi escrita. Note 0 que se diz desta controversia posterior: Entao, alguns que tinham descido da [udeia ensinauam assim os irmaos: Se vos ndo
circuncidardes, conforme 0 usa de Moises, ndo podeis
saiuar-uos (At IS.l).]a que Tiago njio citou esta
controversia de nenhuma forma, sempre se presume que de escreveu anteriormente, talvez
dentro de dez anos da morte de Cristo. Porque
nao havia muitos gentios na Igreja primitiva,
havia pouca necessidade de tratar-se deste assunto. Esta situacao tambem parece refletir a data
precoce do livro.
Este livro de Tiago nao e a tinica carta que
Tiago teve participacao na escrita. Apos 0 Concilio de Jerusalem, Lucas registra: escreueram 0
seguinte: 05 apostolos, e 05 ancuios, e os irmdos, aos
irmdos dentre 05 gentios que estao em Antioquia,
Stria e Cilicia, saude (At 15.23). Esta carta explicava a posicao da Igreja primitiva: Tendo-se eles,
entdo, despedido, partiram paraAntioquia e, ajuntando a multiddo, entregaram a carta. E, quando a leram,
alegraram-se pela exortacdo (At 15.30,31). Embora Tiago nao seja especificamente mencionado,
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ele indubitavelmente escreveu ou deu 0 seu apoio
para a redacao desta carta.ja que de era 0 porta-voz do Concillo de Jerusalem (At 15.13).

Esbo~o

: I.
: II.

: III. Fe demonstrada (Tg 3-5)

GENERO E ESTRUTURA

........ .

J a que Tiago era meio-irmao de Jesus, seria de
se esperar multiplas citacoes de Jesus em sua epistola. Estas sao encontradas em "referenda livre",
visto que Tiago nao cita os evangelhos diretamente, mas cita coisas que Jesus teria dito. Por exemplo, compare 0 seguinte: Tiago 1.2 com Mateus
5.11; Tiago 2.5 com Mateus 5.3; Tiago 3.12 com
Mateus 7.16-20; Tiago 4.10 com Mateus 18.4;
Tiago 5.1 com Lucas 6.24; e Tiago 5.12 com
Mateus 5.34-37.
Tiago tern alguns aforismos marcantes nesta
epistola (uma declaracao concisa de urn principio
que tarnbem define 0 seu significado):
o homem de coracdo dobre e inconstante em
todos os seus caminhos (1.8).
Porque a ira do homem niio opera ajustua de
Deus (1.20).
Niio sabeis vos que a amizade

•

Fe provada (Tg 1)
Fe autenticada (Tg 2)

.

MENSAGEM
Tenta~oes (Tg 1.1-4,12)
Aonde quer que fosse 0 povo judeu era sempre rejeitado, negligenciado ou perseguido.
Quando urn judeu assumia a fe em Jesus Cristo, havia uma razao adicional para enfrentar
perseguicao. Entao Tiago corneca descrevendo
a fe sendo provada pelo fogo: Meus irmiios, tende grande gozo quando cairdes em udrias tentatbes,
sabendo que a prova da vossa Ie produz a paciencia
(1.2,3). Portanto, urn dos principios para se
viver uma vida crista eficaz em urn mundo pecamino so e saber como reagir a todos os tip os
de tentacces e provas.
Tiago diz aos cristaos seis coisas sobre as tentafoes. Primeira, elas sjio inevitdveis. Quando ele

do mundo i

inimizade contra Deus? (4.4).
Resisti ao diabo, e elefugird de vos (4.7).
A oraaio feita por um justo pode muito em seus
efeitos (5.16).

diz "sernpre que cairdes", de os esta instruindo a
esperar aflicoes e tentacoes assim como Jesus
instruiu Seus discipulos que des seriam perseguidos e ate martirizados 00 15.18-25).
Segunda, as tentacoes fazem parte da experiencia crista. 0 cristianismo nao e somente uma
religiao intelectual, nem e meramente uma religiao fisica ou racial. 0 cristianismo e uma experiencia que envolve a personalidade completa:
intelecto, ernocao, e a vontade ou 0 poder de escolha que envolve a autopercepcao e a autodirecao.
Os novos cristaos chegam ao conhecimento de
Jesus Cristo que os salva. Depois, des experimentam 0 amor quando sao aceitos em Jesus Cristo.
Finalmente, eles tomam a decisao de seguir a
Jesus Cristo. De forma que, assim como experimentaram as alegrias do cristianismo, tambern
experimentarao as tentacoes.
Terceira, Tiago prediz que havera "varias"
tentacoes,o que significa muitos tipos ou fontes de

Tiago tambern foi descritivo em sua linguagem, usando palavras simbolicas ou similes:
Porque 0 que duvida e semelhante a onda do
mar, que e leoada pelo vento e laniada de uma
para outra parte (1.6).
Ora, nos pomos freio nas bocas dos caualos,
para que nos obedecam; e conseguimos dirigir
todo 0 seu corpo (3.3).
Vede tambem as naus que, sendo tao grandes e
levadas de impetuosos ventos, se viram com
um bem pequeno leme para onde quer a uontade daquele que as governa (3.4).
Nao sabeis 0 que acontecerd amanhd. Porque
que e a vossa vida? E um vapor que aparece
por um pouco e depois se desuanece (4.14).

+
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..
tentacoes, Isto inclui tentacoes financeiras,
merciais, culturais e familiares.
A quarta area de provacao envolvia a

A lingua

fe deles.

provados,

nao

o que Tiago

da fe

fe salvadora.

uma verdadeira

elemento

os resultados da

demonstra

e depois

expressar

sabedoria

diz sobre a sabedoria que vem de

e, primeiramente, pura, depois, pacifica, moderada, tratduel,
cheia de misericordia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, 0fruto da justica semeia-se na paz, para os que exercitam a paz (3.17,18).

e

provacao. Por que isto
assim? Porque Tiago
escreveu: sabendo que a prova da vossa fe produz a
paciencia (1.3). Em outras palavras, quando voce

e provado,

isto

te. A provacao
nada falta.

0

ajudara a crescer espiritualmen-

amadurece,

completa

cristae, e

0

0

bem que sera produzido.

Sab.~d.oria(T9..~:.5-8;3.1.2:18)
Tiago

esta provavelmente

livros de sabedoria

referindo-se

de Proverbios,

Cantico dos Canticos quando

aos

Eclesiastes

ele usa

0

e

termo

"sabedoria". Sua definicao de sabedoria po de ser
caracterizada em termos cotidianos como: "viver
habitualmente
segundo os principios de Deus".
Ele diz aos lideres que se entreguem
Palavra de

a

Deus

a fim de descobrirem

decisoes
segundo

pniticas

como tomar

e como conduzir

boas

suas vidas

Tiago ensina que Deus esta esperando para dar
sabedoria

i

Destaque grego

·: Sabedoria. Grego
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

aoota (sophia). A oalavra ]
grega sophia significa sabedoria, inteliqencia ou :
conhecimento que se refere 11 habilidade de vi- :
ver mais do que para a realizacao dos fatos. No •
Antigo Testamento, a sabedoria e vista como
vinda do Senhor. satomao afirmou que 0 temor
do Senhor a princIpia da ciencia (Pv 1.7).
Paulo entendia sophia 11 luz do Antigo Testamento. Ele enxergava a sabedoria do mundo e a
sabedoria de Deus completamente opostas (cf.
1 Co 2.1-9; CI 2.23). 0 mundo greco-romano :
dependia do intelecto humano para adquirir sa- :
bedoria, enquanto que os escritores do Novo:

.

e

: Testamento, como Tiago (1.5), enxergavam;

: essa sabedoria como um dom de Deus para:
: ajudar os cristaos navegarem nos desafios da :
: vida.
:

·

plano de Deus.

0

.

·

Sexta, Tiago quer que 0 que ere "tenha grande
gozo" (1.2-4), 0 que significa olhar alem da ten-

tacao ever

e

(4.9),

Deus? Mas a sabedoria que vem do alto

isto mostra que eles original-

tinham

o quinto

facilmente

(4.8),

humildade (3.13), sujeicao (4.7), seriedade
e palavra reta (1.19).

deles com Jesus Cristo sera testa-

do. Para aqueles que desistem
mente

e service

original diz "sua fe provada". 0 cerne do

relacionamento
quando

co-

.

Pobreza e riqueza (Tg 1.9-11; 4.13-17;

a qualquer urn que pedir: E, se algum de

vos tem folta de sabedoria, pefa-a a Deus, que a todos
dd liberalmente e ruio 0 lanca em rosto (1.5). A ex-

5.1-6)

pressao "nao

repetindo a preocupacao de Deus com os pobres
no Antigo Testamento (Sl18.27; 112.9; 113.7; Is

0

lanca em rosto" significa que Deus

nao encontrara falta naqueles que reconhecem a
necessidade de sabedoria, e Deus nao dara "urn
A pessoa

Tiago escreve muito sobre os pobres. Ele esta

11.4). Ele quer que aqueles que seguem a Jesus

tapa na mao" daqueles

que a pedirem.

que procura

sabedoria

nao pode ser de "coracao

pobre (1.27; 2.8). 0 pobre nao deve ser segregado

dobre" ou "inconstante"

(1. 8). Sera que Tiago tern

na comunidade

Cristo ajudem a suprir as necessidades

alguem em mente quando fala de "coracao dobre"?
Sao aqueles que duvidam

do plano de Deus e da

Palavra de Deus (1.22-25).0
deve aproximar-se

verdadeiro

de Deus em obediencia,

e definitivamente

nao

deve receber 0 assento mais inferior na assembleia
(2.1-8).
Tiago diz: Mas glorie-se

cristae
amor

crista

praticas do

exaltaiao, e

+
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rico, em seu abatimento, porque ele
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passard como aflor da erva (1.9,10).A humildade
e a virtude fundamental na Carta de Tiago. 0
pobre deve aceitar a exaltacao (promocao) com
humildade, e 0 rico deve aceitar a humilhacao
(democao) com a mesma humildade. Assim, Tiago enfatiza que se 0 rico oprimir 0 pobre (5.1-6),
ele sofrera 0 iminente juizo da ira de Deus.

aqui, em 3.6, e Mt 1.1), que literalmente significa "olhando para 0 rosto do seu nascimento".
Quando esta pessoa se afasta do espelho, ela
acabou de ver a sua aparencia real, todavia, ela
ainda tern uma opiniao muito superior sobre si
do que deveria. Embora nao declarado nesta
referencia, esta implicito em todo 0 livro de
Tiago que esta pessoa e arrogante e tern uma alta
opiniao sobre si mesma. Entretanto, Tiago quer
que olhemos no espelho e nao esque<;:amos"que
tipo de pessoa" n6s somos (1.24). Para que alguem ndo [seja] ouvinte esquecido, mas fazedor da
obra, para que este alguem seja bem-aoenturado
(1.25). Portanto, Tiago acredita que 0 cristae
confiavel e aquele que vive segundo os principios
da Palavra de Deus, isto e, que prova ser urn
praticante da Palavra.

Praticando a palavra (Tg 1.22-25)
Urn dos principios mais praticos da sabedoria de Tiago envolve ser urn "praticante" e nao so
urn "ouvinte" da Palavra de Deus (1.22-25). Ele
acrescenta que aqueles que apenas ouvem a Palavra de Deus "enganam" a si mesmos (1.22).
Esse "varao que contempla ao espelho", enquanto a nossa versao diz 0 'seu rosto natural" (1.23),
o original grego usa a palavra genesis (somente

Fe e obras (Tg 2.10-26)

Espelho de bronze.

•

Tiago provavelmente e mais conhecido por
causa de seus ensinamentos sobre fe e obras. Alguns sentem que a visao de Tiago sobre as obras
esteja em contraste com 0 ensino de Paulo sobre
a Fe. Paulo declara: Sendo, pois, justificados pela.li
(Rm 5.1), enquanto que Tiago parece dizer 0
oposto: Vedes, entdo, que 0 homem ijustificado pelas
obras e nao somente pelafi(Tg
2.24). Outros veem
Tiago como urn complemento do ensino de
Paulo. Paulo exorta seus leitores a fazer boas obras,
mas somente como urn resultado natural do cristianismo,ou 0 fruto da fe (Rm 12; GI5.18,22,23;
Ef 2.10; Tt 2.7). Do mesmo modo, Tiago constantemente manda a pessoa viver pelas boas obras
que brotam de uma vida de Fe:mostra-me a tua Ie
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha Ie pelas
minhas obras (Tg 2.18).
Martinho Lutero teve uma reacao tao profunda contra 0 ensino improprio da salvacao pelas
obras que ele abracou plenamente a doutrina da
justificacao pela fe encontrada no apostolo Paulo.
Lutero chamou a epistola de Tiago de "a epistola
de palha", Lutero ate duvidava se Tiago deveria
estar no canone, Contudo, sua inclusao no canone
veio cedo e e bem atestada .
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Tiago escreveu para muitos judeus cristaos que
estavam aparentemente

confusos sobre seu papel

como cristaos, Embora

vivessem no passado de-

baixo da lei dos judeus, agora eles SaD salvos pela
fe (2.14-26). Tiago trata daqueles que sentem que
podem viver pela fe, sem precisar "trabalhar" sua
obediencia

pratica

que poderiam

a Escritura.

T alvez eles cressem

viver como quisessem.

Mas Tiago

usa uma motivacao negativa: Tu cres que ba um

s6 Deus? Fazes bem; tambem os demonios 0 creem e
estremecem (2.19). Outra ilustracao negativa e
direcionada

aos ricos (um tema recorrente

Uma pequena centelha pode incendiar uma floresta.
......................................................

em

Tiago): Ide em paz, aquentai-vos efartai-vos; e
Ihes niio derdes as coisas necessdrias para 0 carpo, que
proveito vird dai? (2.16). Tiago diz que a fe e
morta em si mesma. Ele conclui: mostra-me a tua fe
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fe pelas
minhas obras (2.18).
Tiago usa duas ilustracoes do Antigo Testamento para mostrar as obras de pessoas que
foram salvas pela fe. Primeira, rlbraao ofereceu
seu filho Isaque a Deus. Tiago

grande navio; embora seja levado por ventos impetuosos,

0

navio e controlado

parece ser uma referenda
associados

com

0

juizo de Deus. Os cristaos audos principios

faz uma afirrna-

biblicos controlando
lando suas acoes.

ada (2.22). Depois, Tiago usa a ilustracao de
Raabe, a prostituta, quando e1e disse: Raabe, a
meretriz, ndo foi tambem Justijicada pelas obras,
quando recolbeu os emissdrios e os despediu por outro
caminho? (2.25). Ele conclui: Porque, assim como
o carpo sem 0 espirito estd morto, assim tambem afe
sem obras e morta (2.26).

Cura (Tg 5.13-18)

Tiago trata do sofrimento, da enfermidade e da
cura. Ele faz a pergunta: Estd alguem entre v6s

ajlito? Ore (5.13). Entao, ele prossegue com um
cornentario: e a oracdo da fe saluard 0 doente, e 0
Senhor 0 leuantard (5.15).

que a lingua provavelmente

Antes de orar por alguem que precisa de cura,
examine

dicando

condicao de confessar

devamos

guardar

a lei,

0

pecado

que

0

fez ficar doente.

0

a

pecado e alcancar perdao:

e, se houver cometido pecados, ser-lbe-ao perdoados.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns
pelos outros, para que sareis (5.15,16). Logo, os

que falamos.
Tiago apresenta tres figuras para descrever a
lingua. Primeiro, ela e como um freio colocado na
0

se foi

Note que a promessa de cura esta vinculada

tropefamos em muitas coisas (3.2). A principal
fonte de tropec,:o e a nossa lingua, ou as palavras

boca do cavalo para fazer

que dizem, logo, contro-

Tiago introduz a secao sobre a oracao pelo

pode provo car mais danos do que todas as tentacoes contra os filhos de Deus. Ele comec,:a inque embora

0

enfermo apontando para as consequencias do
pecado: para que ndo caiais em condenacao (5.12).

A lingua (Tg 3.1-18)
acredita

aos fogos destruidores

tenticos obedecerao a sabedoria

cao: Bem vis que a fi cooperou com as suas [de
Abraao] obras e que, pelas obras, a fi foi aperfeifo-

Tiago

por um pequeno

leme. Terceiro, a lingua e como um pequeno fogo
que incendeia uma imensa floresta (3.6). Porque
a lingua polui 0 carpo to do (3.6), Tiago diz que
ela cria um fogo do inferno, isto e, geena. Isto

doentes devem tratar de seus pecados para a cura
assim como os lideres da igreja.

Os presbiteros da igreja devem ser envolvidos

animal obedecer (3.3).

Segundo, a lingua e como um pequeno leme de um

na oracao pela cura. Tiago nos manda "chamar os

+
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presbiteros" (5.14). Por que os presbiteros e nao
um evangelista itinerante ou alguma outra pessoa?
Porque os presbiteros tern a supervisao espiritual
do rebanho de Deus, e eles provavelmente sabem
de qualquer pee ado na vida da pessoa doente que
possa ter levado aquela doenca. Porque os presbiteros tern a ordem de [apascentar] 0 rebanho de
Deus que estd entre vos (1 Pe 5.2), eles devem
exercitar 0 vigilante cuidado, e orar pelos que sac
do seu rebanho. Portanto, baseado no relacionamento espiritual deles com 0 enfermo, eles podem
fornecer a cura para a alma antes de orarem pelo
corpo.
Ao orar pela cura, per,:a a Deus para dar ao
enfermo vida fisica e espiritual. Lembre-se de
que a Bfblia ensina que Toda boa dddiua e todo dom
perfeito uem do alto (Tg 1.17). Portanto, e Deus
que da a boa saude e a cura.
Finalmente,o segredo da cura nao e a sua fe,
nem e a gravidade da enfermidade. A cura vem de
Deus. Quando voce exercitar a oracao daft, lembre-se que e a fe na fonte da cura - 0 proprio Deus.
Uma vez que Deus pode fazer todas as coisas,
Deus pode curar qualquer urn. Mas uma vez que
Deus nao faz tudo que pedimos a Ele, mas somente faz a Sua vontade, oremos na vontade de Deus.
Vamos orar: nao selara a minha vontade, mas a tua
(Lc 22.42).

Tiago escreve para os cremes que estao sofrendo provas e tentacoes por causa de sua fe em
Jesus Cristo. Ele usa 0 estilo da literatura da sabedoria do Antigo Testamento, isto e, diversas
verdades pontiagudas escritas em sentencas solitarias que sao agrupadas para provar um ponto.
Ele diz aos seus leitores que esperem as tentacoes
e ordena que demonstrem sua fe pelas obras.
Tiago e severo com os ricos, especialmente quando eles exploram os pobres. Ele coloca urn grande
valor na sabedoria de Deus e enfatiza urn relacionamento adequado entre a fe e as obras.

ntas para estu
1. Como 0 cristae deve reagir ao enfrentar
provacces?
2. Qual e 0 genera (estilo) da redagao de Tiago?
3. De Que maneiras Paulo e Tiago concordam
sobre a fe e as obras? Como eles parecem
discordar?
4. Qual e a contribuicao basica do livro de Tiago
para 0 resto da Escritura?
5. Como a personalidade de Tiago influencia 0
livro?

•
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Pelro

Viver em santilale

-apostolo Pedro e um dos homens mais interessantes do Novo Testamento.
Mas, embora seja 0 apostolo mais proeminente nos evangdhos, de escreveu
apenas dois livros do Novo Testamento. Quando de chegou a escrever sua
primeira epistola, as coisas estavam ficando perigosas para os cristaos na Asia Menor.
Pedro os chama de "estrangeiros dispersos", referindo-se a posicao deles no mundo
como forasteiros e estrangeiros. Talvez des tivessem sido espalhados pela perseguicao (At 8.1). Ou
o termo "estrangeiros" possa ser uma metafora
espiritual vinculando-os a tare fa crista em um
mundo pagao. De qualquer forma, por volta de 64
d.C.,o ana em que Nero come~ou seu violento
ultraje contra os cristaos em Roma, Pedro escreveu

: Versfculo-chave:

para exortar os cristaos a perseverarem nas cres-

centes perseguicoes com uma confiante expectativa da volta de Cristo.

................. .

Fatos principais
• Autor:

•: Destlnatarios:
•·: Local da escrita:

·

..

o mencionado

Provavelmente em Roma
Por volta de 64 d.C.
Esperanca (gr. e/pis), sofrimento (gr. pathema)

autor deste livro

e 0 apostolo

Pedro (1.1), e de alega ser testemunha das ajliroes
de Cristo (5.1). Ele afirma que escreveu esta car-

Os cristaos das provmcras
do Ponto, Galaca, Capad6cia, Asia e Bitfnia (norte da
Asia Menor)

I

• Palavra-chave:

..

AurOR

Ap6stolo Pedro

I

• Data:

Amados, nao estranheis a ar-:
dente prova que vem sabre.
v6s, para vas tentar, como se :
coisa estranha vas acontecesse; mas a/egrai-vos no:
fato de serdes participantes
das aflir;6es de Cristo, para =
que tembem na revela9ao da •
sua g/aria vas regolijeis e:
a/egreis (4.12,13).

... +

ta com 0 auxilio de Silas (Silvano, 5.12), que
parece ser 0 Silas de Atos 15.22 e 1 Tessalonicenses 1.1. 0 autor chama Marcos de "meu filho"
(5.13). Sabendo-se que Pedro era amigo de
Marcos (veja At 12.12), e que Marcos era considerado discipulo e interprete de Pedro em
Roma, esta declaracao aponta para a autoria de
Pedro. 0 autor escreve com um tom de autoridade; isto seria esperado de um apostolo,
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Barcos pesqueiros no rio Nilo, no Egito.

....

..

especialmenre do ap6stolo lfder. A carta foi
universalmente aceita na Igreja primitiva como
sendo da autoria de Pedro.
Alguns eruditos tiveram objecao it ideia de
Pedro escrever a epistola. Por exemplo, alguns
dizem que Pedro provavelmente nao poderia escrever 0 excelente estilo grego que e encontrado
em 1 Pedro. Porern, Pedro provavelmente era pelo
menos bilingue.ja que tanto 0 aramaico como 0
grego eram falados na Galileia. Alern do mais,
Pedro teve a assistencia de Silvano (1 Pe 5.12),
que era cidadao romano, como Paulo (At
16.37,38) e tambern sabia 0 grego (veja At
15.22,23,27).
Alega-se tambern que a epistola reflete a perseguicao causada pelo imperador romano Trajano
(98-117 d.C.), e nao a de Nero (64-68 d.C.).
Pedro estava obviamente morto na epoca de Trajano (tendo sido executado por Nero). Entretanto, nada em 1 Pedro requer uma perseguicao
posterior. Uma apreensao surgiu entre os cristaos

ern todo 0 imperio quando Nero corne yOU a assassina-los, Pedro pode ter avisado aos cristaos da
Asia Menor 0 que estava para acontecer. A referencia "ardente prova" (4.12) pode estar aludindo
tanto ao incendio de Roma (julho de 64) quanto
it queima dos cristaos como tochas humanas por
Nero.
nome de nascimento de Pedro em hebraico
era Simeao (At 15.14), que era geralmente escrito em grego como Simao (Mt 4.18). Seu pai se
chamavaJonas (em hebraico.joao em grego; Mt
16.17), e ele tinha pelo menos urn irrnao, Andre.
Qpando conheceu aJesus, Pedro ja era casado (Mt
8.14). Ele inicialmente morava em Betsaida (]o
1.44), a nordeste do mar da Galileia. Ele nao era
instruido em estudos rabinicos ou de escribas (At
4.13). Sua ocupacao quando adulto era a pescaria
(Mt 4.18), incluindo uma parceria com Tiago e
joao (Lc 5.10). Durante esse tempo, Pedro morava em Cafarnaum, na costa noroeste do mar da
Galileia (Mc 1.29).

o
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Pedro inicialmente encontrou Jesus por intermedic de seu irrnao Andre, que era discipulo de
[oao Batista 00 1.35-40). Naquela ocasiiio,Jesus

na metade sulina da Asia Menor (At 16.6,7),
entao Pedro deve estar escrevendo para os que
moravam geralmente ao norte da regiao do rninisterio de Paulo.
Os destinatarios sao chamados de "estrange iros" ou "residentes temporaries" da "dispersao" (1
Pe 1.1) e "peregrines" (2.11). Estes term os se referem a posicao deles no mundo como estrangeiros e forasteiros, que foram espalhados pela regiao
norte da Asia Menor. Eles podem ter sido recern-convertidos a Cristo (cf 2.2; 3.21). Alguns dos
leitores eram escravos (2.18).
Existem tres pontos de vista quando a rafa e
nacionalidade dos destinatarios: (1) cristdos judeus, por causa das referencias a diaspora (1.1) e 0
fato de que Pedro era primariamente ap6stolo dos
judeus; (2) cristiios gentios, porque os leitores aparentemente tinham urn estilo de vida pagiio antes
da conversao (1.14,18; 2.10; 4.3,4); e (3) igrejas

deu a Simao um novo nome: Kepha (ararnaico
"pe d"ra ou "roc h a") ,tra duzid
UZI 0 em to d 0 0 N ovo
Testamento como Pedro (grego petros, "pedra").
Mais tarde, enquanto Pedro e seu irrnao estavam
pescando (Lc 5),Jesus chamou a Pedro para ser
seu disdpulo, e no ana seguinte ele apontou Pedro
como um de seus 12 ap6stolos (Lc 6). 0 nome de
Pedro encabeca toda lista de ap6stolos no Novo
Testamento. Ele se tornou 0 porta-vozdeles e urn
dos integrantes do grupo de tres discipulos mais
intimos de Jesus (Pedro, Tiago e joao), Ap6s a
ressurreicao de Cristo, Pedro foi comissionado
para apascentar as ouelbas de Cristo, isto e, para liderar os outros ap6stolos e cristaos 0021.15-19).
Depois da descida do Espirito Santo no Pentecostes (At 2), Pedro entrou no periodo mais
frutifero de sua vida (At 1-12), pregando em Jerusalem, Judeia e Samaria; operando milagres; e
levando 0 evangelho aos gentios em Cesareia (At
10). Seu apostolado era principalmente para os
judeus (G12.7-9), mas e 'p0ssivel que ele tenha
evangelizado gentios na Asia Menor (1 Pe 1.1).
Ele aparentemente foi a Roma em algum momento entre 62 e 65 d.C., e escreveu suas duas
epistolas durante os pr6ximos anos. De acordo
com historiadores da Igreja, Pedro morreu durante uma perseguicao de Nero (antes de 68 d.C.),
sendo crucificado de cabeca para baixo. 0 Novo
Testamento descreve Pedro como um homem de
energia, entusiasmo, ousadia, fe, lideranca, e devocao a Cristo. Seus nomes favoritos para si
mesmo eram Pedro (1 Pe 1.1) e Simao (2 Pe 1.1).
Nos evangelhos, ele e conhecido principalmente
como Simao Pedro.

DESTINATARIOS
A epistola e enderecada a pessoas das cinco
provincias romanas da Asia Menor: Ponto, Galicia, Capad6cia, Asia e Bitinia (1.1). 0 livro de
Atos indica que Paulo trabalhou principalmente

e

Nevsehir a capital da regiao da Capad6cia, onde alguns
destlnatarios da primeira carta de Pedro viviam.

•
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A terceira sugestao e Antioquia da Stria.
Galatas diz que Pedro foi para a Antioquia (Gl
2.11). Os crentes foram cham ados cristaos pe1a
primeira vez em Antioquia (At 11.26), e 1 Pedro e a (mica epistola do Novo Testamento a
usar 0 termo "cristao" (1 Pe 4.16). Antioquia foi
tambern 0 lugar para onde os cristaos se "espalharam" (cf At 11.19). Esta e uma ideia que
Pedro usa no decorrer da carta. Entretanto,
nenhuma tradicao antiga confirma este ponto
de vista.
A quarta e Roma. Pedro morreu em Roma
por volta de 65-68 d.C. durante a perseguicao
de Nero, segundo escritores antigos como
Clemente de Roma, Gaio, Tertuliano e Porfirio.
A tradicao coloca a ultima residencia e pregacao
de Pedro em Roma (cf Eusebio). 0 termo

mistas de cristaos judeus e gentios, porque toda
igreja conhecida na Asia Menor naquela epoca
era mista.

OCASIAO E DATA
A data provavel da escrita de 1 Pedro e entre
62 e 67 d. C. A tradicao afirma que Pedro morreu
durante a perseguicao de Nero (64-68 d.C.).
Nero morreu em 68 d.C. Em 2 Pedro, Pedro
afirma que esta se aproximando da morte
(1.14,15), enquanto que em 1 Pedro e1e nao da
nenhum indicio de sua morte. Portanto, 1Pedro
foi provave1mente escrito aproximadamente
entre 64 e 67 d.C., no maximo. Pedro aparentemente ainda nao estava em Roma quando Paulo
escreveu a carta aos Romanos (56/57 d.C.) ou
quando Paulo chegou aRoma (60 d.C.). Se 1
Pedro foi escrito em Roma, entao provavelmente foi depois de 62 d.C., quando Paulo foi solto
da primeira prisao, E se 1 Pedro foi escrito para
avisar os cristaos da Asia Menor concernente ao
perigo da perseguicao de Nero, a data da escrita
seria 64 d. C. ou depois, Ao que parece, portanto,

a data mais provavel e 64 d.C.
Qpatro locais ji foram sugeridos como olugar
onde 1Pedro foi escrito.
primeiro e Babilonia, na Mesopotamia. 0
maior apoio para este ponto de vista e 1 Pedro
5.13, onde Pedro envia, da "Babi16nia", saudacoes
para seus leitores. Uma vasta comunidade/sinagoga judaica existia na Babilonia que seria urn
atraente publico para levar Pedro aquela cidade.
Porern, nao hi evidencia de que Pedro jamais
esteve em Babil6nia ou que houvesse uma igreja ali
no primeiro seculo. A tradicao primitiva coloca as
atividades de Pedro no ocidente,e nao no oriente.
A segunda possibilidade e a Babilonia do
Egito (antigo Cairo). Havia urn povoado no Egito chamado Babi16nia (mencionado por Estrabao
porvolta de 18 d.C.),mas nao ha evidencia de que
Pedro esteve la, A vila era pequena (uma base
militar), e a igreja egipcia nunca confirmou esta
identificacao.

o

Interior do Coliseu de Roma mostrando a area abaixo da arena. Embora 0 Coliseu so losse conclufdo mais de uma cecada apes a morte de Pedro, 0 mesmo se tornou um dos lugares de "ardentes provacces'' sobre as quais Pedro advertiu.

+
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"Babiloniausado
em Apocalipse 14.8; 17.5,18
tambern pode referir-se a Rorna. 0 termo indicaria simbolicamente urn complexo de idolatria
arrogante combinado com 0 poder do imperio
(como a historica Babilonia), que ficou conhecida por sua perseguicao aos santos de Deus. Isso
poderia facilmente se aplicar a Roma.A Babilonia historica foi 0 local para os judeus exilados
em 586 a.c. e 1 Pedro chama os cristaos exilados
(Didspora), de peregrinos, estrangeiros e forasteiros (1.1,17; 2.11). Talvez 0 nome literal
"Roma" nao foi usado na carta por causa da seguranc;a, a fim de evitar trazer perseguicao sobre
a igreja de Roma.
Os cristaos da Asia Menor estavam passando
por provacoes da fe (1 Pe 1.6,7), inclusive (1)
calunias de seus concidadaos (2.12); e (2) possivelmente uma perseguicao organizada pelo estado, particularmente por Nero e seus oficiais
provinciais (4.12). Paulo pode ter sido recentemente executado (c. 64-66 d.C.), e Pedro pode
ter achado necessario interferir com uma carta
de encorajamento e exortacao a igrejas da Asia
Menor.

GENERO E ESTRUTURA
A Primeira Carta de Pedro e uma epistola
geral ou epistola "catolica", destinada a urn grupo maior do que a maioria das epistolas do Novo
Testamento que foram enderecadas as igrejas
locais ou a individuos. Entretanto, esta epistola
nao foi enviada para toda a igreja universal. Tampouco e simplesmente uma "carta"; ela foi destinada a ser largamente distribuida como uma
mensagem de esperanc;a e exortacao, 0 Antigo
Testamento e citado divers as vezes (1.16,24; 2.610,22; 3.10-12,14; 4.18; 5.5). Alguns sugerem
que a epistola possa ser urn comentario sobre 0
Salmo 34, urn salmo de fe e conduta reta, apesar
do sofrimento. Alern disso, esta carta contem
paralelos com Romanos, Efesios, Hebreus, Tiago, os discursos de Pedro em Atos, e os ensinamentos de Jesus.

I.

a canter

da salvacao do cristae (1 Pe 1.1- :

12)
II. 0 desafio do cristae (1 Pe 1.13-2.10)
III. A conduta do cristae (1 Pe 2.11-5.11)
IV. Conclusao (1 Pe 5.12-14)

......................................
MENSAGEM
Pedro se dirige aos seus leitores como "estrangeiros disperses" (1.1), forasteiros espalhados, que
vivem na Asia Menor (ria regiao norte). Seus
leitores foram escolhidos por Deus, conhecidos
de antemao por Deus, santificados pelo Espirito,
aspergidos com 0 sangue de Cristo, e perdoados
de todo pecado (1.2).

I. 0 carater da sa'va~ao do cristae
(1 Pe 1.1-12)
No futuro, os cristaos receberao a heranca de
Deus, descrita como a viva esperanc;a (1.3), uma
heranca imperecivel (1.4), e uma salvacao que e
certa de ser revelada nos ultimos tempos (1.5).
Para 0 momento, os crentes devem se regozijar
apesar das provacoes e apesar da ausencia de Cristo. 0 proposito das provacoes e refinar a fe dos
crentes (1.6-9).

II. 0 desafiodo cristao (1 Pe 1.13-2.10)
Pedro da aos cristaos urn desafio quadruple.
Primeiro, os cristaos devem ser santos a luz da
aproximacao da volta de Cristo, a luz do carater
santo de Deus, e a luz da salvacao por urn Salvador
exaltado (1.13-21). Segundo, os cristaos devem
amar uns aos outros com fervente amor, baseados
em sua purificacao pela fe em Cristo e 0 renascimento pela Palavra de Deus (1.22-25). Terceiro,
os cristaos devem erescer,deixando de lado sua vida
previa de pecado (2.1-3). Quarto, os cristaos devem viver como sacerdotes, reconhecendo sua posi~ao como pedras vivas na familia espiritual e no
templo de Deus (2.4,5). Cristo e a pedra principal
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cravos devem submeter-se aos seus senhores
porque Deus recompensa aqueles que sofrem
injustamente (2.18-20). Cristo e urn exemplo de
sofrimento injusto. Embora Ele nao tivesse cometido nenhum pecado, realizou a substituicao e
a reconciliacao do crente por meio do sofrimento
(2.21-25).
As esposas cristas deveriam se submeter aos
seus maridos para que eles se convertessem a fe
em Cristo (3.1,2).A verdadeira beleza da mulher
esta em seu carater e conduta (3.3,4). Os maridos
cristaos tern a obrigacao de honrar suas esposas.
Finalmente, os cristaos devem ser submissos uns
aos outros, vivendo em cornunhao, uniao e amor.
Antigo Testamento promete longa vida aqueles
que vivem em retidao e buscam a paz (3.8-12).
Segundo, a luz da perseguicao, os que creem
enfrentam a possibilidade de sofrerem pela justica. Eles devem reagir com consagracao a Deus
e prontidao para testificar da fe (3.14,15).0 resultado de tal reacao sera uma boa consciencia por
parte do cristae e vergonha daqueles que caluniam
e abusam (3.16). Cristo e urn exemplo importante do sofrimento injusto e 0 rcsultado de perseverar em tal sofrimento. Depois que Cristo sofreu e
morreu, Ele foi ressuscitado dos mortos e anunciou Sua vit6ria aos inimigos de Deus. A area de
Nee ilustra 0 que acontece com aqueles que sao
salvos, que e uma figura do batismo cristae, e
submeter-se ao batismo e urn ato de boa consciencia para com Deus (3.18-22).
Os cristaos agora vivem para Deus; portanto,
devem se desviar do pecado (4.1,2). Eles devem
orar, amar uns aos outros ferventemente, ser hospitaleiros, e usar os dons e habilidades que Deus
lhes deu no ministerio (4.7-11). Eles devem saber
que 0 sofrimento chegara e reagir com alegria.
Eles sofrerao pelo nome de Cristo porque sao
cristaos; contudo, 0 sofrimento deles nunca deve
ser por causa do pecado (4.12-15). Eles devem
manter a boa conduta enquanto sofrem, ja que
Deus e sempre fiel a eles (4.17-19).
Terceiro, os cristaos devem viver a vida crista
a seruico dos outros. Pedro exorta os cristaos

o

Um pastor e a sua ovelha.

da salvacao, e os cristaos formam urn sacerd6cio
real, 0 povo escolhido de Deus (2.6-10).

III. A conduta do cristao (1 Pe 2.11-5.11)
Pedro explica e ilustra a conduta esperada dos
crentes. Ele corneca com urn resumo: (1) abster-se dos desejos da carne; e (2) viver com uma
conduta honravel para que os de fora sejam convertidos (2.11,12). Depois disto, Pedro elabora
sobre a essencia da conduta dos cristaos, notando
que eles devem viver a vida crista em submissao,
sofrimento e service.
Primeiro, os cristaos devem viver em submissao ao governo civil (2.13-17), aos seus senhores
(2.18-25), aos seus maridos (3.1-7), e aos irrnaos
(3.8-12). Eles devem se submeter as autoridades
civis, a fim de fazer a vontade de Deus e silenciar
os incredulos (2.13-16). Os cristaos que sao es-

•
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como urn presbitero companheiro e como alguem que testemunhou dos sofrimentos de
Cristo e e urn futuro participante da gl6ria de
Cristo (5.1). Os presbiteros devem levar a exortacao de Pedro seriamente e cumprir suas obrigas;6es voluntariamente e com alegria, ao pastorear 0 rebanho de fieis do Senhor, sabendo que
receberao uma coroa de g16ria quando Cristo
voltar (5.2-4). Os cristaos devem confiar em
Deus em todas as suas ansiedades porque 0 Senhor esta preocupado com eles (5.7).0 diabo
esta sempre procurando alguma forma de ataca-los e vence-los; portanto, os cristaos precis am
resistir ao diabo firmernente.

intermedio de Cristo e (2) perseverar no sofrimento triunfantemente e com alegria it luz da
eterna gl6ria vindoura prometida aos seguidores
de Cristo. 0 tema e viver com esperan~a em meio
ao sofrimento. Alguns subtemas inc1uem: (1)
santidade em meio ao paganismo, (2) Cristo como
urn exemplo de sofrimento e perseverans:a, e (3)
como suportar 0 sofrimento triunfantemente.

IV. Conclusao (1 Pe 5.12-14)
Pedro identifica Si1vano como 0 escritor da
carta, e a si mesmo como 0 autor (5.12). A episto1a e 0 testemunho e a exortacao de Pedro. E1e
encerra com saudacoes da igreja em "Babil6nia"
(presumivelmen te, Rorna) e de Marcos (5.13,14).

CONCLUSAO
o principal prop6sito de 1Pedro e a exortacao
pratica (5.12). Pedro exorta os crisraos a: (1) viver

de acordo com a esperans;a que receberam por

+
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untas para estu
1. Como a autoridade apost61ica de Pedro se

manifesta nesta epfstola?
2. Fa~a uma lista de todas as ordens (imperativos) dadas na epfstola. Agrupe-as por topicos e escreva um paraqrato resumindo 0 que
Pedro quer que seus leitores tacam.
3. Como Pedro vincula os conceitos de sofrimento e alegria as doutrinas cristae de esperanca e salvacao?
4. Por que Pedro se chama de "presbftero" em
1 Pedro 5.1, e como Pedro usa este conceito
em suas exortacoes nesse capitulo?
5. Como podem os cristaos hoje usar as afirrnacoes de Pedro em 1 Pedro 5.8-1 0 em suas
vidas?

Capitulo 26

2

Pedro

Crescendo em Jra~a

Segunda Carta de Pedro contern as exortacoes e advertencias finais do
velho apostolo. Ele diz que quer deixar para tras algumas coisas pelas quais
possa continuar a exortar ou "motivar" seus leito res (1.13) - para aticar a
mente e os ouvidos deles, relembrando-os de seus ensinamentos anteriores. Esta e
tambern uma das diversas epistolas do Novo Testamento que descreve em grande

AUTOR

detalhe uma and a crescente de falsos mestres (cap.
2) e adverte as verdadeiros cristaos a se oporem
contra elas e rejeitarem suas falsas doutrinas.

: Autor:
: nesnnatarros:

•

•: Local da escrita:
: Data:

:• Palavra-chave:

•: Versfculo-chave:

···
•
·.·...........

·

Ap6stolo Pedro
•
Crentes na Asia
Menor e em:
outros lugares

•

Provavelmente em Roma
Por volta de 65-67 d.C.

•

Crescer (gr. auxanoj, conhe-·
cimento (gr. gnosis)
•

•

E tenho por justo, enquanto es- :
tiver neste tabermiculo, des-:
pertar-vos com eomoestsctes. :
sabendo que brevemente hei:
de deixar este meu tabernaculo,•
como tamMm nosso Senhor:
Jesus Cristo ja mo tem revela- :
do. Mas tamMm eu procurarei, :
em toda a ocsseo, que depois:
da minha morte tenhais lem-:
bran9adestas coisas (1.13-15) .•

•

Simao Pedro e identificado como 0 autor
desta epistola (1.1). Um dos mais importantes
escritores cristaos do terceiro seculo, Origenes,
atribuiu esta epistola a Pedro (c.250). Foi tambem
aceita como obra de Pedro por Cirilo de Jerusalem
(386),Atamisio (370), Agostinho (430), c jeronimo (420). A epistola foi provavelmente usada no
primeiro seculo por Clemente de Roma em sua
carta aos Corintios (95), por varios livros apocrifos
no segundo seculo (incluindo pseudo-Barnabe),
e por Irineu (c. 200). Significantemente, quando
Eusebio dividiu as escritas cristas em "genuinas",
"contestadas" e "espurias", ele nao colocou Pedro
entre as "escritas espurias" (c.320). Muitos criticos
eruditos rejeitam isto e acreditam que a carta seja
pseudografica (escrita por outra pessoa).
A evidencia interna mais forte para a autoria
petrina de 2 Pedro e que 0 nome Simao Pedro
aparece no texto em 1.1, e ele se identifica como
um apostolo de Jesus Cristo. Ha tambem diversas
alus6es pessoais em 1.12-18. Por exemplo, Pedro
menciona sua a proximidade de sua morte (1.14;
cf.Jo 21.18). Seu uso da palavra "exodo" (partida)
para morte em 1.15 parece aludir a hist6ria da
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transfiguracao de Jesus (cf Lc 9.31). Alias, 0 autor
alega ter sido uma testemunha ocular da transfiguracao (1.16-18). Ha tambern uma possivel
alusao a Pedro como a fonte do Evangelho de
Marcos (veja a autoria de Marcos) quando Pedro
escreve: Mas tambem eu procurarei, em toda a ocasido, que depois da minha morte tenhais lembranca
destas coisas (1.15).
Alem do mais, 0 autor se refere a uma epistola
anterior que havia sido escrita por ele aos mesmos
leitores (3.1); esta epistola era provavelmente 1
Pedro. 0 escritor ainda alega conhecer Paulo
(3.15,16), como Pedro certamente teria feito.
Por ultimo, existem muitas sernelhancas de
vocabulario entre 2 Pedro e os discursos de Pedro
no livro de Atos, e tambem com 1 Pedro: (1) alcancaram (2 Pe 1.1; At 1.17); (2) natureza divina
(2 Pe 1.3-7; 3.11;At 3.12); (3) obras injustas (2 Pe
2.8; At 2.23); (4) (5) despojamento (1 Pe 3.21; 2 Pe
1.14); (5) cessando de pecar (1 Pe 4.1; 2 Pe 2.14);
(6) vimos (1 Pe 2.12; 3.2; 2 Pe 1.16); (7) dar(1 Pe
4.11; 2 Pe 1.5,11); (8) am or dos irmiios (1 Pe 1.22;
2 Pe 1.7); modo de viver (1 Pe 1.15,18; 2.12; 3.1-

2,16; 2 Pe 2.7; 3.11); e (10) imaculados e irrepreensiveis (1 Pe 1.19; 2 Pe 3.14).
Muitos criticos eruditos, entretanto, apesar
desta evidencia, rejeitam a autoria petrina de 2
Pedro e acreditam que a carta seja pseudografica,
oferecendo divers as objecoes para apoiar suas
alegac;oes.Os criticos argumentam que a segunda
epistola de Pedro nao e citada ou diretamente
mencionada positivamente ate a epoca de Origenes
(c. 250). Didimo a chamou de espuria (no seculo
4). Eusebio a colocou entre os livros contestaveis
(c. 320),juntamente com Tiago,Judas, 2 [oao e 3
joao. Ele admitiu que nenhuma linhagem Ionga
de tradicao para 2 Pedro podia ser tracada ate 0
seculo 4. Entretanto, pode ser que a carta nao tenha
circulado Iargamente por causa da perseguicao ou
porque a mesma foi conservada em urn grupo
isolado de igrejas. Mesmo assim, a epistola historicamente mais confirmada do que muitas das escritas seculares da epoca (Her6doto,Tucicides etc.).
Internamente, os criticos alegam que existem
diferencas entre 1 Pedro e 2 Pedro em estilo,
pensamento, e vocabulario. A primeira carta de

Aqueduta rornano em Cesareia, ande Pedro batizau as gentias .

•
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Pedro tem 369 palavras que nao sac usadas em 2
Pedro. A Segunda Carta de Pedro tern 230 palavras que nao sac usadas em 1 Pedro. Eles alegam
que as duas epistolas possuem apenas 100 palavras
em comum. A Primeira Carta de Pedro e afetuosa e intima, enquanto que 2 Pedro parece distante e teologica. A primeira enfatiza 0 sofrimento,
a morte, a ressurreicao e a ascensao de Cristo,
enquanto que 2 Pedro menciona apenas a transfiguracao e as profecias concernentes a Cristo.
Alem do mais, 2 Pedro se refere a uma colecao
de cartas de Paulo e a Paulo como 0 nosso amado
irmdo (3.15,16). Alguns criticos sustentam que
Pedro nao teria elogiado seu rival Paulo. E muitos
acham que as colecoes de escritas apostolicas nao
foram feitas tao cedo quanto na epoca de Pedro
(entre tanto, eles nao tern prova para esta alegacao). Os criticos tambem alegam que 2 Pedro seja
dependente da epistola de Judas e presumem que
o apostolo Pedro nao teria pegado material emprestado de Judas, que nao era urn apostolo,
seguinte pode ser dito em resposta a essas
objecoes: (1) Pedro aparentemente usou secretarios diferentes para as duas epistolas (uma pratica
cornum); isto explicaria a diferenca de estilo e
vocabul:irio. (2) As cartas de Paulo provavelmente foram colecionadas cedo por homens como
Lucas, Silas, Timoteo, e 0 proprio Paulo (cf CI
4.16). (3) Pedro e Paulo nao eram rivais (cf. os
paralelos entre 1 Pedro e Romanos e Efesios). (4)
Nao e certo que 2 Pedro seja dependente de Judas.
Judas poderia ter usado 2 Pedro como fonte.
A unica alternativa a autoria de Pedro quanto
a epistola e que a mesma seja uma falsificacao deliberada (alguem escreveu e colocou 0 nome de
Pedro). Entretanto, a Igreja primitiva era extremamente contra a distribuicao de livros pseudograficos como genuinos1. A segunda carta de Pedro
e universalmente reconhecida como tendo uma
qualidade muito melhor do que qualquer livro
pseudografico. Alern do mais, e improvavel que a
igreja toda pudesse ser completamente enganada
sobre 0 verdadeiro autor de uma epistola que
alegava ter sido escrita pelo lider dos apostolos.

•.•

DESTINATARIOS
Os leitores originais de 2 Pedro foram provavelmente os mesmos da primeira srlstola - os
cristaos, principalmente do norte da Asia Menor.
De acordo com 2 Pedro 3.1, Pedro havia escrito
uma carta anterior aos seus leitores; essa carta
bem provavelmente seria 1 Pedro. Existem alguns problemas com este ponto de vista. A segunda carta de Pedro nao se refere diretamente
a nenhum conteudo de 1 Pedro. Alern disto,
quando Pedro se refere a carta escrita par Paulo
(3.15), a referencia parece ser sabre Romanos
2.4. Isto implica que os leitores de 2 Pedro estayam em Roma ou que a epistola de Paulo aos
Romanos ja tivesse sido enviada a igrejas da Asia
Menor como uma carta circular, ja que Pedro
sugere que seus leitores ja sabiam 0 que Paulo
havia escrito. Na verdade, 2 Pedro pode ter sido
enviada para urn publico mais amplo do que 1
Pedro, ja que nenhum destinatario e designado.
Mas esta claro que ele espera que eles ja tenham
lido a carta anterior.

o

OCASIAO E DATA

•

A apostasia e os falsos mestres ja haviam infiltrado as igrejas cristas. Os cristaos precisavam
estar cientes desses falsos mestres e como combater seus ensinos. Eles tambem precisavam de garantia concernente 0 cumprimento das profecias
da volta de Cristo, ja que muitos falsos mestres
estavam zombando destas promessas.ja que Pedro estava esperando sua morte em breve, ele
queria deixar algumas exortacoes e instrucoes para
as igrejas sobre estes assuntos.
Pedro provavelmente escreveu esta epistola
durante os anos de 65-67 d.C. Ele deixa claro que
deve morrer em breve (1.14), e estas arneacas
devem ter surgido por causa da perseguicao de
Nero (64-68 d.C.). Uma vez que 2 Pedro foi escrita depois de 1 Pedro (datada de 64-67 d.C.), a
data mais cedo possivel seria 65 d.C. A data mais
tarde possivel para a escrita de 2 Pedro e 68 d.C .
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Nero morreu no ana 68; e ja que Pedro morreu
pelas maos de Nero, ele deve ter escrito a epfstola
durante ou antes de 68 d.C., mais provave1mente
em Roma. A tradicao esta clara de que Pedro
morreu em Roma (por exemplo, Papias, no segundo seculo), entao a epistola final de Pedro foi,
bem provavelmente, escrita ali tambem.

I. Exorta~ao: crescimento e frutifica~ao
(2Pe1.1-15)
Pedro se apresenta como urn apostolo e servo
de Jesus Cristo e observa que esta escrevendo para
as pessoas que possuem a mesma fe e doutrina que
e1ee os outros ap6stolos possuem.
A base para 0 crescimento cristae e 0 poder
divino de Deus, que pelo conhecimento de Deus
e pelas promessas de Deus capacita 0 cristae a
participar da natureza divina. Pedro descreve 0
processo de crescimento (1.5-7) que comes:a com
a fe, e inclui outras virtudes cristas como bondade,
conhecimento, autocontrole, perseverans:a, santidade, afeto e amor. 0 crescimento e extremamente importante para a vitalidade espiritual, para a
garantia de salvacao, e para urn galardao no
Reino de Deus (1.8-11). Pedro acredita que seus
leitores precisam de lembretes para despertar a
memoria sobre 0 que de ja ensinou.ja que Pedro
sabe que logo rnorrera, de esta deixando por escrito as coisas que de quer que des se lembrem
(1.12-15).

GENERO E ESTRUTURA
A primeira epistola de Pedro enfatiza os sofrimentos e a redencao de Cristo e 0 resultante sofrimento dos cristaos. Sua segunda epistola se
concentra, em vez disto, na gl6ria de Cristo e na
certeza de que deveria vir do ensino apostolico
sobre e1e.A primeira epistola contern muita coisa
sobre a oposicao de fora (perseguicao). A segunda adverte sobre a crescente apostasia intern a
(falsos ensinos).
Existe tambem nesta epistola uma enfase sobre
a profecia - verdadeira ou falsa. U ma das classicas
passagens biblicas sobre a inspiracao da Escritura vem do final do capitulo 1: sabendo primeiramente isto: que nenhuma

e

profeeia da Eseritura

de particular interpretacao; porque a profecia
nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo
Espirito Santo (1.20,21). Isto e seguido imediatamente por uma longa advertencia no capitulo 2
de que "havera tambern falsos doutores", trazendo
'heresias de perdicao". Esses falsos profetas e
mestres que viriam sao descritos em terriveis detalhes, depois do que Pedro retorna as verdades
da verdadeira profecia de Deus (3.2-13) - que e
confiavel e planejada para a salvacao (3.9).

II. Profecia: verdadeira e falsa
(2 Pe 1.16-3.13)

: I. Exortacao: crescimento e frutifica~ao
•
(2 Pe 1.1-15)
: II. Profecia: verdadeira e falsa (2 Pe 1.16-3.13) :
: III. Exortacao: crescimento e santidade
•
•
(2 Pe 3.14-18)

·
·

.

•

Pedro mostra que a volta de Cristo esta garantida, primeiro pe1as testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo e segundo pelas Escrituras
(1.16-21).0 testemunho dos apostolos concernente a volta de Cristo e a majestade de Cristo
confirmam as profecias da Sua volta. Mais particularmente, a realidade da transfiguracao de
Cristo e 0 testemunho de Deus, 0 Pai do ceu (veja
Me 9.7) garantem a certeza da volta de Cristo
(1.17,18). Segundo, as Escrituras mesmo mostram a certeza das profecias.ja que elas nao sao do
homem, mas de Deus (1.19-21).
Pedro, entao, faz uma advertencia contra os
falsos profetas e os falsos mestres. Assim como
houve falsos profetas entre 0 povo do Antigo
Testamento, tambern haveria falsos mestres na
igreja, professando a Cristo, mas negando a
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rupcao, 0 que para eles e urn estado pior do que a
sua incredulidade anterior (2.10-22).
Concernente a verdadeira profecia, entretanto,
Pedro reafuma a promessa davinda de Cristo. Os
zombadores se levantarao, os quais argumentarao
que ji que Cristo nao voltou ainda, Ele nunca
voltara (3.1-4). Eles voluntariamente ignoram
tanto os julgamentos anteriores de Deus e 0 Seu
futuro julgamento do mundo (3.5-7).A atitude de
Deus em relacao a promessa da volta de Cristo e
totalmente cliferente. A razao para a aparente demora da volta de Cristo e a perspectiva diferente de
Deus quanto ao tempo e a Sua paciencia para com
a humanidade, para que todos possam ser salvos
(3.8,9).0 julgamento do mundo e certo, todavia.
Ele vira repentinamente e trara total destruicao
ao presente mundo. Os cristaos devem procurar a
santidade e ter uma atitude de expectativa - tanto do julgamento quanto da bencao (3.10-13).

verdade. Seus metodos sac enganosos: eles ensinam heresias e negam 0 proprio Cristo, usando
sensualidade e exploracao para submeter os outros
sua influencia (2.1-3). Mas 0 julgamento deles
e certo. A certeza do julgamento dos falsos mestres e ilustrada pelo castigo dos anjos, do povo do
mundo antigo no diluvio, e do povo de Sodoma e
Gomorra. Deus livrara os fieis, mas Ele julgara os
injustos (2.3-10).
Os falsos mestres sac arrogantes, ignorantes,
licenciosos e avarentos. Eles estao seguinclo 0
exemplo de Balaao no Antigo Testamento. 0
ensino deles e imitil e improdutivo. 0 metodo
deles e seduzir os outros com palavras vazias e
apelo da carne. Eles tentam afastar os cristaos de
seu compromisso puro com Cristo, particularmente aqueles que sac novos na fe. 0 resultado
para aqueles que sac seduzidos e presos assim e a
escravidao espiritual. Estes voltaram para a cor-

a

Rufnas do primeiro seculo d.C. fora da sinagoga de Cafarnaum, com 0 memorial de Pedro ao fundo. 0 memorial foi construfdo sobre 0 Que pode ter sido a casa de Pedro.

•
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III. Exorta~ao: crescimento e santidade
(2 Pe 3.14-18)

dade toda oportunidade possivel de se beneficiarem da bendita redencao realizada por Cristo,
Deus ira finalmente dissolver esta terra e comes:ar
o estagio final Seu plano eterno com a nova terra
e novo ceu, onde "habits a justica" (3.10-13).
Enquanto isto, como diz Pedro, que tipo de pessoas nos conoem serem santo trato epiedade (3.11)?

Os que creem em Cristo precisam se tornar
santos e ser diligentes para buscarem a santifica-;ao. Os cristaos tambem precis am reconhecer que
a paciencia de Deus em tardar a volta de Cristo e
para dar ao mundo mais tempo para ser salvo. Isto
tern sido substanciado ainda mais pela revelacao
que Deus deu ao apostolo Paulo - cujas epistolas
tern igual autoridade quanta 0 resto das Escrituras (3.14-16).
Alem disto, os cristaos precisam se proteger
contra 0 erro, sendo cautelosos para nao cair de
sua firmeza na fe crista. E, finalmente, eles precisam ere seer em sua experiencia da gra~a e do
conhecimento de Jesus Cristo (3.18). Esta e a
melhor salvaguarda contra a apostasia e os falsos
ensinos.

°

untas para estu
1. 0 que voce acha que Pedro quer dizer com
fiqueis participantes da natureza divina

(1.4)?
2. Como os cristaos podem "confirmar" sua
chamada e eleigao (1.1 OJ?
3. Existem anticristaos "escarnecedores"
(3.4,5) em nossos dias? Eles estao dizendo
algo semelhante citacao de Pedro sobre
aqueles da sua epoca?
4. De que maneira a atirmacao de Pedro em
3.8,9 explica porque 0 fato de Cristo ainda
nao ter voltado nao poder ser considerado
uma "demora"?
5. Por que Pedro traz a llustracao do dlluvlo de
Genesis em 3.5,6? Qual e a intencao dele no
que se refere ao contexte imediato?

a

CONCLUSAO
Pedro parecia ter dois prop6sitos principais ao
escrever esta epistola: (1) exortar os cristaos
quanto ao crescimento,

a confianca e a firmeza ria

Fe; e (2) expor os falsos mestres e instruir os cristaos em como lidar com eles. Muitos pastores e
mestres, desde os dias de Pedro, tern testificado
que 0 grande apostolo foi magnificentemente
bem-sucedido neste seu empenho. Os cristaos
podem confiar no testemunho ocular de Pedro e
dos outros ap6stolos (1.16-19), assim como nas
palavras inspiradas das Escrituras que foram escritas por horn ens escolhidos que foram movidos
e inspirados pelo Espirito Santo (1.20,21).
Apesar das tentativas destruidoras dos falsos
mestres de desviar os que creem da fe (2.1-19),
Deus tera a Ultima palavra. Apes dar a humani-

NOTAS
1. Para mais inforrnacoessobre 0 assunto de pseudografia no Novo Testamento, veja D. A. Carson, em
"Pseudonymity and Pseudepigraphy", no Dictionary
of New Testament Background, ed. Craig Evans and
Stanley Porter (Downers Grove: IVP,2000), p. 85764; Terry Wilder, em Pseudonymity, the New Testament, and Deception (Lanham,MD: University Press
of America, 2004).

•

258

Capitulo 27
f

90ao

;tl 0enclifa cerieza

®

Evangelho de joao apresentou "sinais" a fim de convencer as pessoas a crer
que Jesus era 0 Messias (20.30,31). Aqueles que cressem receberiam 0 direito de serem chamados filhos de Deus. Esses filhos entravam em comunhao com Deus, 0 Pai, por intermedio de Jesus, 0 Filho. Entretanto, nem todos os
que professavam a fe em Cristo estavam verdadeiramente andando com Deus. A vida

deles nao refletia a mudanca de vida que resulta
da experiencia da cornunhao com Deus. Eles
andavam nas trevas, ao inves de andar na luz e
recusavam reconhecer qualquer pecado em suas
vidas. Alguns ensinavam doutrinas falsas sobre
Jesus, e alguns abandonaram a fe, saindo completamente da igreja. joao escreve esta epistola para

AUTOR
Esta epistola corneca sem qualquer saudacao
introdut6ria ou qualquer identificacao de autor
por nome. A evidencia intern a mostra que 0
escritor e uma testemunha ocular (1.1-4) e escreve para 0 seu publico como alguern na posi(1.6; 2.15,24,28; 3.14; 4.1;

garantir aos cristaos a posicao de filhos de Deus e

<;ao de autoridade

para chamar os filhos ilegitimos e os seus ensin amentos para urn questionamento.

5.21).0 autor usa sentencas gregas simples e
incorpora temas que contrastam os opostos,
como a luz e as trevas; a vida e a morte; 0 amor
eo 6dio; e a verdade e a mentira.Afirma-se que
as pessoas se enquadram em um ou outro extremo de cada urn destes opostos. Toda esta
evidencia intern a e consistente com a autoria
joanina. Do mesmo modo, a evidencia externa
apoia esta conclusao-. Para saber mais sobre
Joao,o filho de Zebedeu, veja a introducao do
Evangelho de joao.

Fatos principais
: Autor:
a

Joao

: Destinatarios:

Cristaos

a
: Local da escrita:

Desconhecido

Data:

85-95 d.C.

Palavra-chave:

Conhecer (gr. oida e ginosko')

Versfculo-chave:

Esfas coisas vas escrevi,
para que saibais que fendes
a vida eferna e para que
creiais no nome do Filho de
Deus (5.13).

.
.......•.....................•......•

DESTINATARIOS
A falta de introducao epistolar formal na
epistola limita 0 escopo de quanto pode ser revelado sobre 0 publico original da epistola. 0
autor nao sauda uma igreja ou grupo especifico

+
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joao conclui que aqueles que abandonaram a
cornunhao da igreja deixaram claro que nao estayam em verdadeira comunhao com Deus, para
comer;:ar.Aqueles que tern cornunhao com Deus
andarao na luz e nao nas trevas, arnarao uns aos
outros, crerao no nome de Jesus e confirrnarao que
Jesus veio em carne, e seguirao os mandamentos
de Deus.
Nenhuma inforrnacao especifica em 1 [oao
auxilia em determinar a data exata em que a
carta foi escrita. Entretanto, a tradicao sugere
que J oao estava nos ultimos anos de sua vida e
morava em Efeso quando escreveu esta carta.
Muitos estudiosos concluem que as epistolas
foram escritas logo apos ele completar 0 evangelho. Alern disso, estas cartas nao parecem indicar que a perseguicao de Domiciano (c. 95

porque ele queria que a carta Fosse circulada
entre 0 maximo possivel de igrejas. Com certeza
a epistola e designada aos cristaos (1 [o 2.1214,19; 3.1; 5.13), e a sua mensagem tern aplicayao para todas as igrejas.

OCASIAo E DATA
A evidencia interna indica que alguns membros do corpo estavam abandonando a fe e saindo
da igreja. Alguns estavam ate ensinando que Jesus
nao tinha urn corpo fisico.joao, portanto, escreve
esta epistola a fim de (1) ensinar seus leitores 0
discernimento sobre quem esta e quem nao esta
em urn relacionamento adequado com Deus; (2)
confirmar seus leitores na Fe; e (3) adverti-los
concernente os ensinamentos dos falsos mestres.

//

-

r

I
Um antigo batisterlo em Efeso, cidade na qual Joao ministrou no final do primeiro seculo .

•
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d.C.)

houvesse cornecado.

Portanto,

..•
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escrevendo

urn inter-

e

valo de data aceitavel para todas tres epistolas
entre 85 e 95 d.C.

dendo

como urn companheiro

sua mao de cornunhao

Esbo~o
I.
II.
III.
IV.

Na primeira

sintetiza

a ser experimentado

cristae no momenta

da carta.joao es-

na luz

sua credibilidade

(1.5-2.2).

que ele ouvira: Deus

a mensagem

Ap6s

no prologo,

joao

e luz, e

niio hd nele treva nenhuma (1.5). Com esta mensagem em vista, ele argumenta que qualquer urn
na assembleia deles que alega ter comunhao com

somente

e experimentado

e andarem

estabelecer

Nesta carta, assim como no evangelho, joao
afirma que a garantia da pessoa quanto a vida

e algo

secao principal

creve sobre os cristaos se alegrarem em cornunhao
com Deus

MENSAGEM
nao

=r=:

II. A~dando natuz (1 Jo.~.5-2.29)

.......................................

apos a morte, mas corneca e

os que

e

deles possa ser completa.

tntroducao (1 Jo 1.1-4)
Andando na luz (1 Jo 1.5-2.29)
Cornunhao em amor (1 Jo 3.1-5.13)
Conclusao (1 Jo 5.14-21)

eterna

fe, esten-

creem. A sua esperanca
que esta carta ira trazer
os seus leitores
cornunhao que ele esta
mentando e que por meio desta carta a alegria

a

:
:
:
:

na

a todos

Deus, mas continua

no

esta enganando

da salvacao. Todos os verda-

a andar nas trevas (pecado)

a si mesmo e aos outros. Porem,

(justica)

aque1es que andam na luz

de Jesus estao

deiros cristaos, portanto, nao estao apenas olhando adiante em fe para algo futuro, mas ja podem

perdoados, purificados de seus pecados, e experimentam a verdadeira comunhao (1.6-10). A es-

saber algumas coisas. Portanto.joao

peran~a de J oao

usa as pala-

oida e ginosko, (ambas significando
cer") 77 vezes em 32 versiculos, muitas

vras

"conhedas quais

lembrar

estao reafirmando
0 que 0 seu publico ja sabe,
incluindo: (1) a verdade (2.2); (2) que eles tern urn
relacionamento
com Deus (2.3-5,13,14); (3) que
Ele ouve e atende as oracoes

(5.15); (4) que

era justo, nao pecou, veio para tirar

0

equacionada

Jesus

trevas. Entretanto,

(5) que

de alguem

corporal e

final se aproxima

se alguern

perdeu a salvacao.Ao
tinua

(3.15; 5.18); e (6) ahora

com Deus

com a perfeicao

(2.18).

0

em

sem pecado. Se al-

fazendo de Deus urn mentiroso

pecado, e que

pecado nao e caracteristico

e caute1oso

guern nega sua necessidade de perdao,

(2.29; 3.2);

0

a sua carta sirva para ajudar

seus leitores que a salvacao nao pode ser

quando Ele voltar seremos como Ele
em cornunhao

e que

o leitor evitar 0 pecado, mas ele

° tal esra

e permanece

em

pecar, ainda nao

contrario.jesus Cristo con-

seu Advogado junto ao Pai. Seu sacrificio
0

suficiente

para pagar, nao so os seus

pecados, mas os pecados do mundo inteiro

(2.2).

Contudo,

0

eles tern de aceitar a Jesus como

seu

Advogado.

I. Introdu~ao.(1 Jo 1.1-4)
Como urn dos discipulos

Depois disso, J oao prossegue a falar sobre a
garantia da salvacao do cristae e sobre guardar os

de jesus.joao estava

entre os primeiros a ouvir a mensagem de Jesus
e a receber a vida eterna (cf Jo 1.35-39). Ele
come~a

relembrando

uma testemunha
rante

0

Jesus du-

pos-ressurreicao.

sua cornunhao

Deus, 0 Pai. Embora
a autoridade

que ele era

ocular do historico

seu ministerio

[oao continua

seus leitores

namento

Agora

ele tambem

de Jesus

apropriado

for perfeito neles
Seu mandamento

com Jesus e com

ele esteja escrevendo

de urn apostolo,

mandamentos

(2.3-15).

Aqueles

que

guardam os mandamentos
de Jesus podem ter a
garantia de salvacao quando tiverem urn relaciocom Ele, e

andarao como Jesus andou

esta

o mundo

•

amor de Deus

obedecerem ao
de amarem uns aos outros, eles

com
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seus pecados foram perdoados, (2) e1esconhecem
aJesus e ao Pai, (3) Deus habita neles, e (4) eles ja
venceram 0 maligno (2.12-14). Contudo, eles
vivem em urn mundo cheio de pecado e tentacao.
joao, entao, admoesta-os a nao amar 0 mundo
pecador ou as coisas do mundo (2.15,16). Ao
inves de se ernbaracarem com as concupiscencias
do mundo, 0 foco deles deve estar na vontade de
Deus. Ele explica que 0 mundo esta passando, mas
aquele que faz a vontade de Deus perrnanecera
para sempre (2.17).
Joao deixa claro que 0 "anticristo esta vindo" no
futuro (2.18). Mas,enquanto isso,muitos anticristos ja estao aqui (2.18-23). Infelizmente, os leitores de [oao conheciam esta verdade muito bem
(2.20,21); alguns da propria igreja deles eram
anticristos. Aparentemente, alguns individuos na
congregacao estavam negando que Jesus era 0
Cristo, provando com isto ser anticristos e mentirosos (2.19,22,23). Joao relembra -os que quem
confess a 0 Filho tern 0 Pai tambem (2.22; cf. Jo
5.32-38; 8.18). [oao consola seus leitores explicando que aqueles individuos que deixaram a

Oestaque grego
Comunhao. Grego KOlv(t)via (koinonia). Koi-:
nonia quase sempre traz 0 sentido de comu- :
nnao ou oompanheirismo, referindo-se a uma :
associacao envolvendo estreitas relacoes rnutu- :
as. Por causa do Espiritu em comum, os cris- :
taos tem cornunhao com Deus e uns com os :
outros (1 Jo 1.3,6,7). Este tipo de cornunhao :
intima era exibido na partilha da comunidade da :
Igreja primitiva (At 2.42). Koinonia pode tam- :
• bern referir-se ao modo como esta cornunhao e :
retratada, a saber, pela partilha, generosidade, :
ou sentimento participativo. Paulo fala da gene- :
rosidade da igreja de Corinto em repartir uma :
contnbuicao financeira (2 Co 9.13). Por exten- :
sao, koinonia pode se referir a pr6pria oferta fi- :
nanceira (Rm 15.26). Ela pode tarnbern expres- :
sar uma partlcbacao ou cornunhao comum em :
uma tarefa ou causa. Todos os cristaos tern :
uma partlcipacan na fe (Fp 1.6) e no corpo e :
• sangue de Cristo (1 Co 10.16). Perto do final do :
: primeiro secure, koinonia era uma qualidade vi- :

.
.

corriunl-iao da igrcja nunca realrnente forarn parte

: tal para se ter entre os cristaos quando eles co- :

:
:
:
:

dela, em primeiro lugar (2.19).
A segunda adrnoestacao de joao e que seus
leitores andem na verdade (2.24-28). A luz desses
falsos mestres parecidos com 0 anticristo, joao
relembra seus leitores que elesja estao preparados
para resistir as mentiras do mundo. Se e1es permitirem que 0 evangelho habite neles, eles andaram no Filho e no Pai e terao vida eterna (2.24,25).
Jesus, 0 Filho, ja os ungiu com 0 Espirito Santo
que os levara para longe dos falsos mestres e os
conduzira a verdade (2.26,27). Se eles andarem
em Jesus, quando Ele voltar, terao confianca e nao
serao envergonhados. Ele, portanto, admoesta -os
a andar na verdade.

rnecaram a enfrentar arneacas organizadas con- :
tra a igreja em crescimento. Logo, koinonia e :
um requisito caracterlstico para os crlstaos :
hoje a fim de manter uma igreja saudavel no :

·
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Entretanto, aque1es que professam conhecer a
Jesus, mas nao guardam os Seus mandamentos
SaD mentirosos, e a verdade nao esta neles (2.4).
A partir disto, pode-se concluir que a forma como
as pessoas tratam as outras e a janela da sua alma.
Aqueles que am am uns aos outros estao caminhando na luz e tern os passos firmes que a luz
fornece. Aqueles que odeiam os outros estao caminhando em trevas e nao sabem onde estao indo
porque permanecem cegos pelas trevas (2.9,11).
primeiro conse1ho de joao e que os cristaos
nao am em 0 mundo (2.12-17). Tendo enfatizado
a necessidade do amor.joao os admoesta que (1)

III. Comunhaoem amor (1 Jo 3.1-5.13)
Anteriormente, no capitulo 2,Joao se concentrou na importancia de amar urn ao outro e nao
amar as coisas deste mundo. Agora ele retoma este
tema concentrando-se no amor de Deus para com

o

+
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eles. Deus exibe Seu amor chamando-os de Seus

e

filhos (3.1). Este titulo apenas 0 comeco; Deus
ainda nao revelou completamente 0 que eles hao
de se tornar, mas eles se tornarao como Jesus
porque 0 verao como Ele e (3.2).
Enquanto isto, todos os que aguardam a segunda vinda de Jesus purificam-se a si mesmos assim
como Ele e puro (3.3). Alias, joao chega ate a
dizer que Qualquer que permanece nele ndo vive
pecando; qualquer que vive pecando ndo

0

viu nem

0

conheceu e Qualquer que e nascido de Deus nao vive
na prdtica dopecado; porque a sua semente permanece nele; e ndo pode viver pecando, porque e nascido de
Deus (3.6,9). Jesus veio para destruir as obras do

Piscinas romanas do segundo seculo na parte superior da
praca de Efeso.

sassino e nfio tern a vida eterna (3.15; ef.Jo 5.18).
Os filhos, por outro lado, am am uns aos outros.
Portanto, aqueles que am am uns aos outros sabem
que passaram da morte para a vida (3.14).
Qjial e a Fonte deste amor, que assim define um
filho de Deus (3.16-23)? E 0 proprio auto-saerificio de Jesus. Portanto, devemos amar uns aos
outros a ponto de dar a nossa vida um pelo outro
(3.16). Isso signifiea que as coisas que possuimos
devem estar disponiveis para os outros que tern
neeessidade. Se virmos 0 nosso irrnao passando
neeessidade, mas feeharmos 0 nos so coracao para

diabo, e, port anto, aqueles que sao de Jesus nao
tern associacao com 0 pecado, que e obra do diabo
(3.8,9). Em outras palavras,o pecado e algo estranho aos filhos de Deus e algo que se opoe a razao
pe1a qual Jesus veio ao mundo.Jesus veio habitar
nos cristaos e distancia-los do pecado. Estas declaracoes precis am ser balanceadas com a declaracao anterior de joao: estas coisas uos escreuopara

que ndo pequeis; e, se alguem peear, temos um rlduogada para com 0 Pai,Jesus Cristo, 0 Justo (2.1). Com
este contexto mais amplo em vista, as afirmacoes
de Joao nfio devem ser entendidas como se urn ate

ele,o amor de Deus nao habita ern nos. 0 nosso

de pecado sequer desqualificasse 0 individuo
como verdadeiro filho de Deus. Nao obstante, as
afirrnacoes de joao no capitulo tres deixam claro
que 0 pecado e algo que deve raramente aparecer
na vida dos filhos de Deus.
A terceira admoestacao de Joao e para os eristaos nao se surpreenderem com a ira (3.10-15).
joao ilustra sua descricao dos filhos de Deus citando 0 relato de Caim e Abel no Antigo Testamento. A interacao entre Caim e Abel representa
o que signifiea ser um filho de Deus e um filho do
diabo. Abel em sua justica ofereceu uma oferta
que foi aceitavel a Deus, mas Cairn em sua injusrica nao 0 fez. Como resultado, Cairn odiou a seu
irrnao por causa de sua justica e 0 matou. joao,
portanto, admoesta seus leitores: ruio uos marauilheis, se 0 mundo uos aborrece (3.13). Os filhos do
diabo odiarao os justos; e aquele que odeia e as-

amor nao deve simplesmente ser de palavras, mas
de acao (3.17,18). Exibir este tipo de amor nos
dara garantia de que somos da verdade e nos dara
confianca diante de Deus. Com esta confianca
sabemos que reeeberemos 0 que pedirmos em
oracao (3.19-22) e que obedeeeremos aos mandamentos de Deus de erer em Seu Filho e amar
uns aos outros (3.23).
A quarta admoestacao de J oao e que os cristaos
devem testar os espiritos (3.24-4.6). Em vista
dos cornentarios de joao, torna-se claro que a
crenca de alguern em Jesus e 0 amor de alguem
para com 0 proximo sao evidencias de que 0
mesmo esta em Jesus. Mas qual e a evidencia de
que este relaeionamento e reeiproeo e que Jesus
esta em nos? joao explica que a resposta se encontra no Espirito que Deus deu aos Seus filhos
(3.24). Mas, ele os adverte a nao crer em qualquer

•
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espirito, mas testar as espiritos para ver se sao de
Deus (4.1). Se urn espirito nao confessar que Jesus
Cristo veio em forma carnal, entao esse espirito
nao foi enviado por Deus, mas e urn espirito do
anti cristo (4.2,3)2.
Apesar das admoestacoes de Joao para os cristaos provarem os espiritos, ele esta confiante de
que 0 Espirito que neles habita ja venceu 0 espirito do maligno. Ele explica: Filhinhos, sois de Deus
eja os tendes vencido, porque maior i 0 que estd em
vas do que 0 queesta no mundo (4.4).Alem do mais,
eles serao capazes de discernir 0 espirito da verdade do espirito do erro ao se lembrarem de uma
simples verdade: Nos somos de Deus; aquele que
conhece a Deus ouve-nos; aquele que ndo If de Deus
niio nos ouve (4.6).
Depois desta adrnoestacao, [oao novamente
retorna a sua discussao sobre 0 amor (4.7-21).
Nesta secao, talvez mais do que nas outras, Joao
enfatiza bastante 0 seu ponto de vista: porque 0
amor e tao caracteristico daqueles que tern comunhao com Deus. Ele explica que 0 amor e a natureza de Deus. Portanto, todo aquele que ama e

No meio desta revisao, [oao explica que este
amor que eles agora experimentam deve afastar
qualquer temor que eles tenham quanta ao dia do
julgamento. 0 amor perfeito lanca fora 0 medo;
aquele que tem medo ainda nao foi aperfeicoado
o amor (4.18). Mas ele os avisa que enquanto isto,
seu relacionamento com Deus sera evidenciado
pelo relacionamento deles uns com os outros. Se
nao podem amar 0 irmao a quem veem, como
podem amar a Deus a quem nao veem (4.17-21)?
[oao agora dirige 0 seu foco para a certeza do
testemunho de Deus (5.1-3) e a importancia da
vida e dos ensinamentos de Jesus. A cren<;a em
Jesus e essencial para se tornar urn filho de Deus.
Todos os que amam a Deus tambem amarao a
Jesus (5.1). Este amor e demonstrado na obediencia aos mandamentos de Deus. E esses mandamentos nao sac pesados porque aqueles que
nasceram de Deus possuem a vitoria sobre 0
mundo pela fe e pela cren<;aque Jesus e 0 Filho
de Deus (5.4,5).
Espirito de Deus da testemunho da vida e
da morte de jesus'. Este testemunho e maior do

nascido de Deus e conhece a Deus; aquele que nao

que

ama como deveria.nao conhece aDeus (4.7,8).0
auto-sacriflcio de Jesus por nossos pecados tornou
possivel este am or e e 0 modelo que devemos
seguir. Portanto, 0 verdadeiro amor nao e que nos
amamos a Deus, mas que Ele primeiro nos amou
e nos enviou 0 Seu Filho (4.9,10).
joao entao reve tudo 0 que lhes disse ate este
ponto concernente ao amor e a andar com urn
Deus invisivel (4.12-21):
Deus e amor e aquele que anda em am or
esta em Deus e Deus nele (4.8,16).
Nos amamos porque Ele nos amou primeiro e enviou Seu Filho (4.10,19).
o amor de uns pelos outros e a evidencia
de que Deus habita em nos (3.24; 4.13).
Qualquer que confessa que Jesus e 0 Filho,
Deus habita nele (2.22; 4.15).
Qualquer que diz que ama a Deus deve
amarseus irmaos tambern (2.9,10; 3.17,18;
4.21).

a respeito de Seu proprio Filho. Este testemunho
habita nos cristaos, mas aqueles que nao creem em
Deus estao colocando-o como mentiroso. Este e
o testemunho que 0 Espirito traz: que Deus nos deu
a vida eterna; e esta vida estd em seu Filho. Quem
tem 0 Filho tem a vida; quem ndo tem 0 Filho de Deus
ndo tem a vida (5.11,12). Este testemunho deve
nos dar a garantia de que aqueles que creem no
nome do Filho de Deus tern a vida eterna (5.13).
Em suma, embora 0 testemunho dos homens
pode ser falho, 0 testemunho de Deus nao falha.
Todos os cristaos tern este testemunho dentro de
si em forma do Espirito de Deus. Este testemunho deve dar aos cristaos no mundo todo a garantia de que a sua crens:a no nome do Filho de Deus
lhes deu a vida eterna.

o

I
1

•

0

testemunho

dos homens porque

e de Deus,

IV. Conclusao (1 Jo 5.14-21)
Encerrando, joao relembra aos seus leitores
que a vida eterna nao e a (mica certeza da vida .
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Primeiro, e1espodem ter certeza de que quando
pedirem alguma coisa segundo a vontade de Deus,
Ele ouve as suas oracoes. Portanto, se alguem vir
urn irrnao pecando, deve orar por ele, e Deus lhe
dara vida". Segundo, eles podem ter certeza de que
to do aque1e que e nascido de Deus evitara 0 pecado e nao e tocado por Satanas (5.18). Terceiro,
eles sabem que sac de Deus, mas 0 mundo todo
esta debaixo do poder de Satanas (5.19). Quarto,
o Filho de Deus veio e deu-lhes entendimento
para que possam conhecer 0 verdadeiro Deus e
Seu Filho Jesus Cristo e ter a vida eterna por interrnedio dele (5.20). Entao, quase como uma
reflexao tardia, ele conclui: Filhinhos, guardai-vos

2. 0 Que Joao quis dizer Quando disse Que a
aqua eo sangue testificam de Cristo (5.6)?

3. Que razoes no capitulo 5 dao garantia aos
crlstaos que eles tern a vida etema?

4. Que pecado leva a morte?

5. 0 que podemos saber sobre a natureza de
Deus (1.5; 4.8)?

NOTAS
1. Os pais da Igreja, como Irineu (c. 140-203), Clemente de Alexandria (c. 155-215), Tertuliano (c.
150-222),e Origenes (c.185-253) apresentamjoao
como 0 autor.

dos idolos (5.21).

2.

CONClusAo
A Primeira Epistola de joao e enderecada a
uma igreja onde alguns haviam abandonado a fe
e deixado a comunhao, enquanto outros estavam
ensinando que Jesus nao teve urn corpo fisico. Em
resposta, joao escreveu esta carta a fim de: (1)
preparar seus leitores para discernir quem estava
e quem nao estava em urn relacionamento apropriado com Deus, (2) confirmar

rguntas para estud
Que pessoas

au grupas

Estes falsos espiriros nao parecem estar negando a
existencia de Cristo, mas de que Jesus verdadeiramente teve urn corpo fisico.Teologicamente falando,
esta negacao subestima 0 proprio evangelho; seJesus
nao teve urn corpo fisico, entao 0 Seu sacrificio nao
seria suficiente para expiar os pecados da humanidade. Alem disto, ela subestima muitas declaracoes
nos evangelhos que dao evidencia de que Cristo nnha urn corpo assim (Lc 24.39,43; Jo 19.28,34;
20.20,27).

3. Joao tarnbern declara que a agua e 0 sangue dao
testemunho dele (5.6). Nao hi urn acordo universal
concernente como a agua e 0 sangue dao testemunho de Jesus. As possibilidades incluem: (1) 0
proprio batismo e crucificacao de Jesus; (2) 0 ministerio de batismo de Jesus (batizando outros no
Espfrito) e crucificacao; (3) nascimento natural e
crucificacao; (4) 0 corpo de Jesus formado pelos
elementos da agua e sangue - os proponentes deste ponto de vista citam fontes judaicas antigas que
afirmavam que 0 corpo humano e composto de dais
elementos: agua e sangue; (5) os sacramentos do
batismo e eucaristia. Veja Colin G. Kruse, The Letters of John (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), p.
174-78.

seus leitores na

fe, e (3) adverti-los concernente os ensinos dos
falsos mestres.
joao afirmou que aqueles que deixaram a comunhao dos irrnaos mostraram com sua saida que
nao estavam em verdadeira cornunhao com Deus,
afinal. Aqueles que tern comunhao com Deus
andam na luz, e nao nas trevas, amam uns aos
outros, creem no nome de Jesus, afirmam que
Jesus veio em carne e seguem os mandamentos de
Deus. Os cristaos devem testar os espiritos e ficar
longe daquilo que e falso.

1.

..•.

( ?o&o - 7l6enelila cerlez«

4.

haje padem ser

considerados como anticristos (2.18)?

•
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Isto e, se nao for urn pecado que leva it morte. Para
uma discussao detalhada sobre 0 pecado para a morte, leia Raymond E. Brown, The Epistles offobn, AB
(Nova Iorque: Doubleday, 1982), p. 612-19.

Capitulo 28

290&0
r.vite os fCl~'osmesires

--

I

esus ensinou que 0 maior mandamento era amar a Deus e amar ao proximo como a nos mesmos. Em seu discurso de despedida.jesus ensinou
que Seus discipulos seriam conhecidos pelo amor uns pelos outros (]o
) Entretanto, como joao enfatizou em sua primeira carta, a cornunhao com
Deus nao e apenas uma questao de amor, mas tambern de sa doutrina. Os segui-

AUTOR

dores de Jesus devem ter 0 cuidado de nao sacrificar a verdade em nome do amor. Nesta segunda carta, joao avisa seus leitores para nao
terem nada que ver com os falsos mestres;
mostrar-lhes hospitalidade seria compartilhar
com suas impiedades.

Embora a Primeira Epistola de joao seja anonima, a segunda e a terceira atribuem autoria a
alguem que se denomina de "0 anciao". Embora
os eruditos nao cheguem a urn consenso sobre
quem seja este anciao, as sernelhancas entre as
primeiras cartas atribuidas a Joao indicam que

•·

• Autor:

Joao,

: Destinatarlos:

"A senhora eleita e seus
filhos"

·

•: Local da escrita:
• Data:

"0

anciao"

Desconhecido

•·

·

85-95 d.C.

I

: Palavra-chave:
Versfculo-chave:

:

·

Perseverar (gr. mend)

•

Todo aque/e que prevarica e:
•
nao persevera na doutrina:
de Cristo nao tem a Deus;:
quem persevera na doutrina :
de Cristo, esse tem tanto
Pai como a Filho (1.9).

.. .

..

0:

•

ambas foram escritas pela mesma pessoa. Estas
sernelhancas SaD as seguintes: A situacao historica entre 1 e 2 [oao sao similares. A primeira epistola fala de pessoas que sairam e que negam 0 Pai
eo Filho (1 Jo 2.19-23). Semelhantemente, a segunda carta fala de enganadores que entraram no
mundo e ndo confessam que Jesus Cristo veio em
carne (2 Jo 1.7). Ambos os livros cham am esses
falsos mestres de "anticristos" (1 Jo 2.18); ambos
enfatizam a irnportancia do mandamento do
amor e que 0 mesmo foi recebido "desde 0 principio" (1 [o 3.11,23: 4.7; 2 Jo 1.4,6); e ambos se
alegram em ver os seus filhos andando na verdade
do evangelho'.
Outros prop6em que 0 anciao nao seja 0 apostolo joao, mas outra pessoa chamada [oao que
tinha uma posicao na Igreja primitiva. Este ponto de vista encontra suporte na citacao de Papias
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por Eusebio" Porem, a consistencia do estilo literario, do vocabulario e t6picos evidenciam que 0
escritor do Evangelho de Joao tarnbem escreveu
as tres cartas de J oao,

Roma e descrita como "aquela que esta em BabiIonia" (1 Pe 5.13). Isto evidencia mais as personificacoes femininas da igreja. (3) A ocorrencia das
expressoes "a senhora eleita e a seus filhos" e "os
filhos de tua irrna, a eleita" na mesma carta torna
o significado literal menos provavel. Os "filhos"
obviamente sao os membros da igreja. Com estas
raz6es em vista, 0 usa figurativo ou simb6lico
parece mais provavel. De qualquer forma, os destinatarios desta carta sac seguidores de Jesus a
quem joao quer encorajar e proteger.

DESTINATARIOS
Os destinatarios sac identificados no versiculo
de abertura como "a senhora eleita e os seus filhos". Existe urn debate sobre como isto pode ser
interpretado: (1) literalmente, significando uma
mulher crista e seus filhos; ou (2) figurativamente, como urn titulo representando a igreja local.
Ate hoje, nenhum outro manuscrito foi descoberto que use esta expressao com 0 titulo de "senhora eleita" para uma igreja. Nao obstante, isto nao
descarta a possibilidade de que seja urn titulo figurativo para uma igreja. Tres razoes para 0 significado figurativo sac os seguintes: (1) 0 Novo
Testamento se refere a igreja como "a noiva de
Cristo", eo Antigo Testamento usa a imagem da
"esposa" para descrever Israel. (2) A igreja em

OCASIAO E DATA
A ocasiao e a data sac similares a Ljoao (85-95
d.C.; veja notas em 1 [o). Em 2 joao, 0 apostolo
se concentra em garantir que as igrejas nao estendam a hospitalidade aos falsos mestres e assim,
sem saber, apoiern 0 ministerio itinerante deles.
Ele as instrui a nao aceitar os falsos mestres em
suas casas ou mesmo recornenda-los a outros, e
que permane<;am no caminho que estao (v, 10,11).

Porto de Kusadasi, Turquia, a porta de entrada de Efeso.

+
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9). Portanto, ele os adverte a evitar esses falsos
mestres a qualquer custo; eles nao devem permiti-los entrar em suas casas ou mesmo sauda-los.
Fazer isto seria propagar 0 ministerio deles (v.
10,11). Desta forma, des estarao garantindo que
nao perderao a recompensa que Deus tem para
eles (v. 8).

e

A Segunda Carta a joao uma carta tipica do
primeiro seculo consistindo de introducao (v 1- 3),
corpo (v, 4-11), e conclusao (v, 12,13). Ela e pessoal e pastoral, contudo, comovente e poderosa.

Esbo~o

III. Conclusao: espero estar com voces
(2Jo1.12,13)

: I. lntroducao: craca, misericordia e paz (2 Jo :
1.1-3)
: II. Corpo: verdade e decepcao (2 Jo 1.4-11)
: III. Conclusao; espero estar com voces (2 Jo:
•
1.12,13)
•

Assim que esta carta corneca, ela chega a conclusao.joao admite que tinha muito 0 que escrever, mas explica que isso poderia esperar ate que
de chegasse. Ele preferia dizer-lhes 0 que tinha
a dizer em uma discussao face a face e aguarda
ansiosamente ter um encontro com des, pois sabe
que sera um momenta agradavel para todos. Ele
encerra a carta enviando saudacoes de "sua irrna
eleita", Esta poderia ser a igreja de Efeso, onde
joao pastoreava.

.....•................................. .
MENSAGEM
I. Introdu~ao:gra~a, misericordia e paz
(2 Jo 1.1-3)
A Segunda Carta de [oao corneca com uma
introducao epistolar formal que (1) identifica a si
mesmo como "0 anciao", (2) identifica seus destinatarios como "a senhora eleita e os seus filhos",
(3) expressa 0 arnor enraizado na verdade, e (4)

1. Voce acha que 0 titulo "senhora eleita" e literal ou figurado? Por que?

deseja-os gras:a e misericordia

2. 0 que a palavra "perseverar" significa quan-

de Deus,

0

rguntas para

Pai, e

do se refere a doutrina correta? Alguns discordam na forma do batismo, isto e, aspersan ou irnersao. Alguns ensinam a perteicao
sem pecado enquanto outros ensinam que e
posslvel que um cristae, inadvertidamente,
escorregue. 0 que torna alouern um falso
mestre?
3. Quanta verdade esta inclusa na afirmacao:
"Jesus Cristo veio em carne"?

do SenhorJesus Cristo (v 1-3).

II. Corpo: verdade e decep~ao
(2 Jo 1.4-11)

o

corpo da carta come~a com a expressao de
satisfacao que joao sentiu quando soube que alguns membros da igreja estavam seguin do 0
mandamento de Deus de andar na verdade (v.4).
Porem.joao ainda ve a necessidade de adrnoesta-los a amar uns aos outros andando de acordo com
os mandamentos de Deus (v 5,6). Esta admoestacao carrega consigo um senso de urgencia porque muitos falsos mestres e anticristos estao ensinando que Jesus nao veio em carne (v. 7,8).
Aqueles que ensinam esta heresia nao estao andando em um conhecimento adequado de Cristo,
e dao evidencia de que nao conhecem a Deus (v.

NOTAS

•

1.

1 joao 1.3-,4; 2 joao 1.4. A lista acima foi adaptada
de Colin G. Kruse, em The Letters of John (Grand
Rapids: Eerdmans, 2000), 36-37.

2.

Veja Eusebio em sua obra Hist6ria da Igreja, volume
III, capitulo 39.
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390ao
1lceite

OJ'

vef'cfacfeif'os mesires

oda igreja deve ser dirigida por lideres santos cujas preocupacoes sac andar
em verdadeira cornunhao com Deus e preparar e apoiar os fieis, Infelizmente, alguns lideres de igreja estao mais preocupados com sua propria
imagem do que com 0 que e melhor para a igreja como um todo. A Terceira Epistola de joao fornece uma janela para 0 corpo de Cristo que estava em meio a uma

AUTOR

luta entre lideres santos e lideres impios. Os 11deres santos estavam fazendo sua parte para
apoiar os visitantes, mensageiros da verdade,
mostrando-lhes hospitalidade. Um lider Impio,
entretanto, procurou manter a sua posicao de
preerninencia
afastando os mestres visitantes e
perseguindo a qualquer um que lhes oferecesse

Assim como 2 joao, a introducao epistolar identifica 0 autor simplesmente como "0 presbitero"
[anciao] (veja as introducoes de 2 Jo e jo). Assim
como a primeira e a segunda carta deJ oao possuem
muitas caracteristicas semelhantes, 0 mesmo
acontece com 2 Joao e 3 Joao. As semelhanc;:as sao
as seguintes: (1) ambas informam ser escritas pelo
ancuio (2 Jo 1.1; 3 Jo 1.1); (2) ambas descrevem os
destinatarios da carta como aqueles que nao sac
amados "na verdade" (2 Jo 1.1; 3 Jo 1.4); (3) ambas
se alegram de que os "filhos" estao "andando na
verdade"(2Jo 1.4; 3Jo 1.3,4); e (4) ambas concluem
com afirmacoes quase identicas explicando que 0
autor tern muito 0 que escrever,mas quer falar com
eles pessoalmente (2 Jo 1.12; 3 Jo 1.13,14). Estas
similaridades internas, acopladas aquelas previamente discutidas, sac fortes indicadores de que urn
individuo foi 0 responsavel por escrever todas as
tres epistolas - a saber.joao, 0 filho de Zebedeu.
Existem alguns eruditos que alegam que "[oao,
o anciao" da Asia Menor seja outra pessoa que
escreveu esta carta e as outras epistolas atribuidas
aJoao, 0 apostolo. Para refutar isto, veja Evangelho
de joao, Autoria.

hospitalidade.

Fatos principais
Autar:

Joao, "a presbftero"

Destinatarlo:

Gaia

Local da escrita:

Desconhecido

Data:

85-95 d.C.

Palavra-chave:

Imitar (gr.

Versfculo-chave:

Amado, naa sigas 0 mst.;
mas a bem. Quem taz bem
de Deus; mas quem taz mal:
naa tem vista a Deus (1.11). :

mimeotnst;

e:

.
+
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DESTINATARIOS

ele urn amor que esta enraizado na verdade; (4)
deseja-lhe prosperidade em tudo, inclusive saude
espiritual e flsica; e (5) expressa como joao se
alegrou em ouvir que ele estava andando na verdade (v, 1-4).

Pouco se sabe a respeito do homem indicado
como destinatario desta epistola: Gaio. Ele era
provavelmente urn membro da igreja da Asia
Menor onde a infiuencia de joao era proeminente. Como pastor da igreja de Efeso, Joao tinha
consideravel influencia sobre as igrejas da Asia
Menor.

II. Corpo: voces

SaD

fieis (3 Jo 1.5-12)

o

corpo da carta consiste de elogios para Gaio
e Demetrio e uma repreensao para Diotrefes.
joao elogia Gaio por sua fidelidade em ajudar
amavelmente os amigos cristaos e os estrangeiros
que estao viajando. joao apoia Gaio como companheiro na obra da verdade porque ele ajuda
aqueles que pelo seu nome sairam (1.7). Sernelhantemente, joao elogia Demetrio pelo seu born
testemunho (1.12). Finalmente.joao exorta seus
leitores a imitarem 0 que e born e evitarem 0 que
e mau,
joao, entretanto, tern uma severa repreensao
para Diotrefes, que esta dispensando os mestres
itinerantes por causa de seu desejo de ser a
pessoa mais altamente conceituada na igreja. E
depois Diotrefes vai mais urn passo alern, ele

OCASIAo E DATA
Enquanto que 2 joao adverte seus leitores
para evitarem os falsos mestres, a preocupacao
de 3 [oao e que a igreja deveria oferecer hospitalidade para os verdadeiros mestres. Enquanto
Gaio e Demetrio estavam fazendo a parte deles
para apoiar esses mestres, Diotrefes os expulsou.
joao, portanto, escreve para elogiar Gaio e Demetrio e repreender Diotrefes. A data fica entre
85 e95 d.C.

GENERO E ESTRUTURA

ce nsu ra aqueles que aceitam

A Terceira Eplstola de joao e uma carta tipica
do primeiro seculo consistindo de introducao,
corpo e conclusao.

os mestres

itine-

rantes. Embora joao tenha tentado corrigir
Diotrefes no passado, ele se recusou ser corrigido nesta questao, Ao inves disto, Diotrefes
falou duramente contra joao e os mestres itinerantes e chegou ate a expulsar as pessoas que
lhes ofereciam hospitalidade. Diotrefes exteriormente rejeitou a orientacao de Jesus que
disse: todo aquele que quiser, entre oos, fazer-se
grande, que seja uosso seruual (Mt 20.26). Portanto.joao advertiu que quando ele viesse visitar, ele exporia as mas obras de Diotrefes. Ele
encorajou Gaio a nao imitar 0 que for mau, mas
irnitar 0 quefor born (1.11).

: I.

lntroducao: meu querido amigo (3 Jo 1.1-4) :
: II. Corpo: voces sac fie is (3 Jo 1.5-12)
:
: III. Conclusao: espero ve-los em breve (3 Jo:
•
1.13,14)
•

......................................
MENSAGEM
(3Jo1.1-4)

III. cenctusan; espero ve-Ios em breve
(3 Jo 1.13,14)

A Terceira Carta de joao comec;:acom uma
introducao epistolar formal que (1) identifica-o
como "0 presbitero"; (2) identifica seu destinatario
como seu "querido amigo Gaia"; (3) expressa por

joao conclui sua terceira epistola do mesmo
modo que termina a segunda; ele admite que
tern muito 0 que escrever, mas explica que espera ve-los em breve e que aquelas coisas podem

I. Introdu~ao: meu querido amigo

+
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verrfarleiros mesires

esperar ate que ele chegue. [oao preferia lhes

ntas para estud

dizer pessoalmente 0 que precisava dizer. Ele
aguarda ansiosamente este encontro, e sabe que
sera um momenta agradavel para todos. As
palavras finais desta epistola desejam a Gaio paz
e trocam saudacoes com seus amigos mutuos

1. Que nivel de hospitalidade os membros da
igreja devem praticar hoje com as rnissionarios e mestres itinerantes?
2. 0 que Joao quer dizer quando diz que Diotrefes nao viu a Deus?

(1.13,14).

•
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udas se tornou um dos lideres menos conhecidos com seu irrnao Tiago nas
primeiras decadas da igreja. Ele tinha a intencao de escrever uma carta doutrinaria aos cristaos sobre a salvacao, Mas, quando ele descobriu que muitos
falsos mestres e pessoas imorais tinham se infiltrado nas igrejas, ele foi guiado pelo
Espirito de Deus a dedicar a maior parte desta epistola para advertir os cristaos

jJ

AUTOR

contra a crescente onda de apostasia. Ao fazer isto,
ele deu ao cristianismo uma memoravel e robusta
descricao do poder protetor de Deus para aqueles
que sao verdadeiramente Seus.

Autor:

Destinatartos:

Local da escrita:
• Data:
Palavra-chave:

•• Versfculo-chave:

····
····........... .

Esta breve epistola alega ter sido escrita por
Judas (1.1). Sete homens com 0 nome de Judas
sao mencionados no Novo Testamento, inclusive
um dos 12 ap6stolos, que tambem era chamado
de Tadeu, ou Lebeu (cf. Lc 6.16; Jo 14.22; At

J

1.13); urn representante da igreja de erusalern que

Judas, irrnao de Tiago

ajudou levar 0 decreto do Cancilio de Jerusalem
Os cristaos nas igrejas em
para Antioquia (At 15.22,27,32); e 0 irmdo de
todo 0 Israel ou Asia Menor:
Tiago e meio-irrnao de Jesus (Mc 6.3). Os mais
conservadores eruditos da Bfblia acreditam que 0
Desconhecido
autor da Epistola de Judas seja 0 ultimo deles - 0
irrnao de Tiago e meio-irmao de Jesus - ja que 0
60-80 d.C.
autor de Judas se apresenta como Judas, servo de
Jesus Cristo e irmdo de Tiago (Jd 1.1). Ele parece
Proteger (gr. tereol
falar sobre os ap6stolos como se ele nao fosse um
Amados, procurando eu es- : deles (cf.jd 1.1,17,18). Esta identificacao como 0
ctevet-vos com toda a dili- • irrnao de Tiago indica que ele sabia que seus
leitores conheciam 0 nome e a reputacao de seu
gencia acerca da comum
salvat;ao, tive por necessida- : irrnao, urn lider bem conhecido da Igreja primide escrever-vos e exortar- • tiva de Jerusalem (cf At 12-21) e autor da epistola de Tiago.
-vos a batalhar pela que.
Alguns estudiosos acreditam que 0 autor de
uma vez toi dada aos santos:
Judas
e 0 ap6stolo que perguntou a Jesus na
(1.3).
.••...••.••..••.I noite antes de Ele morrer: Disse-lheJudas (nao 0

te

•
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Iscariotes}: Senhor, de onde uem que te hds de manifestar a nos e ndo ao mundo? (]o 14.22).0 pai,
ou 0 irrnao deste ap6stolo se chamava Tiago (Lc
6.16; At 1.13) que nao era 0 meio-irrnao de Jesus. Logo, de se identificou na introducao como
"0 irrnao de Tiago". Embora esta identiticacao
seja possivel, ela nao foi aceita pelos autores
cristaos primitivos.judas (grego: Ioudas; hebraico: Judd) talvez fosse homonimo da tribo de
juda, da qual de era membro. Talvez de tenha se
convertido a Cristo,juntamente com Tiago, ap6s
a ressurreicao de Jesus (cf J 0 7.5; At 1.14; 1 Co
9.5). Em sua epistola de refere a si mesmo como
servo de Jesus Cristo (1.1). Em uma de suas
epistolas, Paulo sugere que Judas era casado e era
sempre acompanhado por sua esposa em suas
viagens (1 Co 9.5).
A Epistola de Judas e mencionada no Fragmento Muratoriano (c. 170 d.C.) e e citada em
o Martirio de Policarpo (segundo seculo d.C.).

Diversos pais da Igreja primitiva contestaram a
autenticidade do livro, particularmente por causa de sua brevidade e citacao de fontes nao biblicas (Jd 1.9,14,15), a alguns a questionam
porque Judas nao era urn ap6stolo. Entretanto,
os pais da Igreja, Antemigoras e Clemente de
Alexandria (segundo seculo), aceitaram a epistola como canonica e a atribuiram aJudas. Mais
tarde, Didimo, Atanasio, Agostinho, Jeronimo,
e outros, reconheceram a sua autenticidade
(quarto seculo),

DESTINATARIOS
Os destinatarios sac designados por Judas
como chamados, queridos em Deus Pai e conseruados por Jesus Cristo (v. 1). Ele os chama de "am ados" (v, 3) e faz varias referencias pessoais de que
os conhece (cf. v. 5,12,17,20). E provavel, portanto, que os destinatarios desta epistola eram

Bab Edh Dhr, considerado par muitos arqueoloqos como as antigas cidades de Sodoma e Gomorra.

.

.
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cristaos de varias igrejas entre as quais Judas
tinha urn ministerio e a quem ele agora queria
advertir quanto ao presente engano de diversos
falsos mestres que haviam se introduzido no
meio deles (v, 4). Israel (Palestina) ou a Asia
Menor seriam boas possibilidades

para a locali-

zacao deles.

OCASIAo E DATA
Judas declara que ele originalmente havia
planejado escrever uma epistola concernente a
doutrina da salvacao (v, 3), mas ele sentiu mais
urgencia em adverti-los a respeito da presen<;a
de falsos mestres e exorta -los a contender pela
pureza da doutrina. Os falsos mestres, que haviam se introduzido nas igrejas sem serem notados (v, 4), eram, aparentemente, gnosticos libertinos, Eles eram antinomianos (de anti-nomos,
contra a lei), rejeitando a instrucao moral crista
(v.4). Eles eram carnais (psuchikoi), nao possuindo 0 Espirito de Deus (v, 9). Eles estavam na
servidao do mundo (v.8). Eles rejeitaram a Cristo e negaram a verdade concernente a Ele (v, 4).
Eles blasfemaram os anjos (v, 8,10), e eram co-

Semethaneas

Judas

2 Pedro

Falsos profetas
introduziram heresias

1.4

2.1

Anjos pecadores

1.6

2.4

Julgamento de Sodoma e
Gomorra

1.7

2.6

Rejeigao da autoridade

1.8

2.10

Blasternia contra os seres
gloriosos

1.8

2.10

Mais abusivos do que os
anjos

1.9

2.11

1.10
1.11

2.12
2.15

1.16

2.18

Como animais irracionais
Avarentos como Balaao
Falam palavras arrogantes
e bornbastlcas

Quatro pontos de vista principais relacionados com estas sernelhancas sac possiveis: (1)
Ambas as epistolas foram escritas independentemente uma da outra. Isto e possivel, porern, improvavel por causa das muitas sernelhancas e

nhecidos par suas rcclarnacocs e cinisrno (v, 16).

aparentes porcoes ernprestadas (as ecrnclhuncae

Eles pensavam que a salvacao era adquirida pelo
ensino esoterico (secreto), e nao pe1a expiacao de
Cristo. Em geral, e1es negavam a revelacao de
Deus em Cristo.
Se a Segunda Epistola de Pedro foi escrita
primeiro, talvez Judas, ao estudar a Epistola de
Pedro, percebeu que os zombadores e falsos mestres ja haviam chegado e estavam ativamente infiltrando-se na igreja. Ele, port anto escreveu esta
epistola para avisar aos cristaos a respeito da
crescente apostasia e para exorta-los a permanecer
fieis a doutrina apostolica e lutar por ela.
Judas foi provave1mente escrito entre 60 e 80
d.C. Um fator crucial diz respeito ao re1acionamento de Judas com 2 Pedro. Existem muitas
semelhancas entre Judas e 2 Pedro, particularmente entre Judas 1.4-19 e 0 segundo capitulo de
2 Pedro.

estao ate na mesma ordem em cada epistola). (2)
Ambas as epistolas usaram uma fonte comum. Mas
nao existe uma evidencia objetiva sobre essa tal
fonte. (3) Pedro pegou emprestado de Judas. Este
ponto de vista e largamente aceito, especialmente
entre os criticos biblicos. Entretanto, nao e a explicacao mais provavel, pe1asrazoes listadas abaixo, depois do Ultimo ponto de vista. Judas, que nao
era urn dos doze apostolos, teria maior probabilidade de usar a epistola de Pedro do que vice-versa. (4) Judas pegou emprestado de Pedro. Este
ponto de vista e 0 mais provavel, ja que Pedro
menciona a vinda dos falsos mestres como algo
ainda futuro (2 Pe ), enquanto que Judas dec1ara
que e1esja estao presentes (Jd l.4).A1em do mais,
a referencia de Judas a advertencia apostolica
concernente aos escarnecedores (J d 1.17,18)
parece referir-se ao aviso de Pedro em 2 Pedro

•
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3.2-4 e talvez ao de Paulo (cf At 20.28-30; 2 Tm
3.1-9). Alern disto,}udas se referiu tanto a fonte
apocrifa quanto ao apostolo Pedro (v 9,14,15).

crifa. Ele cita tanto a rlssunoio de Moises (v, 9)
como 0 Lioro de Enoque (v, 14,15). Estes dois livros nao fazem parte do canone do Antigo Testamento. Ao contrario, sac livros pseudoepigraficos do judaismo
que datam do periodo
intertestamentario. 0 fato de Judas cita-Ios nao
significa que ele aceite tudo 0 que esta escrito
neles como verdadeiro, mas a parte que ele citou
era realmente verdadeira, e, portanto, poderia ser
repetido em uma epistola inspirada. Talvez Judas
ou urn dos ap6stolos tivesse ouvido de Jesus mesmo que estas declaracoes especfficas das escritas
intertestamentarias
fossem verdadeiras. Embora
o !ivro de Enoque fosse uma obra recente na epoca
de Judas, 0 mesmo pode ter incluido uma tradicao
genuina concernente Enoque.

GENERO E ESTRUTURA
A Epistola de Judas e tao abreviada que alguns a consideram mais como urn cartdo posta!
do que uma carta. Nao obstante, ela inclui grande parte da estrutura de uma epistola do Novo
Testamento: saudacao, bencao, corpo, bencao, e
"amern'l.O unico elemento notavelmente ausente e a saudacao final. Talvez isto seja por causa
da intencao de joao de envia-la para urn publico
geral ou universal.
Judas se refere a sete exemplos do Antigo
Testamento para descrever a apostasia: (1) Israel no deserto (v. 5), (2) anjos caidos (v, 6), (3)
Sodoma e Gomorra (v, 7), (4) Cairn (v, 11), (5)
Balaao (v, 11), (6) Coni (v. 11), e (7) 0 publico
alvo da pregacao de Enoque (v. 14). Os pecados
especificos assim ilustrados incluem a incredulidade, a rebeliao, a perversao sexual, assassinato,
avarcza e usurpac;:ao de autoridade.

: I. Lutando pela fe (Jd 1.1-4)
: II. A condenacao dos lmptos (Jd 1.5-19)
•
: III. Urn chamado para os cristaos (Jd 1.20-25) :

....................................... .

0 serirno

exemplo (Enoque) e usado para citar uma verdade concernente a certeza do julgamento de
Deus sobre os pecadores e apostatas. Enoque
avisou sobre 0 julgamento vindouro, e Deus
enviou 0 diluvio,
estilo de Judas mostra uma preferencia por
triades (grupos de tres): (1) Ele se apresenta como
Judas, servo de Jesus Cristo, irrnao de Tiago. (2)
Ele descreve seus leitores como chamados, am ados (ou santificados), e conservados (v. 1). (3) Ele
os abencoa com misericordia, paz e amor (v. 2).
(4) Ele afirrna que os apostatas desonram a carne,
desprezam a autoridade, e blasfemam os seres
gloriosos. (5) No verso 11, ele cita tres homens
como exemplos de apostasia: Cairn, Balaao e
Coni. (6) Ele menciona todas as tres pessoas da
Trindade como tendo parte no crescimento e
protecao do cristae (v.20,21).
Judas e tambern urn dos poucos 1ivrosda Biblia
que citam uma literatura nao canonica ou apo-

MENSAGEM
I. Lutando pela 16 (Jd 1.1-4)
Judas se apresenta como urn escravo (ou urn
servo preso) de Jesus eo irmao de Tiago - provavelmente 0 meio-irmao de Jesus. Sua referenda a
Tiago provavelmente mostra que seu irrnao havia
se tornado muito mais amplamente conhecido
entre as igrejas do que Judas. 0 autor declara que
seus leitores sao "chamados", "amados" (ou santificados), e "conservados" (preservados, v. 1).Judas
entao mostra que 0 prop6sito de sua epistola e
duplo: (1) urn apelo aos cristaos paralutarem pela
sa doutrina; e (2) uma advertencia contra infiltradores que sac falsos mestres impios.

o

II. A condana~ao dos rmplos (Jd 1.5-19)

•

A maior parte da epistola enfatiza 0 julgamento dos impios ap6statas. Primeiro, Deus
julgara 0 pecado e a incredu1idade. Isto e ilustrado
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Arvore morta caida.
primeiro pelo julgamento de Deus sobre os israelitas incredulos durante a peregrinacao no deserto; segundo, pelo julgamento de Deus sobre os
anjos caidos; e terceiro, pelo julgamento de Deus
sobre Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade e perversao sexual (v.5-7).
Depois,Judas descreve graficamente 0 pecado
dos impios infiltradores. Eles sao irracionais e
rebeldes de carater, rejeitando a autoridade constituida e agindo como animais irracionais. Eles
imitam os pecados de Cairn, Balaao, e Cora. Em
suas acoes, eles sao infrutiferos e impios. A profecia de Enoque concernente a certeza do julgamento de Deus sobre os pecadores tornar-se-ia uma
realidade sobre eles. Seus motivos estao baseados
na concupiscencia e no desejo de obtervantagens
sobre as pessoas (v. 8-16). Entao Judas relembra
seus leitores da profecia apost6lica concernente a
vinda de escarnecedores e falsos mestres, que seriam cheios de concupiscencia sensual e desejos
mundanos (v, 17-19).

III. Um cham do para

0

crl t

0

(Jd

1.20·26)

•

Judas, entao, apela aos crisraos para que se
edifiquem na fe, para perseverarem no amor de
Deus, e ter miseric6rdia daqueles que duvidam.
Ele parece fazer uma distincao entre tres tipos de
pessoas que estao caminhando para 0 juizo, mas
que ainda podem ser alcancadas: (1) Alguns que
"duvidam" devem receber misericordia. (2) Outros
podem ser salvos como que "resgatados do fogo".
(3) Urn terceiro grupo deve receber misericordia
"com ternor" - cautelosamente. (Judas usa uma
metafora ilustrando uma vigilancia extrema ou
prudencia ao tratar com tais pessoas). Assim, ele
fornece urn padrao pratico de urn ministerio eficaz
para os que estao no erro.
A benfiio final enfatiza 0 poder preservador e
a soberania divina. Deus e capaz de proteger os
cristaos de "tropecarern" (cair na maldade dos
apostatas) e torna-los irrepreensiveis na presen<;a
de Cristo em Sua gloriosa vinda .
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CONClUSAO

untas para

Por que Judas usou uma linguagem tao forte
ao condenar os falsos mestres infiltradores? Uma
razao e a natureza maligna, insidiosa e intencional
da apostasia. Esses falsos mestres estavam usando todos os meios malignos e enganadores possiveis para obter controle espiritual e doutrinario
sobre os incautos crentes em Cristo. Outra razao
e que Pedro e Paulo ja haviam predito estes tipo
de apostasia (2 Pd 2; 1Tm 4; 2 Tm 3), e agora que
isto havia chegado com toda forca na igreja,Judas
sabia que advertencias ainda mais severas eram
necessarias. A existencia do genuine cristianismo
como um propagador viavel da verdade e da gra~a de Jesus Cristo estava na balanca.

1. 0 QueJudas quis dizer com a te que uma vez

fa; dada aas santos (v. 3)? Como as cristaos
devem "contender" ou lutar pela te? De alguns rnetodos praticos.
2. A quem voce acha que a Epfstola de Judas
foi original mente enviada?
3. Voce acha que a declaracao de Judas sobre
os anios que pecaram seja uma reterencia a
algum evento particular mencionado no
Antigo Testamento? Se afirmativo, Qual?

+
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livro de Apocalipse e 0 maior livro de literarura escatologica ja escrito. Ele
cativa a nossa atencao, estimula a nossa imaginacao e aponta para 0 nosso
glorioso destino futuro. 0 leitor e levado para outra epoca e outro lugar a
medida que 0 panorama do futuro se desenrola em uma serie de sete visoes em detalhes lucidos e figuras simb6licas. Este livro final do relato biblico e a pedra angular

AUTOR

da revelacao divina. Neste livro peculiar da profecia do Novo Testamento, a cortina e removida, e
o futuro e revelado para todos verem.
titulo biblico do livro e "revelacao de Jesus
Cristo" (1.1).0 titulo grego no original e baseado
na palavra apokalypsis. Assim, ele e frequentemente referido como 0 Apocalipse, que significa "tiran-

o ponto de vista tradicional da Igreja crista,
desde muito tempo, tern sustentado que 0 apostolo joao foi 0 autor de Apocalipse e tambern
do evangelho e das epistolas que levam 0 seu
nome-, A oposicao a autoria de joao comerrou

do

com Marcljto,

o

0

veu", Aceito como Escritura inspirada desde

principais
Autor:

Joao

Desflnatario:

Igrejas da Asia Menor

Local da escrita:

IIha de Patmos

Data:

95 d.C.

Palavra-chave:

Testemunha (gr. marturia)

Versiculo-chave:

Escreve as coisas que tens.
vista, e as que sso, e as que·
depois destas hfio de acon- •
tecer (1.19).
•

I

.....................................

urn heretico do segundo seculo,

que rejeitou todos os autores do Novo Testamento, exceto Paulo. A primeira objecao seria
foi levantada por Dionisio de Alexandria no
terceiro seculo. Ele argumentou que as irregularidades na gramatica grega de Apocalipse
estavam em marcante contraste com a "elegante diccao" do evangelho e das epistolas de joao.
Os criticos eruditos tern geralmente seguido
esta mesma observacao sugerindo outro Joao (0
anciao) pode ter escrito 0 livre",
A evidencia interna para a autoria do ap6sto10 inclui 0 seu uso de trios (cf Jo 1.1; Ap 2.2),
arranjos setuplos, e 0 proeminente uso de termos
como "testemunha", "vida", "fe","luz", e "espirito",
que aparecem em suas outras escritas. Somente 0
Evangelho de joao e Apocalipse referern-se a
Jesus como a "Palavra" (gr. logos), 0 Cordeiro, "a
agua da vida", e "aquele que vencera". Ambos os

o inicio da era crista, nao obstante, 0 livro tern sido
vigorosamente contestado em relacao a sua autoria, data e me to do adequado de interpretacao'.

+
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E

livros incluem urn convite para quem tiver sede
(Jo 7.37;Ap 22.17),e ambos fazem arnplo uso da
preposicao ek ("saindo de") e kai ("e"), refletindo
o historico semitico do autor",
autor de Apocalipse certamente era familiarizado com 0 Antigo Testamento. Bruce
Metzger observou: "Dos 404 versiculos que compoem os 22 capitulos do livro de Apocalipse, 278
versiculos contern uma ou mais alusoes a alguma

passagem do Antigo Testamento".
obvio que
o autor era urn cristae judeu, que morava na Asia
Menor no primeiro seculo. Metzger conclui:
"Certamente, desde a metade do segundo seculo
em diante 0 livro foi amplamente atribuido ao
apostolo [oao, filho de Zebedeu",
Duas explicacoes possiveis para as irregularidades em Apocalipse tern sido sugeridas: (1) joao
pode ter usado urn secretario (amanuense) para

o

Paros

Ciclades

Santorini
<of

Cnido

.

'"

~Rhod8S

LEGENDA
•

Cidade

!

Cidades das Sete Igrejas

-

Estrada principal

0

Rhodes

36M

MAR MEDITERRANEO
Creta

;os,

As sete igrejas do Apocalipse.
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registrar 0 que de dizia, urn ponto de vista largamente aceito pelos eruditos greco-ortodoxos7.
Alguns sugerem que urn escriba diferente pode
te-lo assistido na cornposicao do evangelho e das
epistolas. (2) joao registrou uma serie de vis6es
recebidas em urn estado de extase", Em alguns
casos ele usou simbolos facilmente identificaveis
(Cordeiro, besta, dragao, anciaos), Outras vezes
ele parece estar tentando descrever as coisas indescritiveis que ele "viu" (criaturas voadoras com
rosto de homem, cabelo de mulher etc.). Ja que
joao recebeu esta serie de vis6es por revelacao
direta, ele pode ter se sentido compelido a nao
alterar a sua cornposicao original.

reflete a perseguicao generalizada dos cristaos por
Domiciano,o imperador romano (81-96 d.C.) no
final do primeiro seculo,
Aqueles que inicialmente leram Apocalipse,
presumivelmente depois da libertacao de joao,
apos a morte de Domiciano, em 96 d.C., eram
uma mistura de judeus helenistas e cristaos gentios que enfrentavam a perda de suas propriedades
pessoais e uma crescente ameaca de perseguicao
de urn governo romano cada vez mais hostil.joao
indica que alguns cristaos ja haviam sido martirizados (2.13) e exorta os crentes de Esmirna: Sejiel
ate a morte (2.10). Bern como outros cristaos do
primeiro seculo, os destinatarios de joao estavam
enfrentando a constante pressao de se conformarem a sua sociedade ou sofrer a perseguicao de
seus lideres.

DESTINATARIOS
joao se dirige as sete igrejas que estao na Asia
(1.4). Estas eram sete igrejas literais que existiram na Asia Menor no primeiro seculo d. C.
ffeso era a maior cidade da lista e presumivelmente a maior igreja. Assim, ela servia como uma
igreja mde para todas as outras. Todas as sete
igrejas estavam conectadas pela estrada romana
local, em urn padrao circular, partindo de ffeso

A questao da data da cornposicao original de
Apocalipse e urn assunto de urn extensivo debate. Alguns eruditos debatem por uma data tao
precoce quanto Claudio (41-54 d.C.) e outros
por uma data tao tardia quanta Trajano (98-117

para Esrnirna e Pergarno indo para

d.C.). Eruditos

0

OCASIAO E DATA

interior, para

Tiatira, Sardes, Filadelfia e Laodiceia". A cidade
de Colossos tambern estava na regiao perto de
Laodiceia, no vale do Lico. A provincia romana
da Asia era na regiao costeira ocidental da Asia
Menor (moderna Turquia), Ela foi colonizada
pelos gregos helenistas desde os dias de Alexandre, 0 Grande. Antes da revolta judaica contra
Roma (66-70 d.C.) muitos cristaos judeus mudaram para esta regiao que tinha sido evangelizada pelo apostolo Paulo (At 19).
Em Apoca1ipse 2 - 3 epistolas individuais
sao escritas para as sete igrejas da Asia Menor pelo
proprio Cristo. A condicao geral dessas igrejas e
descrita como rica, prospera, morna, to1erante a
heresia, e tendo perdido 0 primeiro amor. Isto
dificilmente descreve as igrejas recentemente
fundadas nos anos 50 e 60 d.C. A potencial perseguicao que essas igrejas estavam enfrentando

•

liberais tern tcntado datar

0

livro

tao tardiamente quanto possivel por causa de sua
cristologia altamente desenvolvida que claramente confirma a deidade de Cristo". Por outro
lado, os preteristas insistem em data-Io antes do
ana 70 por causa da insistencia de que a totalidade ou a maioria dele se cumpriu na destruicao
de Jerusalem 11.
A maioria dos eruditos serios prop6em uma
data na epoca de Nero (64-67 d.C.) ou Domiciano (95-96 d.C.) para a composicao original.
Porem, aqueles que favorecem a data mais precoce nao tern evidencia externa antes do sexto secu10 (550) e SaD forcados a depender da evidencia
intern a para apoiar seu ponto de vista. lronicamente, aqueles que viveram mais proximos da
epoca de Nero nao acreditam que 0 livro fosse
escrito naquele tempo. Mark Hitchcock sintetiza
a evidencia extern a no seguinte quadrov:
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Testemunhas para a
data de 95 d.C., epnca
de Domiciano

Capitulo 31
Considerando-se todas as coisas, tanto a evidencia intern a quanto a externa pendem fortemente em favor da data de 95-96 d.C. para a
cornposicao de Apocalipse por J oao, enquanto ele
estava no exilio na ilha de Patmos, no mar Egeu,
a uns 64 quilometros da costa de Efeso. 0 fato de
que Domiciano era conhecido por exilar dissidentes politicos, enquanto que Nero os executava,
oferece mais suporte para a segunda data, e tambem no caso de que Domiciano foi 0 primeiro
imperador romano a insistir que ele Fosseadorado
como uma deidade em todo 0 imperio".

Testemunhas para a
data de 64-67 d.C.,
epnca de Nero

Heqesipo (150)
Irineu (180)
Vitorino (c. 300)
Eusebio (c. 300)
Jeronimo (c. 400)
Sulpfcio Severo (c. 400)
Primasius (c. 540)

versao sirfaca do NT
(550)

Or6sio (c. 600)

GENERO E ESTRUTURA

Atos de Joao (c. 650)

A evidencia interna para a data mais tardia de
Apocalipse e igualmente impressionante. A condicao das igrejas da Asia Menor mostra todas as

J oao nos conta 0 que ele "ouviu" e "viu" em uma
linguagem simbolica descritiva. Alguns dos
simbolos sao tirados do Antigo Testamento (ex.:
Leao de juda, hino de Moises, arvore da vida,
Cordeiro de Deus). Alguns simbolos sao do Novo
Testamento (ex.: Palavra de Deus, Filho do Homem, noiva de Cristo), mas alguns simbolos nao
tern paralelo biblico e nao sac explicados (ex.:

caracteristicas

besta escarlate, sere trov6es, rnarca da besta). Ou-

Veneravel Beda (c. 700)
Aretas (c.900)
Teofilato (d. 1107)

das igrejas da segunda gera<;:aoem

falta com 0 zelo e 0 entusiasmo originais. Por
exemplo, a carta anterior de Paulo aos Efesios, ou
sua carta a Timoteo que estava em Efeso, nao
menciona as quest6es levantadas em Apocalipse
2.1-7. Alem disso, a carta em Apocalipse nao
menciona 0 trabalho de Paulo na Asia Menor ou
os tres anos que ele passou em Efeso (52-55 d.C.),
que poderia ter sido menos de uma decada antes
da cornposicao precoce de Apocalipse. Policarpo,
escrevendo no ana 110, indica que a igreja de
Esmirna nao existia durante a epoca das viagens
mission arias de Paulo nas decadas de 50 e 60. A
respeito da igreja de Laodiceia, Paulo a menciona
tres vezes na Carta aos Colossenses (2.1; 4.13,16)
em urn foco positivo em 60-62 d.C. Parece dificilmente concebivel que 0 povo de Laodiceia tenha caido tao rapidamente que a carta em Apocalipse 3.16-22 nao apresentasse nada de born
para elogia-los se tivesse sido escrita em 64-67
d.C.

tros simbolos sao especificamente identificados
(ex.: as sete lampadas sao as sete igrejas, 0 dragao
e Satanas) ou sao evidentes (ex.: numeros, selos,
hinos, trombetas). Embora Apocalipse seja simb6lico, os simbolos retratam pessoas, coisas, situacoes e eventos reais.
Varies elementos tornam Apocalipse 0 livro
mais peculiar da Bfblia. A estrutura basic a do
livro e entretecida em volta de uma serie de tres e
sete.O trio global (1.19) revela realidades passadas, presentes e futuras:
Passado: as coisas que tens visto (cap. 1)
Presente: as que sao (cap. 2 - 3)
Futuro: as que depois destas hao de acontecer
(cap. 4 - 22)
numero mais significante em Apocalipse e
o sete. Existem sete igrejas, espiritos, estrelas,
candelabros, chifres, olhos, anjos, selos, trombetas,
tacas, trov6es, coroas, pragas, montes, reis, hinos
e bem-aventurancas.Alem disso.ha uma descricao
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Vista aerea de Patmos, uma ilha no mar Mediterraneo onde Joao recebeu ~ revelacao de Jesus Cristo.

setupla de Cristo (1.14-16), uma mensagem setupla para cada igreja (cap. 2 - 3), uma adoracao
setupla ao Cordeiro (5.12), resultados seruplos do

: I.

Pretacio: visao da vinda do Rei (Ap 1)

julgarnento

; II.

Proclama~ao: cartas as sete igrejas

: III.

(Ap 2 - 3)
A. Efeso: igreja preocupada (Ap 2.1-7)
B. Esmirna: igreja perseguida (Ap 2.8-11)
C. Pergamo: igreja polftica (Ap 2.12-17)
D. Tiatira: igreja prcspera (Ap 2.18-29)
E. Sardes: igreja sem poder (Ap 3.1-6)
F. Filaceltia: igreja perseverante (Ap 3.7-13)
G. Laodiceia: igreja putrida (Ap 3.14-22)
Problema: livro lacrado com sete selos (Ap
4-5)
Processo: sete selos e sete trombetas (Ap
6-11)
Personagens: sete figuras-chave no drama
escatoloqico (Ap 12 - 13)
Pragas: juizos das sete tagas (Ap 14 - 19)
Postacio: rnilenlo e cidade eterna
(Ap 20 - 22)

(6.12-14),

Eslio~o

sete divisoes da hurnani-

dade (6.15), uma bencao setupla (7.12), urn triunfo setuplo (l1.19),e sete coisasnovas (cap.21- 22).
Outros numeros proeminentes incluem 0 12.
Ha 12 tribos de Israel, 12 apostolos, 12 portas e
12 fundamentos da Nova Jerusalem, 24 anciaos
(0 dobro de 12), e multiples de 12: cada uma das
12 tribos con tern 12 mil pessoas, fazendo urn
total de 144 mil (12 x 12 mil), eo muro da Nova
Jerusalem mede 144 cubitos (12 x 12).
o proposito de Apocalipse e reve1ar 0 futuro.
Tudo no livro aponta para a segunda vinda de
Cristo. 0 Salvador ressurreto,glorificado que aparece a Joao na ilha de Patmos e a mesma pessoa que
volta com Sua igreja triunfante no final do livro.
Aquele que anda no meio dos candelabros (igrej as)
como 0 Senhor da Igreja e 0 nosso Sumo Sacerdote celestial e 0 mesmo que tomara Sua noiva para
reinar com Ele em Seu Reino milenar na terra.

: IV.

·
·
:

: v.

:

: VI.

: VII.
•
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MENSAGEM

Enquanto isto, 0 Salvador comissionaJoiio a
registrar: (1) as eoisas que tens visto (passado); (2)
as que SaD (presente); (3) e as que depois destas hao
de aeonteeer (futuro; 1.19).

I. Prefacio: visao da vinda do Rei (Ap 1 )14

o capitulo inicial serve de introducao para 0
livro inteiro. E a revelacao (gr. apokalypsis, "tirar 0
veu") de Jesus Cristo por intermedio de Seu anjo
ao Seu servo Joao (Llj.joao, por sua vez, recebe
a ordem de registrar tudo 0 que viu na visao e
enviar as sete igrejas da Asia Menor (1.2,4).Jesus
e retratado como a "testemunha fiel"(gr. marturia)
que revela os eventos futuros que breuemente hao
de aconteeer (1.1), enfatizando a 0 modo repentino como eles irao urn dia acontecer (cf2.16; 3.11;
11.14; 22.7,12,20).
A tradicao afirma que joao foi para Efeso para
dirigir a igreja no ana 66. Agora, 30 anos depois,
o velho discipulo foi preso por recusar-se a adorar
o imperador e foi exilado na ilha de Patmos por
volta de 90 d.C., durante 0 reinado de Domiciano.
Sozinho e abandonado em uma manha de domingo (0 dia do Senhor, 1.10), ele ouviu uma voz como
de trombeta (1.10), e, voltando-se para ver quem
falava com ele, viu um semelhante ao Filho do Ho-

II. Proclama~ao: cartas as sete igrejas

(Ap 2 -3)
Antes que 0 Apocalipse pronuncie uma mensagem de juizo sobre 0 mundo incredulo, de
primeiro chama as igrejas ao arrependimento.
Nestas cartas, 0 Senhor da igreja fala arnavelmente, mas firmemente as igrejas, em palavras tanto
de elogios quanto de condenacao". A mensagem
para cada igreja segue 0 mesmo padrao setuplo:
1. Comissao: ao anjo da igreja.
2. Carater: Isto diz aquele que [... J
3. Elogio: Eu sei as tuas obras.
4. Condenacao: Mas umas poueas coisas tenho
contra ti.
5. Correcao: Arrepende-te.
6. Chamada: Quem tem ouvidos, oura.
7. Desafio: E ao que veneer.

mem, vestido como urn sumo sacerdote do ceu

A. Efeso: igreja preocupada

(1.13).
A descricao do Salvador glorificado (1.13- 16)
segue urn padrao setuplo, que mais tarde e repetido nas cartas as igrejas (cap. 2 - 3):
1. Cabelos: brancos como a neve
2. Olhos: como chamas de fogo
3. Pes: como 0 latao reluzente
4. Voz: como 0 som de cascatas
5. Mso direita: segurava sete estrelas
6. Boca: espada afiada de dois gumes
7. Rosto: brilhando como 0 sol
A aparencia do intruso celestial nao e apenas
peculiar; e sobrenatural. A grandiosidade desta
descricao aponta para a majestade, pureza e autoridade do rei vindouro. A "espada de Sua boca" e
a Sua (mica arma, em contraste com 0 arco do
anticristo (6.2). Aquele que trouxe 0 mundo a
existencia pela Sua palavra no momenta da crias:aoira usar a "espada" da Sua palavra falada para
conquistar 0 mundo em Seu retorno (19.15).

(Ap 2.1-7)

Efeso, a quem a carta de Paulo aos Efesios foi
escrita, era uma das notaveis igrejas do primeiro
seculo, Paulo, Timoteo, joao, Apolo, e Aquila e
Priscila estiveram todos ali na era apostolica. Esta
era realmente uma igreja privilegiada! Contudo,
com 0 passar do tempo, eles comes:aram a perder
a primeira prioridade e ficaram preocupados com
outras coisas. Elogiados por suas boas obras, eles
foram desafiados a recuperar seu "primeiro amor"
e servir ao Senhor com uma paixao renovada.

B. Esmirna: igreja perseguida (Ap 2.8-11)
Nao houve palavras de condenacao ou correcao
para os cristaos perseguidos de Esmirna, uma
cidade que se orgulhava em adorar 0 imperador.
nome da cidade vem do aroma de urn perfume
fabricado ali, esmagando-se a resina de urn pequeno espinheiro. Era uma descricao apropriada
da fragrancia dos muitos martires que deram suas
vidas ali pela causa de Cristo, inclusive 0 proprio

o
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o teatro
da acropole de pergamo.
..
..
religiosa e eram dominadas por mulheres importantes e prosperas, N ao e surpresa, portanto, que
uma mulher prospera, simbolicamente chamada
de "Jezabel", funcionasse como uma falsa mestra
na igreja e tolerasse uma falsa doutrina.

discipulo de Joao, Policarpo, que foi queimado no
tronco no ana de 156.

C. Pergamo: igreja politica (Ap 2.12-17)
A enorme fortaleza romana situava-se na acropole de Pergamo na costa mediterranea, Ela
rarn'bern se tornou

0

local do prirneiro

ternplo

E. Sardes: igreja sem poder (Ap 3.1-6)

da

regiao dedicado ao culto a Cesar, erguido em
honra a Augusto em 29 a.C. Os cidadaos de Pergamo adoravam a autoridade. 0 exercito romano
ficava aquartelado ali, e 0 templo de Zeus, 0 deus
da autoridade, dominava a cidade onde estava 0
trono de Satands (2.13). Nao havia distincao entre
religiao e politica em Pergamo, e os cristaos eram
frequentemente apanhados na tentacao do politicamente correto que sempre levava ao comprometimento.

Sardes era uma cidade antiga. Ela antes tinha
sido a capital da regiao sob 0 dominie persa, foi
destruida pelos gregos, e reconstruida pelos rom anos. A igreja, assim como a cidade, estava morrendo, e somente poucos cristiios ainda restavam
(3.4).0 Senhor os desafiou com cinco imperativos em destaque: se vigilante! Confirma! Lembra-tel Guarda-o! Arrepende-te!

F. Filadelfia: igreja perseverante (Ap 3.7-13)
Conhecida como a "porta de entrada para 0
oriente", Filadelfia estava localizada em urn vale
verdejante no coracao da Asia Menor, perto da
passagem para as montanhas de Timolous. Ela
era literalmente uma "porta aberta" entre 0 oriente e 0 ocidente. A igreja perseverava com "pouca
forca" (3.8) e foi elogiada por sua perseveran~a,
recebendo a promessa de ser guardada "desde"

D. Tiatira: igreja pr6spera (Ap 2.18-29)
A carta mais longa foi escrita para a igreja da
menor cidade. Tiatira era conhecida por sua industria textil: tecelagem, tingimento e costura
eram as maiores fontes de renda, especialmente
para as mulheres. A cidade era dominada por
associacoes comerciais que exigiam participacao

+
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Complexo do uinasio romano em Sardes. Ao fundo estao as rufnas de um predio em estilo de basflica que posteriormente
foi convertido para ser usado como uma sinagoga.
(gr. ek) a "hora da tentacao" (tribulacao) que acabaria vindo sobre todo 0 mundo (3.10).

transfere a atencao do lei tor da terra para 0 ceu
e do tempo dele para a eternidade. Ela apresenta a questao do livro selado com sete selos e a
drarnatica solucao com 0 aparecimento do
Cordeiro.

G. Laodiceia: igreja putrida (Ap 3.14-22)
Em contraste com a porta aberta de Filadelfia,
Laodiceia era a igreja da porta fcchada, it qual

Joao foi cb arrrado ao ce.u, Sabe aqui, a voz or-

0

Senhor da igreja e ilustrado batendo (3.20). Ela e
tarnbem descrita como putrida e morna, apesar
de sua prosperidade material.
Nestas cartas as sete igrejas, temos 0 encorajamento pessoal do nosso Senhor para guardarmos
a fe, perseverarmos na perseguicao, permanecermos zelosos, e aproveitarmos a oportunidade de
proclamar 0 evangelho.ja que cada carta exorta 0
leitor a ouvir 0 que 0 Espirito diz a todas as "igrejas", hoje tambem devemos colocar essas admoestacoes no coracao,

dena, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer (4.1). Irnediatamente.joao se encontrou no ceu, paralisado pela gloria de Deus,
sentado no trono do universo. Sua descricao da
cena enfatiza a inacessibilidade do trono, que e
separado por relampagos, trov6es, criaturas angelicais, e urn mar de vidro (4.2-7). Alem disto.joao
vi: 24 anciaos, vestidos de branco, representando
a Igreja no ceu, Interessantemente, alem do simbolo dos anciaos, a Igreja nao e ilustrada nos capitulos 14 -18, ate 0 casamento do Cordeiro e
seu triunfante retorno com Cristo, seu esposo
guerreiro em 19.11-16.
problema que emerge nestes capitulos
duplo: (1) ninguern pode atravessar 0 "mar de
vidro", e (2) ninguem era "digno" (gr. axios) de
abrir os sete selos do pergaminho que estava na
mao do Pai. As criaturas angelicas (serajins; c£ Is
6.2,3) voavam em volta do trono anunciando a
santidade tripla do Deus trino. A interacao das

III. Problema: livro lacrado com sete
selos (Ap 4 - 5)

o

o cenario mud a dramaticamente

neste ponto.
Depois destas coisas (4.1) indica urn movimento
sequencial, Este e 0 ponto-chave da virada no
Apocalipse.joao e convocado a sala do trono do
ceu eve tudo, a partir deste ponto, de uma perspectiva celestial. A "visao do ceu" (cap. 4 - 5)
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IV. Processo: sete selos e sete trombetas
(Ap6 -11)

o

processo do julgamento divino e desencadeado pela abertura dos sete selos. Isto resulta em
uma serie de eventos catastroficos que expressam
a ira do Cordeiro (6.16). Os pre-tribulacionistas
acreditam que 0 arrebatamento da Igreja (1 Ts
4.13-17) acontece antes destes julgamentos,ja que
a Igreja, a noiva de Cristo, e 0 objeto do Seu amor
e nao da Sua ira (cf Ef 5.22-32; 1 Ts 5.9).
[oao contemplava e registrava enquanto Cristo (0 Cordeiro) abria os sete selos e aciona os Seus
juizos. Os primeiros quatro selos liberam os quatro cavaleiros do apocalipse e uma onda de
guerras sobre a terra. Os selos cinco e seis revelam
questoes do ceu (martires e desastres cosmicos), e
o setimo selo resulta no soar dos juizos da setima
trombeta (cap. 8 - 9).
Os sete juizos selados SaD os seguintes:
1. Cavalo branco: guerra (6.1- 20)
2. Cavalo vermelho: derramamento de sangue (6.3,4)
3. Cavalo negro: fome (6.5,6)
4. Cavalo amarelo: morte (6.7,8)
5. Martires: "quanto tempo?" (6.9-11)
6. Ceu agitado: "dia da grande ira" (6.12-17)
7. Sete trombetas: silencio, depois desastres

Rufnas arcueolouicas de uma igreja primitiva localizada em
Laodiceia, na Iurqula.
palavras "digno" (axios) e "santo" (hagios) esta
claramente evidente no texto grego. Somente
aquele que e "santo" e "digno" de aproximar-se do
trono de Deus, pegar 0 livro, abrir os selos, pronunciar os seusjuizos, e trazer 0 Reino do ceu para
a terra.
De repente, 0 Cordeiro (Cristo) aparece sentado no trono, coigual com 0 Pai, e 0 problema e
resolvido. Ele pega 0 livro, e todos os anciaos e
criaturas angelicais se prostram em adoracao,
proclamando: "Digno e 0 Cordeiro" (5.9,10).0
capitulo praticamente grita para os leitores afirmando a deidade de Cristo. 0 simbolo do cordeiro, tirado do Evangelho dejoao (1.29), e usado
29 vezes ern Apocalipse para definir a obra expia-

toria de Cristo que e ilustrada no livro como
Salvador, Sacerdote, Senhor e Rei.

(8.1-3)

Destaque grego
:
:
:
:
:

:
:
:

:
:
:
:
:

Digno. Grego li~lOC;(axios). 0 adjetivo axios descreve algo que e de valor comparavel ou digno de :
alguma outra coisa (comparavel, digno), ou algo que adequado para uma pessoa ou atividade em :
particular (correspondente a, merecedor de). No Novo Testamento, axios ocorre varias vezes em refe- :
rencia aqueles que receberam puni~ao de morte (i.e., 0 castigo corresponde ao crime: Lc 23.15,41; At :
23.29; 25.11,25; 26.31; Rm 1.32). Nos evangelhos, axios ocasionalmente descreve verdades sobre :
salvacao e discipulado (Mt 3.8; 10.37-38; Lc 12.48), e Paulo faz 0 mesmo em Romanos 8.18 (0 verba :
relacionado, axioo, ocorre em 2 Ts 1.11; 1 Tm 5.17; e 0 adverbio axios ocorre em Ef 4.1; Fp 1.27; CI :
1.10; 1 Ts 2.12). Em Apocalipse, os redimidos sac achados dignos de seu galardao (Ap 3.4); Deus e :
digno de gloria, honra, e poder (Ap 4.11); e 0 Cordeiro e digno de adora~ao tarnbern (Ap 5.2,4,9,12). :
Assim, em antecipacao a esta grandiosa realidade do rei que em breve voltara, todos os cristaos devem :
andar dignos de sua profunda posicao em Cristo (Ef 4.1) como coerdeiros com Ele (Rm 8.17) e ao :
mesmo tempo estar sempre lembrando que somente Cristo e digno de grande exaltacao sobre todas :
as coisas (Fp 2.9). Logo, 0 Cordeiro (Cristo) e digno da nossa adoracao (Ap 5.12).
:
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As imagens

coloridas

de cavaleiros angelicais

em cavalos tambem podem
Zacarias 1.8-11. Galopando

vamente

humanos

para executar divinamente
esses julgamentos
executados

por agentes

mundo

a abertura do ceu, e a revel a-

~ao da area do concerto

(11.15-19).

V. Personagens: sete figuras-chave no

a sua tarefa. Embora
humanos.

os homens

esta em guerra.

da setima trombeta,

sucessi-

de vinganca,

sejam providenciais,

estao marchando,

seu martirio, ressurreicao e arrebatamento
ao ceu
(11.1-12). Esses eventos sac seguidos pelo sonido

de repente, an-

silencio, lancando

os instrumentos

apos tres anos e meio (42 meses ou 1260 dias) com

ser encontradas em
em to do 0 horizon-

te, os quatro cavaleiros aparecem
dando para [rente, em

Capitulo 31

Testamento

Os

drama escatol6gico (Ap 12 -13)

sao
exercitos
eles

estao lutando,

Eles sac liderados

Bern no meio de Apocalipse,
13 revelam

e 0
pelo

lei tor urn

os capitulos

sete "sinais" simbolicos

esboco

das

forcas

12 e

que dao ao

ocultas e dos poderes

impostor com

mundiais por tras do grande climax da historia. 0

urn arco, nao uma espada. Esse nao e Cristo, como
alguns supoem, mas 0 anticristo, que mergulha 0
mundo no caos nos ultimos dias.
Entre 0 sexto e 0 setimo selos, 0 capitulo 7 serve

autor agora define os personagens principais do
concurso apocalfptico
ao revelar a luta secular
entre Deus e Satanas que chegara completamen-

cavaleiro sobre

cavalo branco,

0

como urn interhidio revelando

0

te ao fim nos capitulos
- 20) da revelacao,

uma serie de pes-

Os sete personagens simb6licos
fim dos tempos sac os seguintes:

so as salvas fora da "grande tribulacao" (7.14). Elas
incluem os 144 mil das 12 tribos de Israel (7.4-8)
e uma inumeravel
nalmente,o

multidao

setimo selo

1. Mulher:

de gentios (7.9). Fi-

e aberto

(8.1),seguido

de encerramento

por

2.

urn periodo

de silencio, quebrada pelo envio das
sete trombetas do juizo (8.7-21; 11.15-19)

(cap. 14

do placar do

Israel, rnae do Messias (12.1,2)

Dragao: Satanas, a antiga serpente,

0

diabo

(12.3,4,9)
3. Menino:
(12.2,5)

Jesus

Cristo

elevado

ao ceu

1. Chuva de fogo: vegetacao queimada (8.7)
2. Bola de fogo: oceanos poluidos (8.8,9)

4. Miguel: arcanjo que batalha contra Satanas
(12.7-12)

3.

Estrelas caem: rios poluidos

5.

4.

0 sol

5. Pragas demoniacas:
6.

(8.10,11)

Grande

tormento

Remanescente:

a semente

da mulher

(12.17)

escurece: ar poluido (8.12,13)
(9.1-12)

6. Besta do mar: anticristo

exercito: 200 milhoes (9.13-21)

(13.1-10)

7. Besta da terra: falso profeta (12.11-18)

7. Ira divina: ceu aberto (11.15-19)
Muitos
A devastacao

prevista pelos

ta era desconhecida
go, mas

e certamente

nosso mundo

e insondavel

juizos

uma potencial

realidade em

Cristo. Os simbolos dela (sol, lua, estrelas) foram

e

e

e

livro, enquanto que a besta da terra depois chamada de "falso profeta" (19.20; 20.10). A "besta"

assombro.
Outro interludio

ocorre nos capitulos

a mulher

tirados de Genesis 37.9, que se referem a familia
de jaco (Israel). A besta do mar consistentemente referida como a "besta" durante 0 restante do

retratam

uma conflagracao global tao vasta que urn terce
afetado. Da a impressao de que 0
revelador assistia esta destruicao com tremendo

do planeta

identificam

(12.1,2) como a igreja, mas esta mulher
retratada como a "mae" de Cristo, e nao a "noiva" de

no mundo anti-

de hoje. Estas profecias

erroneamente

e

da trombe-

e

10 e 11

(anticristo)
ilustrada como urn lider politico,
enquanto que 0 falso profeta
urn lider religioso

e

com 0 sonido dos sete trovoes, que [oao foi proibido de registrar (lOA). Surgem duas testemunhas

que engana os cristaos para que aceitem a "marca

(gr. marturiai cuja missao de pregacao

da besta" (13.16-18).

termina

•
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o vale. de Jezreel
vista
.

do tapa do monte Megida.
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VI. Pragas: jufzos das sete taeas
(Ap14 -19)
Seguindo

padrao tipica de Apocalipse,

3. Nos rios: rios poluidos (16.4)
4. No sol: calor abrasador (16.8,9)
0

5. Trono da besta: trcvas e dor (16.10,11)

capitulo 14 serve como uma visao panoramica dos
eventos que se seguem nos capitulos 15 a 19. 0
capitulo come<,:acom os 144 mil sobre 0 monte
Siao (14.1-5) e prossegue para a proclamacao dos
tres anjos (14.6-13), seguido pela colheita da
terra (14.14-20). 0 capitulo 15 introduz a taca
dos juizos que se seguem no capitulo 16. Enquanto 0 anjo derrama a sua taca do grande calice da
ira de Deus (cf Is 51.17), os juizos intensificados
tern impacto no mundo inteiro. A ras:a humana
passou alem do ponto de onde nao se retorna, e e
tarde demais para retroceder.
Os juizos das sete tacas incidem basicamente
sobre os mesmos alvos que os juizos da trombeta,
mas com maior intensidade. Identificados como
as sete ultimas pragas (15.1), as tacas SaD as seguintes:
1. Na terra: ulceras malignas (16.2)
2. No mar: oceanos poluidos (16.3)

6. Rio eufrates: reis do oriente (16.12-16)
7. No ar: estdfeito (16.17-21)

0

o

juizo da sexta taca resulta nas nacces nao
salvas do mundo sob a lideranca da besta reunindo os seus exercitos para 0 "grande dia de
Deus" na batalha do Armagedom (16.14-16).
palco agora esta armado para 0 confronto
final entre Cristo e 0 anticristo. Os capitulos 17
-18 descrevem a queda de Babilonia (chamada de "Misteriosa Babilonia"), 0 reino da besta.
Isto, por sua vez, arma 0 palco para 0 capitulo
19, que corneca com quatro aleluias de louvor,
seguido do casamento do Cordeiro no ceu, 0
fato de que a Igreja, a noiva, ser retratada no ceu
com Cristo indica que 0 arrebatamento (1 Ts
4.13-17) deve ja ter acontecido antes dos juizos
da tribulacao .

o

•
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Capitulo 31

o

Ele finaliza com a bencao de encerramento: A
grafa de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos uos.

grande climax do livro acontece em Apocalipse 19.11-16 quando Jesus Cristo,o cavaleiro
"FieI e Verdadeiro", sai do ceu em Seu cavalo
branco com a noiva, a Igreja, vestida de branco,
vindo das bodas (19.8), ao Seu lado (19.14). 0
verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores fala,
e com a "espada da sua boca" mata 0 exercito rebelde e lanca a besta e 0 falso profeta vivos no lago
de fogo (19.20).

rlmeml (22.21).

1. De que maneira Jesus revela 0 futuro para
Joao em Apocalipse?
2. Como as cartas as sete igrejas falam conosco hoje?
3. Qual e 0 significado dos sete selos, trombetas e tacas?
4. Por que Apocalipse retrata Cristo como 0
Cordeiro?
5. 0 que realmente acontece no Armagedom
quando Jesus volta?
6. 0 que a promessa da nova Jerusalem (cidade
eternal representa para voce pessoalmente?

VII. Posfacio: milenio e cidade eterna
(Ap 20 -

22)

o

livro de Apocalipse termina com urn dramatico posfacio, que descreve 0 milenio (mil
anos) no qual Satanas e preso no abismo e Cristo e os Seus santos governam 0 mundo com uma
"vara de ferro" (19.15; 20.1-6). Ideal quanto esta
era possa ser, isto nao e 0 ceu, mas urn reino
terreno. Apos mil anos, Satanas e solto e tenta
uma revolta final contra os crentes que nasceram
durante os anos milenares (20.7-10). Satanas e
finalmente lancado no lago de fogo, e 0 julgamento do grande trono bran co se segue, que

NOTAS
1. Para detalhes, veja Donald Guthrie, em New Tesrament Introduction (Downers Grove, IL:IVP, 1990),
p.929-62.

rcsulra em todos os perdidos de todos os tt:mpos

serem lancados no lago de fogo, que e a "segunda morte" (20.11-15).
Os capitulos finais de Apocalipse (cap. 21
- 22) descrevem a suprema visao profetica do
estado eterno que inclui sete coisas novas: novo
ceu (21.1), nova terra (21.1), nova Jerusalem
(21.2), nova ordem mundial (21.5), novo templo
(21.22), nova luz (21.23) e novo paraiso (22.1-5).
Somos imediatamente levados para a grandiosidade da eterna cidade onde todos os redimidos
de todos os tempos viverao em paz e harmonia
para sempre. 0 pecado, a rebeliao, a tristeza, a
doenca, a dor e a morte serao eliminados. E 0
paraiso recuperado. A arvore da vida estara ali
(22.2). E, mais importante, Deus estara ali, e nos
veremos a Sua face (22.4).
A revelacao termina com urn convite, quando
o Espirito e a noiva dizem: Vem! (22.17),Jesus
afirma: Certamente, cedo venho, e joao acrescenta
o final: rlmeml Ora, vem, Senhor Jesus! (22.20).

2.

3.

Veja Robert Mounce, em The Book of Revelation,
NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1977),p.27-39.
Ele observa que a autoria apostolica de Joao foi
avalizada por Papias (130), Justino Martir (135),
Irineu (180), Clemente de Alexandria (200), Tertuliano (210), e Ongenes (250).
Conforme C. B. Caird, em A Commentary of the
of St. John (New York: Harper & Row,
1966), p.1-7; R. H. Charles, emA Critical and Exe-

Revelation

getical Commentary

on the Revelation

of St. John

(Edimburgo: T&T Clark, 1920), cxvii-c1ix.
4.

5.

0 livro de Apocalipse possui mais de 1200 "e" (kai)
do que qualquer outro livro do Novo Testamento.
Eles geralmente formam uma serie de formatos kai
ligando listas e numeros,
Bruce Metzger, em Breaking the Code: Understanding the
Book of Revelation (Nashville:Abington, 1993), p.13.

•

6. Ibid. Para teorias alternativas veja Donald Guthrie,
em New Testament Introduction (Downers Grove, II:
IVP Academic, 1990), P: 945-48 .
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12. Mark Hitchcock, em "Revelation, Date of", em
Timothy LaHaye and Edward Hindson, ed., Popular Encyclopedia of Bible Prophecy (Eugene, OR:
Harvest House, 2004), p. 336-39.

7. Veja Otto Meinardus, em St.john oJPatmos (Athens:
Lyeabettus, 1979), p. 1-22.
8. William Hendriksen, em More than Conquerors
(Grand Rapids: Eerdmans, 1962), p.12-1S.

13. Metzger, Breaking the Code, p.13-20.

9. William Ramsay, em The Letters to the Seven Churches
of Asia (Nova Iorque: Armstrong, 1904), p. 190-92.

14. Esboco baseado em Edward Hindson, Revelation:
Unlocking the Future (Chattanooga, TN: AMG,
2002),xiv.

10. VejaMounce, em TheBook if Revelation, NICNT, p. 31.
11. K. Gentry, em Before Jerusalem Fell: Dating of the
Book ifReve!ation (Tyler,TX: Institute for Christian
Economics, 1989).

1S. Veja Edward Meyers, em Letters from the Lord oj
Heaven (Joplin, MO: College Press, 1996).
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Herodes Antipas 29, 65, 73
Herodes Filipe 29
Herodes,o Grande 29, 38, 75
Hierapolis 35, 176
Hipotese de Farrer 38
Hip6tese de Griesbach 37-39
hist6ria do Novo Testamento 1-10
habitacao 171, 179,204,219
Hircano II29
hist6rico-gramatical11
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Iconic 101,147
igreja 1-6, 18-20,23,29,44,46,51,63,67,
70,
74,77,87,93-97,99-106,112-114,119-121,
123-125,127,131-134,137-140,143,147,
148,150-153,155,157,160,162-165,167169,172,173,175-179,181,183-201,203,
204,206,207,211,212,214-217,219,220,
223,226,237-239,247-249,251,254,255,
256,259,260,262,265,268,269,271,272,
275,277,278,280,282-290
lliria 121
imputacao 116,220
iniquidade,o homem da 192
inspiracao 4, 9, 34, 35, 71,188,207
interpretacao de 9, 12-14, 16-20, 38,256,281

J
Jerusalem 19,23-25,27-30,32,45,47,48,53,56,
60,61,63,64,67,70,74,75,83,86,91-99,101-
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autor 259
destinatarios 259,260
ocasiao e data 260, 261
[oao, Segunda Epistola de 267-269
autor 267, 268
destinatarios 268
ocasiao e data 268
estrutura 269
[oao, Terceira Epistola de 271-273
autor 271
destinatarios 272
ocasiao e data 272
estrutura 272
joao Hircano 28
Joao Batista 16,29,32,48,52,61,72,80-82,84,
86,90,104,105
jordao, rio 27-29, 31, 48, 72
Jose de Arimateia 32, 73, 89
Judaizantes 147,148,152-155,200,201,215
Judas, Evange1ho de 4, 10
Judas Iscariotes 32, 86,276
Judas Macabeu 28, 90
Judeia 29,48, 73, 91, 92, 97, 99,102,151,237,239,
247
Judas, Epistola de 275-280

Lucas, Evangelho de 67-78
autor 67-69
destinatarios 69,70
ocasiao e data 70, 71
estrutura 71,72

M
Macabeus, Revolta dos 28
Macedonia 103, 104, 106, 113, 137, 138, 140,
143,167,171,183-185,189,191,194-197,
212,213
Malta 108, 109, 179
mar Morto, pergaminhos do 8,30
Maranata 134
Marciao 3,9,281
Marcos, Evange1ho de 55-65
autor 55, 56
destinatarios 56-58
ocasiao e data 58-60
estrutura 60
Matatias 28
Mateus, Evange1ho de 41-53
autor41-43
destinatarios 43-45
ocasiao e data 45-47
estrutura 47,48

autor 275, 276

Matias 95,206
Me1quisedeque 230,231
Messiasxi,29,45,49,52,60,
79, 80, 82, 84-86, 90,
95,96,98,111,109,115,133,185,189,190,
238,259,290

destinatarios 276,277
ocasiao e data 277, 278
similaridades com 2 Pedro 277
estrutura 278
julgamento do grande trono bran co 292
justificacao 116,117,163,239,242

milagres de Jesus 49, 63
Mileto 196,215

K
King James, versao 6-10, 63

N

Koine, grego 2

Nazare xi, 16,70,88,190
Nero 46,47,59,92,113,132,204,205,208,212,
219,221,245-249,255,256,283,284
Nicodemos 18,32,83,84,89
Nic6polis 212,214,216,217
"nos" passagens de Atos 68,91
nova terra 258,292
novo ceu 258,292
nova Jerusalem 285,292

L
Laodiceia 176, 180, 181,283,284,288,289
latinismos 56
Lazaro 50,77,86,87
Lequeu, Rua 128
Lico,rio 176,219,220
Listra 101, 103, 147, 152, 196, 197,200,207
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o
Onesimo 175,177,181,219-224
Oracao do Senhor 43
ortodoxia 4, 174

p
Panfilia 101, 148
parabola
interpretacao de 19
parabolas de Jesus 75-77
parabolas do reino 48,51,52
parousia 191, 192
Pascoa 24, 32, 48, 63, 70, 83-86, 127
Patmos 281,284-286
Paulo
apelo a Cesar 108,219
apostolo aos gentios 112, 121
chamada a Macedonia 103
cidadania romana 112
conversao de 98,99,112,151
encarceramento em Cesareia 106
encarceramento em Filipos 103, 171, 172
encarceramento em Roma 112, 113, 159, 160,
168,177,197,198,204,205,206

Ensinamentos de
a Ceia do Senhor 131
a gra<;ade Deus 138,139,150
a Igreja 120, 121, 140, 161, 162, 199,214,215
a igreja 124
a ira de Deus 116
a Lei de Moises 117, 152, 153
a mente de Cristo 170
a misericordia de Deus 118,119
a rejeicao de Israel 118,119
a restauracao de Israel 119, 121
amor 132
casamento 129
Conduta crista 119, 120, 127, 128, 131, 142,
143,154,155,170,171,180,181,193,214-216
divorcio 129
dons espirituais 120, 125
glorifica<;ao 118
governo civil 120, 216
guerra espiritual164, 165, 177

impuracao 116, 117
Jesus 121
justificacao 116,117
sabedoria de Deus 125-127
santificacao 117,125,186,188
tentacao 131
ensinos da justificacao 152
ministerio apostolico de 93
ministerio em Roma 94, 108, 109
morte de 46,92, 112, 113,204
nascimento de 112
primeira viagem missionaria 101, 137, 147, 148
prisao em Jerusalem 106
segunda viagem missionaria 103, 148, 149, 185,
186
terceira viagem missionaria 105,124,137
viagem a Roma 107-109, 213,214
Pedro
a morte de 46,47,58-60,248,249
sermao do Pentecostes 95
serrnao para Cornelio 99
ensinamentos de
Conduta crista 250,251
escarologia 258
governo civil 205
profecia 256, 257
sofrimento 250, 251
Pedro, Primeira Epistola de 245-251
autor 245-247
destinatarios 247,248
ocasiao e data 248, 249
estrutura 249
Pedro, Segunda Epistola de 253-258
autor 253-255
destinatarios 255
ocasiao e data 255, 256
similaridades com Judas 277,278
estrutura 256
Pentecostes xii, 95, 99,113,133,213,247
Pergaminho (s) 1,2,8,30,205,288
Pergamo 283, 285, 287
Pergaminhos do mar Morto 8, 30
Peshita 5
Pilatos 29, 32, 55, 73, 88
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Policarpo 195,276,284,287
Pompeu 29
P6ncio Pilatos 29, 32, 73
Ponto 148,245,247
pressuposicoes 11,17
primogenito 175,178,238
prioridade de Marcos 70
Priscila 104,113,114,121,227,286
Problema Sinoptico, 0 xii, 31, 33, 65
Ptolomeu 27

samaritanos 24,25,57,72,84,90,95,97
santificacao 116,117,121,125,183,186,188,193,
198,258
Sardes 283,285,287,288
Saulo (Paulo) 93,97,98,99,101,112,151
conversao de 98
nome mud ado 101
Sinedrio 97,98,106
segunda vinda 187,263,285
seleucida 27,28
Septuaginta 2, 4, 5,10,27,30,42
Serrnao da Montanha 43,48,51
Silas 103,104,149,183,185,186,189-191,224,
245,255
Simao,o rnagico 93, 97
Sinagoga 5,23,25,27,29,42,59,61,64,69,87,
101,104,105,113,147,184,185,190,196,237,
239,248,257,288
Soberania de Deus, a 93,94, 170, 173
supervisor 215

Q
Q(Quelle) teoria da fonte 37

R
regra de fe 3,4
resgate 53,55,57,59,65
Reino de Deus xi, 33, 34, 45, 49, 53, 94,108,
109,128,256
Reino do ceu 33,45,47,51-53,289
Reino milenar 285
ressurreicao xii, 48, 50, 52, 53, 64, 67, 71, 72, 77,
83,86,88,89,91,94,110,117,121,130,131,
133,134,155,162,178,181,186,192,206,238,
247,255,261,276,290
Romaxii, 29, 34, 36, 37, 46, 47, 55, 56, 67, 68, 70,
71,86,91,93,94,105,106,108,109,112-115,
121,123,148,157,159,160,162,167,168,173,
175,177,179,184,196,197,203,204,208,209,
211-213,219-221,223,224,238,245-249,251,
253,255,256,268,283
prisao de Paulo 71
Romanos, Epistola aos 111-122
autor 112, 113
destinatarios 113,114
ocasiao e data 114, 115
estrutura 115
S
sabedoria xi, 2,125,127,140,165,175-177,179,
237,239,241-244
Saduceus18,28,63
Safira 96
Samaria xii, 28, 29, 91, 92, 97, 99,247

T
T arguns 5, 25
Tarso xii, 98, 99,112,151
Teofilo 67-71,77,90-92
Teoria das duas Fontes 37-39

•

Teoria das quatro fontes 37,38
Tessal6nica 67, 70, 103, 104, 160, 183-191, 193,
211
cidade de 184
Tessalonicenses, Primeira Epistola aos 183-188
autor 183, 184
destinatarios 184, 185
ocasiao e data 185, 186
estrutura 186
Tessalonicenses, Segunda Epistola aos 189-194
autor 189
destinatarios 189,190
ocasiao e data 190, 191
estrutura 191
Tiago, Epistola de 237-244
autor 237-239
destinatarios 239
e pobreza 241, 242
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e riqueza 241,242
e sabedoria 241
e tentacoes 240,241
estrutura 240
fe e obras 242, 243
ocasiao e data 239,240
Tiatira 283, 285, 287
Tiberio Cesar 73
Tibre, rio 208
Tim6teo 3, 11,56,68,103,104,137,167,172,
181,183,185-187,189-191,195-201,203209,212-214,221,224,226,234,255,284,
286
Timoteo, Primeira Epistola a 195-201
autor 195,196
destinatario 196, 197
ocasiao e data 197, 198
estrutura 198
Timoteo, Segunda Epistola a 203-209
autor 204
destinatario 204,205
ocasiao e data 205,206
Tito, Epistola a 211-217

ocasiao e data 212-214
estrutura 214
Tome, evangelho de 3,4,10
Trajano 246, 283
Transfigurac,:ao 58, 74, 178,254-256
tentacoes 33, 72,200,237,240,241,243,244
Trindade 278
Troas 67,138,140,185
trono de julgamento de Cristo 142
Tiro 106
U
ultima ceia 48, 64, 87, 90

V
Via Egnacia 103, 184, 185,217
Vida eterna 12, 84-86, 101, 117, 128, 152, 155,
214,259,261-265
visao dos galatas nortistas 149
visao dos galatas sulinos 149
Vulgata 2,5

Z

autor 211

Zaqueu 73

destinatario 211,212

zelotes 27
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